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PARTIE OFFICIELLE
CONGREGATION DES RITES
CONCESSION DE LA MESSE ET DE L'OFFICE
DE LOUISE DE MARILLAC

Postquam in Basilica Vaticana septimo idus mail anni

elapsi Beatorum Caelitum honores Ludovicae de Marillac Viduae Le Gras solemniter decrevit Benedictus
Papa XV, eiusque festum quotannis die decimaquinta
Martii recolendum indulsit in Archidioecesi Parisiensi
etin omnibus templisac religiosis domibus ad Congregationem Missionis et ad Societatem Puellarum Caritatis ubique terrarum pertinentibus; Rius Dfius
Franciscus Xaverius Verdier, Superior Generalis
eiusdem Congregationis Missionis et Puellarum Caritatis, Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XV
supplicia porrexit vota, ut illud festum ab utraque
Vincentiana religiosa Familia sub ritu duplici secundae
classis celebrandum concederet cum Officio et Missa
propriis, quorum schema supremae sanctioni Apostolicae Sedis humillime subiecit. Quare, ad.iuris tramitem, cum Eius et Rmus Dfius Cardinalis Vincentius
Vannutelli, Causae Relator, in Ordinariis Sacrorum
Rituum Comitiis, ad Vaticanum infrascrip.ta die habitis
exhibita eiusmodi Officii et Missae schemata, una cam
Elogio Martyrologio inserendo, proposuerit; Eii et
Rii Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, re mature
perpensa, auditoque R. P. D. Angelo Mariani S. Fidei
Promotore Generali, rescribendum censuerunt : a Pro
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gratia, et ad Exfum Ponentem cum S. Fidei Promotore
Generali. , Die I Ilanuarii 1921.
Revisione demum enuntiati Officii et Missae rite
peracta, hisque omnibus Sanctissimo Domino Nostro
Benedicto Papae XV ab infrascripto Cardinali eidem
Sacro Consilio Praefecto relatis, Sanctitas Sua sententiam eiusdem Sacrae Congregationis ratam habuit et
confirmavit : ac praeterea festum Beatae Ludovicae de
Marillac Viduae a Sacerdotibus Congregationis Missionis et a Puellis Caritatis sub petito ritu duplici
secundae classis celebrandum benigne largiri dignata
est : servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12, iisdem mense et anno.
i Card. Vico, Ep. Portuen et S. Rufinae
S. R. Co Praef.

L. q S.

Alexander VERDE, S. R. C. Secretarius.

15 MARS

OFFICE
POUR LA FETE DE LA BIENHEUREUSE
LOUISE DE MARILLAC,

VEUVE

Double de 2 e classe.
(Traduction faite par M. Parrang.)

CAPITULE. -

Aux premikres et aux secondes Vipres,
h Laudes et & Tierce. (Isaie, chap. LVIII, 7.)

Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer
dans ta maison les pauvres et ceux qui i'ont pas d'asile;
lorsque tu verras un homme nu, couvre-le, et ne miprise
pas ta propre chair.
ORAISON.- O Dieu, source et recompense de la charit6, qui avez suscit6 dans votre Eglise une famille

nouvelle et avez voulu lui donner pour Mere la bienheureuse Louise, faites, nous vous en prions, qu'exerqant les oeuvres de charit6, nous meritions d'en recueillir
au ciel la r&compense promise. Par Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
I" NOCTURNE
(Isale, chap. LVim, 5-14.)
. .LEON I"

Est-ce le jeune que je disire qui fait qu'un homme
afflige son ame pendant un jour, incline sa tete en
cercle comme un jonc, et se couche sur le sac et la
cendre ? Est-ce la ce que tu appelles un jefne, et un
jour agr-able au Seigneur ? Le jetne que j'approuve
n'est-il pas- plut6t celui-ci ? D6tache les chaines de
ceux qui sont injustement emprisonn6s, d6charge les
fardeaux accablants, renvoie libres ceux qui sont opprimes et brise toute espece de joug. Partage ton pain
avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les
pauvres et ceux qui n'ont pas d'asile; lorsque tu verras
un homme nu, couvre-le, et ne m6prise pas ta propre
chair
LEcON IP

Alors ta lumiere clatera comme l'aurore, et ta santi
reviendra bient6t: ta justice marchera devant toi, et la
gloire du Seigneur te protbgera. Alors tu invoqueras,
et le Seigneur t'exaucera; tu crieras, et il dira : a Me
voici. ) Si tu l6oignes l'oppression du milieu de toi,
si tu cesses de montrer an doigt, et de tenir des discours injiurieux; si tu donnes ta nourriture a l'affame,
et si tu rassasiss l'ame afflig6e par le besoin, ta lumiere
se l1vera au sein de l'obscurit6, et tes tenebres brilleront comme le midi. Le Seigneur te donnera toujours
du repos; il remplira ton azme de splendeurs et ii
donnera de la vigueur A tes os; tu seras comme un

-8jardin bien arros6, comme une source dont les eaux neo

tarissent jamais.
LEMON IIPI

Par toi seront rebities les ruines antiques : tu reklveras les fondements des g6nirations passbes, et l'on
t'appellera le r6parateur des breches, celui qui restaure
les chemins et les rend stirs. Si tu retiens ton pied de
la violation du sabbat pour ne pas faire ta volont6 en
mon saint jour; si tu appelles le sabbat tes delices et
le jour saint et glorieux du Seigneur; si tu P'honores
en ne suivant pas tes voies, en ne,faisant pas ta volont6
et en ne disant pas des paroles vaines : alors tu tronveras tes delices dans le Seigneur et je t't~1verai sur
les hauteurs de la terre et je te ferai jouir de l'hdritage
de Jacob, ton pire; car la bouche du Seigneur a parl6.
II NOCTURNE
LErON IV-

Nee A Paris, de parents nobles, Louise de Marillac
donna, dbs ses premieres annies, des marques de sa
future saintet6. Elle avait en horreur les vanitis du
siecle et les divertissements de la jeunesse, s'adonnait
avec grand soin a l'6tude et aux exercices de pi&t&.
Dis son adolescence, elle songeait & embrasser la vie
religieuse dans le monastire des Capucines. Mais
l'homme de Dieu, auquel elle ouvritson me, lui deconseilla d'entrer dans le cloitre. En consequence, ob6issant aux avis de sa famille, elle 6pousa Antoine
Le Gras, issu de parents pieux et nobles. Elle en eut un
fils qu'elle 6leva avec la plus grande sollicitude dans
les bonnes moeurs. Pendant treize ans, elle se comporta
parfaitement dans 1'itat conjugal, donnant a ses domestiques des exemples 6clatants de prudence et de pi&t,
sans negliger le soin des pauvres qu'elle visitait sou-

-9vent et dont elle soulageait les misires. Pendant deux
ans et plus elle soigna, avec grande patienceson mari
malade, et, par sa tendresse et ses prieres, elle obtint
pour lui une mort tres douce.
LEBON V*

Redevenue libre, elle fit voeu de viduit6 et s'appliqua
desormais entierement, sous la direction de saint
Vincent de Paul, au soulagement de toutes les indigences et de toutes les miseres. Parmi les oeuvres auxquelles elle s'adonna alors, il faut de preference rappeler la visite des confreries des pieuses femnees dont
la fonction principale 6tait de visiter et de soigner a
domicile les pauvres et surtout les malades. D6sireuse
d'aider dans cette entreprise les dames des confreries
6tablies a Paris, elle recut chez elle, sur les conseils
de saint Vincent, quelques bonnes filles pour les former A devenir des auxiliaires fiddles de ces dames. Ce
fit l'origine d'une nouvelle soci6et dans l'glise, sous
le nom de Filles de la Cbarit6. Du vivant meme de
Louise,elles 6taient dkja r6pandues au loin, ne reculant
devant aucune peine pour soigner les malades, pour
nourrir les enfants abandonnes, pour instruire dans la
religion et les lettres les jeunes flles pauvres par les
6coles ouvertes a cet effet, pour recevoir et entretenir
les mendiants et les rifugi6s, pour prendre soin des
artisans invalides, pour soulager les prisonniers, pour
assister les ali6ens et meme les soldats atteints de blessures ou de maladie.
LECON VP
Ce qui est vraiment admirable, c'est qu'elle entreprit tant et de si grandes oeuvres avec une sant6 toujours tres delicate, au point que sa vie semblait A
saint Vincent comme un miracle de la grace. Et au
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sailieu de tant d'exercices de charitY, elle s'efforca A
jivaliser de vertus avec son guide, et pratiqua avec
une grande application la simpliciti, I'humiliti, la
pauvreti, la charite fraternelle. Pendant vingt-sept
ans elle forma sa famille religieuse par ses exemples
non moins que par ses paroles, et elle la gouverna
avec force et suavit&. Enfin, an mois de fevrier 1660,
atteinte d'.ne grave maladie, elle demanda le secours
des derniers sacrements. Elie les requt avec beaucoup
de devotion, exhorta ses filles & la persiverance dans
leur sainte vocation et dans le soin des pauvres, i la
charite mutuelle, ainsi qu'a l'imitation de J6sus-Christ
et a la d6votion a la tres sainte Vierge; puis elle s'endormit doucement dans le Seigneur, le S5 mars, dans
la soixante-neuviime annie de son age. Des miracles
soigneusement prouves sont venus confrmer sa gloire
celeste et le pape Benoit XV, a la date du 9 mai de la
sixiime ann6e de son pontifcat, I'a inscrite au Catalogue des Bienheureux.
lIIl NOCTURNE
L-cture du saint kvangile scion saint Matthieu (chap. xxv, 3x-40.)
LEcON VII

En ce temps-la, Jesus dit a ses disciples: Lorsque
le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les
anges avec lui, il s'assi&ra sur le trBne de sa gloire, etc.
Homilie de saint Augustin.
(Sermon 86, chap. iv, n* 4)

Voici &qui tu peux prater. Donne au Christ, et c'est
lui-mEme qui te poursuivra pour te forcer a recevoir
alors que tu t'6tonneras de lui avoir donne quelque
chose. Car a ceux qui sont places a sa droite,
il dira
de si bon coeur: Venez, les benis de mon Pere-O6?

-
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- Venez, recevez le royaume qui vous a 6t6 preparx
dbs l'origine du monde. - Et pourquoi? - J'ai eu
faim et vous m'avez donn6 a manger, soif et vous
m'avez donne a boire; j'6tais nu et vous m'avez v6tu,
sans asile .et vous m'avez recueilli; j'ai &t6 malade et
en prison et vous m'avez visitS. - Seigneur, dirontils, quand vous avons-nous vu ? - Quel est done ce
langage ? - C'est le d6biteur qui poursuit et les cr6diteurs qui se disculpent. Ce debiteur fiddle ne veut pas
que ses creanciers soient tromp6s. Vous hesitez d'accepter ? - Mais, dit-il, j'ai recu, et vous 1'ignorez ? Et
ii leur explique de quelle manidre il a requ: Ce que
vous avez fait an moindre des miens, dit-il, c'est i moimime que vous l'avez fait.
LE:ON VIII*

Je n'ai pas regu par moi-m&me, j'ai regu par les
miens. Ce qui leur a it0 donne est parvenu jusqu't
moi; rassurez-vous, vous n'avez rien perdu. Vous vous
attendiez sur la terre a avoir affaire a des hommes peu
solvables; vous avez au ciel quelqu'un qui 1'est. C'est
moi, affirme-t-il, c'est moi qui ai requ, c'est moi qui
vous Ie rendrai. J'ai requ de la terre, je vous rendrai
le ciel; j'ai recu des choses temporelles, je vous donnerai les biens 6ternels; j'ai requ du pain, c'est la vie
que je vous rends. Disons m&me: j'ai reeu du pain, et
du pain je vous donne aussi; j'ai regu a boire et i
boire aussi je vous donne; j'ai requ 1'hospitalite, voicdi
une demeure; vous m'avez visite dans ma maladie,
recevez la santi; vous etes venu me voir en prison,
acceptez la libert6. Le pain que vous avez donn &A
mes pauvres est consomm6; le pain que je donnerai
nourrit et ne s'6puise pas. Ah! qu'il nous donne ce
pain, Lui qui est le pain v6ritable descendu du ciel:
en donnant ce pain, il se donnera Lui-m&me !

-
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LECON•

X

En effet, que voulais-tu en pr&tant a intir&ts? Donner de 1'argent, et recevoir de l'argent? Pourmoi, dit le Seigneur, je changerai A ton avantge tout
ce que tu ma'as donne. De quelle joie ne serais-tu pas
transport6, si tu donnais une livre d'argent pour recevoir une livre d'or? Regarde et interroge l'avarice.
Quoi! dirait-elle, j'ai donn6 une livre d'argent et je.
recois une livre d'or! Quelle ressemblance done entre
i'argent et I'or ? - Bien plus, quelle ressemblance
entre la terre et le ciel? - Et l'or et l'argent tu les
devras laisser ici; car tu ne demeureras pas toujours
sur terre. Mais je te donnerai autre chose, je te donnerai davantage, je te donnerai mieux, et je te donnerai pour l'eternit6.
ELOGIUM MARTYROLOGIO ROMANO INSERENDUM

Lutetiae Parisiorum, Beatae Ludovicae de Marillac,
viduae Le Gras, discipulae dilectae sancti Vincentii a
Paulo, simul cum ipso Societatis Puellarum a Caritate
Fundatricis, quam virtutibus ac miraculis insignem
Benedictus Decimus quintus Pontifex Maximus Beatorum fastis adscripsit.ELOGE A INSIRER AU MARTYROLOGE ROMAIN

[POUR

r

i5 MAns

A Paris, !a bienheureuse Louise de Marillac, veuve
Le Gras, fille de predilection de saint Vincent de
Paul et fondatrice avec lui de la Compagnie des Filles
de la Charit6. Illustre par ses vertus et ses miracles,
elle a Wt6 inscrite au Catalogue des Bienheureux par
le Souverain Pontife Benoit XV.

-
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CONCESSION DE LA MESSE ET DE L'OFFICE
DES S(EURBS D'ARRAS
Quum Mariae Magdalenae Fontaine ac tribes ejns
Sociis ex institato Puellarum a Caritate beatorum
caelitum honores in Basilica Vaticana, die decimatertia mensis junii, anno superiore, Summus Pontifex
Benedictus Papa XV decreverit, earumque festum tur
in dioecesibus Cameracen. et Atrebaten., turn in omnibus templis ac domibus ubique terrarum ad Congregationem Missionis et ad Puellarum a Caritate institutum pertinentibus recolendum quotannis concesserit;
Rims Dfius Franciscus Xaverius Verdier, Superior
generalis utriusque praedictae Vincentianae religiosae
familiae, Sanctissimum eumdem Dominum nostrum
iteratis precibus rogavit, ut illud festum sub ritu duplici majori celebrari .valeat die vigesima septima
junii cum. Officio et Missa de communi plariam Vir-.
ginum et Martyram ac lectionibus secandi nocturni
historicis, atque orationibus propriis, quarum schema
legitime approbandum bwmillime subjecit.
Quamobrem, ad juris tramitem, quum Eius et
Riius Cardinalis Vincentius Vannutelli, causae relator,
in ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis, infrascripta
die ad Vaticanum habitis, ejusmodi lectionum, orationum atque elogii martyrologio inserendi exhibita
schemata proposuerit; E&i et R&i Patres, sacris
tuendis ritibus praepositi, omnibus perpensis, auditoque R. P. D. Angelo Mariani, S. Fidei promotore
generali, rescribendum censuerunt: , Pro gratia, et
ad Eium ponentem cuma S. Fidei promotore generali. ) Die II januarii 1921. Denique propositarum
ejusmodi lectionum, orationum atque elogii revisione
.peracta, et his omnibus Sanctissimo Domino nostro
Benedicto Papae XV per infrascriptum Cardinalem

-
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Congregationi

Praefectum relatis,

Sanctitas Sua sententiam sacri ejusdem consilii ratam
habuit et confirmavit. Contrariis, non obstantibus quibuscumque. Die 12, iisdem mense et anno.
4f A. Card. Vico, Ep. Portuen et S. Rufinae
L. 4A S.
S. R. C. Praefectus
Alexander VERpE, Secretarius.

LE 27 JUIN
OFFICE
POUR LA FETE DES BIENHEUREUSES SCEURS D'ARRAS,
VIERGES ET MARTYRES
Double majeur
(Traduction faite par M. Parrang.)
Tout du commun de plusieurs vierges et martyres,

excepti ce qui suit :
Collecte propre, voir Annales, 1920, p. 400.
II* NOCTURNE
LE9ON IV*

Vers la fin du dix-huitieme sitcle, pendant que sevissait en France cette revolution terrible et impie qu'on
a appelee la Terreur, dans ia ville d'Arras, quatre
Filles de la CharitA menaient la vie commune dans la
religieuse maison que, de leur vivant, avaient fondee
saint Vincent de Paul et sa chere disciple Louise de
Marillac. Ce sont : Marie-Madeleine Fontaine, MarieFrancoise Lanel, Th6rise Fantou et Jeanne Gerdrd.
Au milieu des troubles civils et des dangers menacants, elles ne n 6 gligerent jamais de procurer aux
indigents et aux malades les soins et les secours habituels; meme elles s'appliquerent avec plus de con'-

-
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stance et d'ardeur A s'acquitter parfaitement de cet
office. Aussi elles recueillirent, a. juste titre, les
louanges et I'estime publique de leurs concitoyens.
LEýON V'

Averties de pourvoir a leur propre salut et de se
mettre en suret6, elles s'y refuserent constamment afin
de ne pas abandonner les pauvres. Au mois de f6vrier
de I'an 1794. apres des inquisitions r&itirees, elles
furent inopiniment arre&tes. Contraintes & pr4ter le
serment appel6 de libert6 et d'&galit6, les courageuses
vierges s'y refuserent. Pour ce motif, elles sont jet&es
en prison, ou elles exercent volortiers leur apostolat
de chariti, soulageant et consolant leurs codetenus.
Conduites a Cambrai, elles sont traduites en jugement
et invit6es de nouveau et avec instance a preter 1e
serment. Elles refusent toujours, et, pour cette raison,
sur-le-champ, elles sont condamn6es a mort.
LE9ON Ve1

Elles se pr6paraient avec une ferveur admirable a la
subir saintement. C'est en recitant.le rosaire et les
louanges de la Vierge qu'elles s'avangaient commeI
un triomphe, inondies d'un c6leste bonheur, et chantant 1'Ave Maris Stella. Devant I'&chafaud, joyeuses,
l'une apres 1'autre, pr6sentant d'elles-memes la tete A
la hache du bourreau, le vingt-sixieme jour de juin,
elles s'envolkrent pour se reunir an celeste Epoux. La
derniere victime de ce cruel supplice fut 1Marie-Madeleine,.suphrieure de la maison d'Arras qui, devant le
peuple assembl6, prof6ra alors la remarquable proph6tie qu'6lle et ses compagnes seraient les dernibres
victimes de la guillotine. L'6venement confirma la
prediction. Le pape Benoit XV, la sixi-me ann6e de

-- t6 son pontificat, a insAr4 au Catalogue des Bienheareuxces quatre glorieuses vierges, modules de courage
chritien.
III' NOCTURNE

Lefons du Commun des saintesfemmes : Le royaume
des cieux est semblable.
MESSE
Comme dans les Annales, 1920, p. 400, ak exception
de la Postcommuiotn qui a Wt modifile comme ii suit:
Caelesti alimonia refecti, supplices te, Domine,
deprecamur; ut, suffragantibus beatis virginibus et
martyribus tuis, Maria Magdalena ejusque sociis, quarum pie veneramur in fidei professione victoriam,
earum imitemur in morum puritate constantiam. Per
Dominum.
(Traduction.)

R6confort6s par la nourriture celeste, nous vous
demandons, Seigneur, par les suffrages des bienheureuses vierges et martyres, Marie-Madeleine et ses
compagnes, dont nous c6elbrons pieusement la victoire
dans la profession de leur foi, la grace d'imiter leur
constance dans la purete de vie. Par Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
ELOGIUM. MARTYROLOGIO INSERENDUM
DlE 27 Juan

In Civitate Cameracensi, passio Mariae Magdalenae
Fontaine, Mariae Franciscae Lanel, Teresiae Fantonu
et Ioannae Gerard, Puellarum a Caritate, quae tempore
Gallicae seditionis, gloriosam martyrii coronam acceperunt, et a Benedicto decimo quinto in Beatarum
Martyrwa ntmeram relatae sunt.

-
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ELOGE A INSERER AU MARTYROLOGE
POUR LE 27 JUIN

A Cambrai, le supplice de Marie-Madeleine Fontaine, Marie-Frantoise Lanel, Th6r&se Fantou et
Jeanne Gerard, Filles de la CharitC, qui ont regu la
couronne d'un glorieux martyre au temps de la Revolution frangaise. Le pape Benoit XV les a plac6es aunombre des bienheureuses martyres.

PARTIE

NON OFFICIELLE

Devant nous servir, das ce numero des Amnales, du plus ancien cowtumier des F
m c ia Charite, il eat a propos de dire quelques mots de
sa date et de son auteur. - Quant kla date, d'une part,il y estfait men-tin de la fondation de Charenton qui est de 168a, le coutumier ne sau-rait doae &treanturieur k cette date; d'aatre part, ily est parle de Colbert
comme encore vivant, or Colbert est mort en septembre 1683;de plus,
il n'y est jamais question de messe ches les oaurs, au contraire ii y est
toujours dit.que les sours vont k la messe, soit & Saint-Laurent, soit k
.Saint-Lazare; or la permission d'avoir la.messe chez les soeurs remonte k
fiievr 683; par consequeit, I" coatumier est antirieur & cette date, it a
done eti icriten z682. On trouve dans c coutumier des notes, des additions, des modifications d'au moins deux 6critures ddffzentes, nous.
'indiquerons quand nous nous en servirons. - Quant k Pauteur de ce
coatumier, voci ce que nous lisonsa la page zo: Quand M. Gicquel
fut etabli lirecteur de la Compagnie par M. Almiras, syant remarque
que M. D'Horgny, son pr&dicesseur, et ma seur Marguerite Clhtif,
S~pirieure, avaient tichi de faire suivre tout ce qu'ils pouvaient avoir
caonaisance de Is conduite de feue Mile Le Gra, notre tres Bonotee
premieýz Suprieuze, il donna ordre & la nouvelle Sop6rienre biue
(Mathurine Gu6ria) d'rcrire toutes les lumiiees qu'elle pourrait retirer de
. ma sau Marguerite Chitif; c'rst ce qui.donna lieu de faire ce petit
coutamier; c'eat pouzquoi tout ce qu'ou a pa savoir que notre bonne
mtre, ma dite damoiselle Ie Gras, a fait et fait faire pour l conduite de
la Maison-Mere, on le trouvera ici.

EUROPE
FRANCE

PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES
6 octobre. - Nous sortons de retraite le jour de
saint Bruno; cela nous rappelle la parole de saint
Vincent : Chartreux a la maison, et ,bien que nous
venions de l'etre compl1tement pendant huitjours,nous
tAcherons de l'&tre encore, m&me en dehors de la
retraite.
9 octobre. - Le coutumier des Sceurs de 1682 indique
que plusieurs sceurs vont en ce jour visiter les saints
lieux oi saint Denis et ses compagnons ont souffert,
c'est-a-dire la colline de Montmartre. II semble que la
bienheureuse Louise de Marillac ait comme entrevu
les destin6es futures de la colline du Sacr-Cceur,
puisqu'elle demande dans une priire A saint.Denis
que la montagne de Montmartre encore fumante de
son sang attire la flamme du saint amour et embrase
tous les coeurs. - Tous les jours de l'octave, deux
saeurs de la Communaut6 allaient communier aux
Saints-Martyrs.
A cette meme date, le coutumier de 1682 reconimande de prier et de dire le Veni Creator Spiritus

-
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pendant que Messieurs le Superieur gineral, le directeur et les confesseurs font leur retraite.

16 octobre. n6

a Lyon, le

Mort de M. Pierre Aroud. II 6tait

1 aoit 187I, d'une famille trbs d6voube

a 'l'glise.Trois de ses freres sont entr6s dans la
Congr6gation. Pierre Aroud fit sa philosophie au Siminaire d'Alix;'il fut recu dans la petite Compagnie le
26 septembre 1889.. II fut plac6 au Grand S6minaire
de Nice, puis au Seminaire Saint-Vincent de la rue du
Cherche-Midi. Dans la conference qui a 6t6 faite sur
ce cher confrere, on a fait remarquer qu'au secr6tariat
oh ii etait ces dernieres ann6es, il a travaill6 avec
ardeur, intelligence et bonne humeur. La mission de
Wenchow fait une grande perte par cette mort, car le
regrett6 d6funt, malgr6 sa sant6 pricaire, etait pour
la Chine un commissionnaire devoue, un- propagandiste infatigable. 11 avait aussi le zele du confessionnal et il a fait beaucoup de bien par son assiduitt a ce
ministere. 11 est mort dans les sentiments de la plus
parfaite resignation a la volonte de Dieu.
24 octobre. -

Voici le compte rendu que fait la

Semaine religieuse du Triduum de la bienheureuse
Louise de Marillac et des bienheureuses martyres
d'Arras a Saint-Vincent-de-Paul de Clichy:
c Le Pare de. la bienheureuse Louise de Marillac
etait tuteur des seigneurs de Clichy. Tout laisse supposer que la bienheureuse a rencontr6 saint Vincent
de Paul dans sa petite paroisse de Clichy; aussi convenait-il que des solennit-s fussent c6l6br6es en cette
6glise en son honneur.
a Ces fetes ont 6t6 splendides : des le jeudi 21 oo*
tobre, I'eglise fut remplie d'enfants priant, chantant
les louanges de Louise de Marillac.

-

20 -

( Le vendredi 22, Mgr Dien, directeur de 1'CEuvre
apostolique, presida les vepres et le salut. Les s&minaristes de Saint-Lazare donnerent aux ceremonies et
aux chants un eclat inaccoutume; la Communauti des
Filles de la Charit6 de Clichy, ayant a sa t&te la tres
honoree Mere g6nerale, remplissait tout un-c6te de la
grande neL M. Cazot, premier assistant de SaintLazare, donna le panegyrique de la bienheureuse
Louise de Marillac, en insistant sur sa saintet6.
I Le samedi 23 fut consacri a la glorification des
Sceurs de la Charite d'Arras, martyrisees pendant la
Revolution. L'assistance, aussi nombreuse que laveille,
&.coutareligieusement le recit de lear martyre dona6
par M. Cazot.
, Les offices du dimanche 24 octobre, grand'messe
et vepres, furent presides par S. G. Mgr Reynaud,
vicaire apostolique dn Tchi-Kiang, missionnaire Lazariste. Une foule encore plus nombreuse que les jours
precedents remplissait FLglise. Le predicateur, continuant son pankgyrique de Louise de Marillac, commenc6 le premier jour, etudia son r6le d'ap6tre et de
fondatrice des Filles de la Charit6; il termina par ces
belles paroles de la Bienheureuse: a Pourvu que Dieu
soit aim6, il suf fit!
u La decoration de I'eglise ne laissait rieniadisirer,
grace au pricieux concours des scurs de la Commanaut6 qui l'ornerent de fteurs et d'oriflammes. Des
cantates, des hymnes en Phonneur des bienheureuses,
c6lebrirent leurs louanges, en mbme temps que la
schola donnait Al'office liturgique la splendear qui
convenait A de telles fetes. C'est avec un religieuk respect que la foule recueillie requt la benediction da
v'n6rable 6veque, entouri de missionnaires qui vont
ivangiliser la Chine et porter en Extreme-Orient,
avec la croix, le renom de notre chere France. ,
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Ii" iovembre. - Le coutumier des Soeurs de 1682
indique que l'on dit 1'office des morts le soir apres la
priere et que celles qui ne savent pas lire disent leur
chapelet, la couronne de Notre-Seigneur ou autre
priere. Plus tard, on ajouta que l'on faisait dire neuf
amesses, partie i Saint-Lazare, partie i Saint-Laurent:
trois messes pour nos soeurs et bienfaiteurs d6funts,
trois pour les parents defunts des sceurs, et trois pour
les imes les plus abandonn6es du purgatoire.
En ce i*r novembre 1920, M. le Supirieur gnixral
envoie aux seurs la circulaire suivate :
MeS MnEN CH•RES SEURS,

La gr&ce de Notre-Seigneur soit avec vour

our jamais !

Depuis de longues ann6es d6jh, vingt ans et plus, le respectable M. Meugniot se devoue a votre Communaute dans
1'important office de directeur.
Les diverses supirieures de la Compagnie qui se sont suc-cdE durant ce laps de temps oat- so appr6cier et mettre a
profit ce devouement. Vous toutes, en rune ou 1'autre des cir-constances de votre vie de communaute, en avez failt galement la consolante experience.
Trois supirieurs de la Compagnie : le P. Fiat, le P. Villette et celui qui, pr6sentement, vous 6crit se sont toujours
bien trouvis de faire appel I ses lumieres, a son experience,
Ssa connaissance des sajets; il eur a toujours tit une aide
tort utile.
De cette aide donnee A mes prddicesseurs, de celle qu'il
m'a d6jA donn-e A moi-amBe comme de celle qu'il me donnera a l'avenir, j'aime k lui en -eadre devant vous, puisque
.'occasion m'est offerte, un reconnaissant t6moignage. A cette
reconnaissance, la Communaut6 toet entitre s'associera de
tout cceur, je le sais: la tris honoree Mere avec ses officieres,
les divers offces de la Maison-MWre, les scets des maisons
particuliires, soeurs servantes et compagnes.
Apres ces nombreuses annues de boa et vaillant labeur,
i'henre est venue pour M. Meugniot, non point de la retraite
4et du repos, mais d'un allegement de sa charge.
M. Meugniot reste comme pricddemment directeur de la
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CommunautC des Filles de la Charit6, mais il sera dorieavant assist6 d'un sous-directeur.
Pour cet office et apres mCres reflexions, j'ai fait choix de
M. Louis Planson, un des assistants de la Congr6gation ilus
par la derniere Assemblie gendrale.
II remplira done 1'office de sous-directeur, partageant la
sollicitude du Pere directeur et la mienne pour le plus gzand
bien de votre Compagnie.
Vous pouvez, en toute confiance, vous adresser a lui pour
un avis, un conseil a demander, un iclaircissement 4 obtenir
on une difficulti a risoudre, de m6me que pour les permissions qui peuvent vous etre necessaires, absolument comme
vous avez l'habitude de vous adresser I M. le Directeur.
De son c6td, il mettra a votre disposition, a la disposition
de vos maisons et de vos ceuvres, son expirience, sa connaissance des affaires et toutes ses qualites d'un vrai fils de saint
Vincent.
En finissant, je vous demande pour lui, comme pour M. le
fDirecteur et p',ur moi-meme, le secours de vos ferventes
prieres.
Dans cette attente, je vous donne a toutes et a chacune ma
bdnddiction, pendant que je me dis dans lis saints Cceurs de
Jesus et de Marie,
Votre tout ddvoud serviteur,
F. VERDIER,
Supirieur giniral.

Donnons, a ce propos,la liste de tous les directeurs
de la Compagnie des Filles de la Charit

:

j655. M. Antoine Portail, assistant de la Congrigation.
1660.
1668.
1673.
1677.
1682.
1688.
1697.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
a699. M.
1705. M.
1710. M.

D'Horgny, assistant.
Jean Gicquel.
Louis Dupont.
Henri Moreau.
Louis Serre.
Nicolas Talec, assistant.
Antoine Durand.
Jacques Hdnin, assistant.
Francois Chevremont, qui devint substitut en 1708.
Durand Rodil.

1712, M. Frangois Chevremont, qui
en 1713.
1716. M. Claude Mourguet.

redevint

substitut

1724. M. Charles Dormont, substitut.
1725. M. Le Clbre.
1726. M. Claude Mourguet.

1728. M. Guillaume Martinengo, substitutpuis assistant.
1739. M. Gilbert Noiret, assistant.

1740. M. Dominique

Amosso, substitut,

puis assistant

en 1742, alors qu'il n'itait plus directeur.

174. .M. Jean-Baptiste Montgodin.
1744. M. Jean-Fran;ois Poiret.
1747. M. Claude Brossy, substitut, puis assistant.
1749. M. Marc-Antoine Camus.
175o. M. Joseph Buisson.

1754. M. Antoine Jacquier, assistant, puis Supdrieur giniral.

1756. M. Lion Jaubert, assistant.
1765. M,-Marc-FranSois Bourgeat.
1789. M. Dominique Sicardi, assistant.
1802. M. Laurent Philippe.

1809. M. Frangois Viguier, directeur, pendant la reclusion
de M. Hanon.
1815. M. Garnier.
1816. M. Michel Vuillerme.
1823. M. Joseph Boulangier,qui devint assistant en 1827.
1829. M. Frangois Richenet, -. sistant.
1837. M. Jean Grappin, assistant.
1846. M. Jean Aladel, assistant.
1865. M. Eugene Vicart, assistant.
1874. M. Pierre Belle.
1875. M. Pierre Bourdarie, assistant.
1881. M. Jules Chevalier, assistant.
1899. M. Philippe Meugniot, substitut puis assistant.

g novembre. - L'-ciko de Paris rend compte, en ces
termes,d'une visite faite par un de ses correspondants
i Ia maison de 1'Abbaye :
A PFcole minagire. -

11 est neuf heures du matin. Dans

la paisible rue de PAbbaye arrivent en hate de rieusesjeunes
filles, d'insouciantes fillettes. Toute cette jeunesse va, dans
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quelques instants, parer de sa grice la vieille maison dont
Louis Milcent fit le berceau des syndicats fiminins. Les Filles.
de la Charite &qui fut confid ce grand mouvement social l'ont
fait I ce point prosperer qu'on compte maintenant, rue de
1'Abbaye, trente mille syndiquees catholiques de toutes professions. Aux services syndicaux, aux offices de placement,leur
:ompliment obligatoire, fut bientot adjointe une dcole menagere ayant primitivement pour but d'inculquer aux femmes
que leur profession retient loin du logis, des principes ee6mentaires d'iconomie minagere. Tres vite, la pensde vint & ln.
sceur Milcent, I'admirable directrice de lUnion des syndicats
professionnels feminins, de fonder un enseignement menager
pour les jeunes filles de la bourgeoisie. Ce sont celles-1k
memes que, le mardi 9 novembre, je vis entrer au siege de
1'Union syndicale. 11 n'y a la aucun luxe, le modeste logis
devenu insuffisant par le succes de 1'onvre ne s'est pas mis ea
frais de coquetterie, je vous en rdponds; nos jeunes filles yrecoivent avant tout des lemons de simplicit6 et de charit6.
Nous sommes vraiment ici dans la maison des seurs dupauvre.
Celles que l'apostolat attirera s'ea iront, plus tard, dans les
faubourgs, Pet &kla campagne, montrer, k leurs seurs citadines ou rurales, tout leur jeune savoir. D'autres y trouveroat
un gagne-pain : d'excellentes maitresses minagires foraes ,
rue de 1'Abbaye sont depuis longtemps ddjai la tete de filiales
on d'organisations similaires.
Mais entrons : dans la salle de cours les eleves attentives,
et tout de suite conquises par un enseignement pratique, familier, sans pr6tentions pedagogiques, dcontent les lemons de
mndecine (premiers soins a donner aux malades), d'hygijne,.
de chahffage, d'dclairage, de droit usuel. Toutes prennent des
notes. Puis, visiblement heureuses de remuer un peu - jy
ai vu des menagires de treize ans! - elles se dirigent vers leI
local destinf aux exercices pratiques. Et les petites mains de
fee de repasser, raccommoder, s'initier aux mystbres de la
coupe; d'autres s'occupeut, et ce ne sont pas les moins gaies,.
a balayer, astiquer, frotter, Eplucher les lPgumes, remuer sau
le grand fourneau les casseroles reiuisantes, les maarmitesronrcnnantes et les bouilloires. Le dijeuner'sera consomm6
sur place aprbs en avoir soigneusement compose et tarife Ie
menu. Ce sera fini I midi pour le nettoyage de meme
que pour la cuisine. Dans l'aprbs-midi se continueront le&

fr-
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autres operations qui feront de ces fillettes les plus excellentes
menagLres qui soient.
**

On me dit que nos jeunes filles ont un gout particulier pour
la cuisine et le repassage. Bravo, Mesdemoiselles, voilk qui
vous rendra une independance bien compromise par la tyrannie domestique.que nous subissons. Par contre, et ii y a 1•
us gros peril pour les foyers ouvriers, les travailleuses se
detournaient des travaux menagers A tel point que les'
dirigeantes des syndicats ont dU rendre cet enseignement
oabligatoire aux elbves dactylographes et st6nographes.
B. TARRIDE.

aovembre. - Le gouvernement a d6cid. de celeýbrer le deuxi!me anniversaire de 1'armistice par la
translation solennelle du corps d'un soldat inconnu A
1'Arc de Triomphe de l'Itoile; comme cet inconna est
peat-atre un des fils de saint Vincent, comme c'est
ea tous les cas un compatriote, nous participons comme
tons les bons Francais aux f&tes civiles et religieuses
lquiont lieu a cette occasion.
Le corps du soldat inconnu a &t6amen6 de Verdun
A la place oa s'eleve le Lion de Belfort. Le cortege
s'organise dans la matinee; c'est un r6sum6 de l'arm6e
frangaise, de celle d'avant la guerre, car un grand
nombre de pioupious ont le pantalon rouge,et de celle
d'apres la guerre, car tous les poilus ont le casque. En
tete, le gouverneur militaire de Paris avec son etatmajor, puis les drapeaux, le char de Gambetta drap6
de soie grise et du plus mauvais goit qu'on puisse
trouver, des officiers de toutes armes, le canon de 5o
portant le cercueil du soldat inconnu. Derriere,
vienaaet le president de la R6publique, les ministres,
l'9cole polytechnique, 1'Ecole Saint-Cyr, la Garde rkpublicaine, les pompiers, les coloniaux, les S&n6galais,
les Marocains, Tinfanterie, 1'artillerie, la cavaleaie, etc.
iI

*

--
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Le cortege va d'abord au Pantheon. De lourds socles
de plitre supportent des torcheres oiu brilent des
parfums; a l'arrivee du cercueil, les clairons sonnent,
les musiques executent Sambre-et-Meuse; M. Millerand
fait un discours oih l'on entend, ce que 1'on n'avait pas
entendu depuis longtemps, 1'eloge des personnalites
catholiques uni a celui des personnalitbs jusqu'ici
seules c6lbrbes; on chante la Marseillaise et le cortege se reforme en marche vers 1'Arc de Triomphe;
tout le long du parcours on acclame les mar&cbaux, les
generaux,les soldats; sons 1'Arc de Triomphe, Mgr Roland-Gosselin est parmi les personnages officiels.
Quand le corps du soldat inconnu est arriv6 sons les
voutes de l'immense idifice, toutes les troupes dfilent.
L'apris-midi a lieu la ciremonie religieuse a NotreDame. Le prisident de la Ripublique se fait representer, il y a sept ministres, le marechal Foch et des milliers
de fidles au dedans et au dehors. Les chants sont
accompagnes par la musique de la Garde republicaine
et par les grandes orgues. On chante aujourd'hui aprbs
une interruption de plusieurs annies le Domine salvam
fac rempublicam.

Le soir, retraite lumineuse A travers les rues de la
ville.
14 novembre. - Le Tres Honor6 Pere a recu la lettre
autographe suivante :
Archevcch6 de Rouen, le z3 novembre q92o.
MONSIEUR LE SUPgRIEUR GENI.RA.,
Bien volontiers et avec reconnaissance j'agree les felicita-

tions et les voux que vous voulez bien m'adiesser au nom
de la Congregation de la Mission.
La chore famille de saint Vincent de Paul peut atre assur6e de trouver dans le nouvel archeveque de Paris la
bienveillante sympathie dont I'ont entour6e ses v6neres prvdeces-

seurs.
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Ne la merite-t-elle pas a tons dgards? Je sais de quel esprit
d'apostolat sont animus les ddvoues fils de saint Vincent de
Paul, les ayant vus k P'oeuvre non seulement en France, mais
aussi en Orient. Je garde un tout cordial et tres reconnaissant
souvenir au cher M. Lobry de son si dUvou, concours.
Je me recommande aux prieres de votre Communautd pour
que Dieu b6nisse le nouveau ministere que sa Providence me
confie.
Veuillez agrier, Monsieur le Superieur general, 1'hdmmage
de mes bien respectueux et tout d6vouds sentiments.

Louis, card. DUBOIS, Arch. de Rouen,

Arch. iLu de Paris.
i6 novembre. - Citons quelques phrases glanees
dans les discours prononcs A la Charnbre des deputis
A propos de la reprise des relations avec le Vatican.
M. Noblemaire, parmi les arguments qu'il apporte
en faveur, fait valoir ( la grande joie qui, A cette nouvelle, va gonfler les poitrines des missionnaires franaais sur lesquelles notre croix de guerre voisine avec
1'autre croix, ou qui va faire palpiter d'aise les ailes
des cornettes pench6es sur les miseres des populations
desh6ritees et leur faisant b6nir le magnifique et doux
nom francais ,. (Vifs applaudissements1 droite,au centre
et sur divers bacns i gauche.)

Un adversaire du projet dit entre autres choses : ( Je
n'entends laisser A personne le soin de loner les

ceuvres (des catholiques) de culture francaise : dispensaire des Filles de la Charit6 de Damas, h6pitaux
dans toutes les villes importantes, maternitbs, orphelinais, cliniques, asiles d'enfants trouvs, hospices
d'incurables.
c Lorsque, dans la Soci6te moderne, toujours dedibe

a la violence et A l'injustice, je rencontre les humbles
protectrices des enfants, des pauvres, des vieillards,
des incurables, il ne m'en. cote point de saluer en
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elles des vertus qu'il est certain que je n'ai pas. n (Vifr
applaudissements.)

Un juif fait cette declaration : u Nous sommes les
fils de h patrie de Pascal, de saint Vincent de Paul. w
17 novembre. -

Mort subite de M. Ie chanoine

Blauvac, cur6 de Saint-Vincent-de-Paul, a Clichy.
C'itait un grand divot a notre saint Fondateur. Quaid
il fut nomm6 cure de Clichy, on songeait dja&
a reconstruire 16glise, mais on avait decid6 d'abattre 'an- cienne, celle construite par notre bienheureux Pere.
M. Blauvac ne consentit pas a ce projet; il acquit unm
terrain contigu, provoqua des offrandes, fit faire una
nouveau plan dans lequel 'ancienne 6glise devenait as
bras du transept du futur idifice. La nouvelle glise
n'est pas encore achev6e; esperons qu'elle le serabient6t. M. Blauvac 6tait estim6 comme un saint et lesfidrles disaient : u I a la bont6 de saint Vincent dePaul. , Ajoutons qu'il etait ami de la Maison-Mtre et
qu'il venait souvent y faire la retraite du mois.
20 novembre. -

Deux centieme anniversaire de la

fondation de la maison des seurs de la paroisse SainteMadeleine, rue Ville-l'.veque, 14.
Une seance a lieu a cette occasion : on y joue plasieurs pieces, on y recite des vers. Sont pr6sents : M. Ie
Superieur general, la Tres Honoree Mere, MM. Meagniot, Planson, Bogaert, Parrang et plusieurs seurs.
M. 1'abbe Langlois, cure de la paroisse, y fait I'historique de la maison en ces termes :
Lorsqu'on jette un coup d'ceil sur le plan de Paris
dress&
par l'ordre de Turgot et grave par Claude Lucas,
en 1739, on
constate que le quartier de la Ville-l'v&eque
occupe une
place considerable en dehors de la porte Saint-Honore,
et
s'etend du monastare b6nidictii de la rue de 1'Arcade
jusqu'-
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la Seine, qu'il atteint par la rue de la Bonne-Morue Pante
part, celle de la Ville-PIEvque, prolongie par la re -dsSaussaies, d6·I existante et lea jardtis bien ealti-As et bieni
plamtis doat le ftewre baigue les premiers plans. En ce
tempa-lk, Piglise de it Madeiwe n'est point Ie temple majestueux que nous coamaissons; c'est un modeste idifice
doat Ie clocher pointu se dcesse a pen prts k l'endroit oi te
boulevard Malesherbes se reacontre aujourd'hui avec la rue
Pasquier; la Mmarie est l'h6tel de Contades avec ses noabreuses d6pendances; de-ci de-la se dressent de nobles
demeures, mais, malgre tout, tout le quartier est pauvre, et
c'est 1 sa pauvrete qu'iI va devoir la faveur de Pinstitution
charitable qui, fondee i y a plus de deux cents ans, vit toujours, continue de prosperer pour le bien de tous et nous
donne aujourd'hui le spectacle emouvant de toutes les autorites reunies. dans une mame pensie reconnaissante eruers
'Phimmede bien que l'glise et la France riclament comme
uaa de leurs plas pures gloires : Fadmirable saint Vincent de
Paul. - (Qu'il me soit permis d'ouvrir ici une parenthise et
d'offrir an successear de saint Vincent et A ceHe qui a hbrit*
de Iesprit de Louise de Marillac 1'hommage de notre profonde gratitude pour leur presence au milieu de naws; et a
la municipalite du VIII* arrondissement, si dignemert repr€sentie par M. le docteur Maricht4, officier de la Legion
d'honneur, et ses tres distinguis adjoints, associds avec nous
dans cette f4te, l'assurance de notre respect et de notrer
recanaissance.)
La paroisse de Clichy, dont saint Vincent de Paul &tait
care entre 6z i et x624, etait limitrophe de la Madeleine
dans. les parages actnels de la gare Saint-Lazare. Et, cependant, on ne trouvc,wi dans la Vie, ni dans les CEu'res dcl
grand saint, de souvenirs particuliers se rapportant a Ia
rigion que nous habitons. II faut arriver a 1720 pour trouver
um ttablissement des Filles de la CharitE sar cette paroisse,
sise aux pertes de Paris.
11 est vrai de dire, pourtant, qu'aur Archives nationaes,.
on trouve, vers, rieo, iindication d'une maison faisant leý

ceio est de la rue d'Anjou et de lamre de Surtne, mais ayant
son entrie principale par la rue de la Ville-PEveque, laquelle
maison est occupee a par les Dames de la Charit6 n. Cest.
assez vraisemblablement dans cette maison que se tenait
etablie 'icole de Chariti fondee, en r6go, par mon venerable
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et lointain predicesseur, M. Hutrel, , pretre, docteur en
thiologie de la facult€ de Paris, cur6 de la paxoisse
Sainte-Marie-Magdeleine-de-la-Ville-IlEvque 3, comme on
disait alors. L'acte de fondation de cette ecole est une page
extremement interessante pour I'histoire de l'epoque. Le
venerable pasteur, apris avoir indiqud tous les motifs
qui Pont amene k cette fondation, remercie en termes
emus les personnes charitables qu'il a trouvres disposees 1
accorder A la pauvre paroisse un bien si longtemps recherch6 ,. II rappelle que c'est pour obeir au reglement formul6
par l'archeveque de Paris, en 1684, et adresse ! tous les cures,
qu'il a institui une maitresse d'ecole dans la paroisse (c'est
la smur de la Passion), pour prendre soin d'instruire toutes
les pauvres filles gratuitement et sans espirance de recompense. Cet acte est signi du 16 octobre 169o.
Que devint cette ecole dans la stlite? Il est difficile de le
dire: toujours est-il qu'en 1718, par contrat passe devant
maitre Charpentier (qui en a garde minute) et son collegue,
notaires a Paris, M. Martin Hutrel, cure de la paroisse de la
Madeleine-de-la-Ville-l'Eveque, achete, de dame Marie-Anne
de la Tour, une maison et jardin moyennant 33o livres de
rente annuelle et perp4tuelle fonciire, non rachetable, destines au logement des Sours de Charit6 pour les ecoles
chretiennes. La maison connait, par devant, sur la rue de la
Ville-l'tvvque, et, par derriere, aboutissait, avec son jardin
clos de murs, a la rue de Surene. Elle touchait. d'un c6te,
a M. de Champagne et, de Pautre, A Mme la comtesse de
Grandmont. C'est aujourd'hui le nuimro s3 de la rue de la
Ville-l'Lveque. Nous avons, aux Archives, la description
coaplbte de cette maison, dans laquelle les Filles de la
Charite devaient s'installer definitivement le 26 septembre 1720.
Elles en avaient pris possession le 7 septembre de la m&me
annee, comme en fait foi le registre de l'economat de la
Maison-Mere des Filles de la Charite conserve aux Archives
nationales et oia 1'conome generale affirme qu'elle a recu de
M. leCure delaMagdeleine 700 livres pour habits, linge, etc.,
le tout 6tant fort cher a cause des billets (rien de nouveau
sous le soleil), en vue de l'etablissement des quatre premieres
scurs: Claude Peusier, Nicole Hutin, Rose Quinard
et
Marie-Christine Charpentier, qui vont commencer I'etablissement de la Madeleine-de-la-Ville-l'Eveque. VoilL les quatre
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bonnes ouvribres de la CharitEauxquelles nous sommes redevables, aprbs deux si:cles, de tout le bieu qui s'est fait, Dieu
aidant, dans cette paroisse et dans ces lieux.
Cette maison de la Ville-l'Eveque prend tres vite de l'importance; du reste, il faut remarquer que le fait d'y etablir
quatre sceurs indique, de la part des supirieurs, une id6e
bien arret~e d'une fondation tres serieuse.
L'4glise de la Madeleine reCoit, pour les fondations charitables, pour les pauvres malades et les 6coles de charite,
des sommes importantes. En 1720, Pierre-Martin Hutrei, cur6
et directeur des pauvres malades, confesse avoir regu
23925 livres pour le remboursement de 957 livres de rentes au
profit des pauvres malades de la paroisse et un legs de 5o livres
pour le lait et la farine des pauvres enfants (c'est dijh, h travers deux siecles, comme une idle de notre creche, si florissante aujourd'hui). Au moment de la Revolution, dans 1'itat
du revenu de la. Charite de la paroisse de la Magdeleine-de-la-VillePl'veque, on voit qu'il y a un total de
revenus fixe,de 7553 livres, dont 686 pour les ecoles des
freres, i 041 livres 17 sols 6 deniers pour les ecoles des seurs
et 5 825 livres 2 sols 6 deniers pour les pauvres. Mais les
charges sont lourdes. Ily a, en effet, k ce moment, 400 enfants dans les 6coles des freres et 3oo filles dans les icoles
des soers.
11 y a la Marmite des pauvres.
Si bien que, en 1788, la depense a ete de 36978 livres; en
1789, de 56 80 livres, avec encaisse, an i" janvier, de
6 614 livres.
En 179o, la Charit6 est endettde de 1340 livres; la depense
a &t6 de 41 235 livres.
En 179I, au i" janvier, la Charit6 avait, en recette, 3 670 li-

vres.
On voit, par ce tableau, fait remarquer le curE d'alors,
l'admirable Michel Leber, qui devait etre massacre & SaintFirmin, le 3 septembre de l'annee suivante, on voit que la
Charite de cette paroisse ne se soutient que par les aumbnes.
Nous voici maintenant aux jours tragiques de ia grande
REvolution. Le 15 mai 1792, Ie cQmmissaire de la section du
Roule se transporte rue de la Ville-l'tveque, chez les seurs
de Charitd, A L'effet de savoir si elles ont pretC Ie serment
civique, et, sur leur rvponse nwgative, si elles oni l'intention
de pr&ter le serment exige de toutes les personnes chargees
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-de 1'instruction publique et, acte pris de ce qu'elles refuseat .
de preter ce serment, n'ayant d'ailleurs nulle intention de riea.
faire contre la nation, la loi, le roi ni la constitution, elles
restent a leur poste !
Le 24 ao•t 1792 faillit ftre le dernier jour de la vaillante
petite communauti. Ce jour-la, un attroupement populaiie
s'itait formi dans le but de faire aux seurs un mauvais
parti Conduites au Comiti du Salut public, au milieu d'un
peuple en furie, qui voulait les ligoter et les mettre A mot,
ýelles furent sauvies par deux membres du conseil gendral de
la Commune, qui parvinrent k calmer les iureurs de la foule,
et par une femme (Louise Petit) qui, s'adressant aux autres,
femmes, parvint a leur faire jeter les cordes et instruments
de vengeance dont elles s'6taient munies. A ce moment, amivirent plusieurs membres de 1'Assembl6e qui rappelxrent anpeuple ce qu'il devait aux religieuses; alors, par un de ces.
revirements dont, hilas! l'histoire se renouvelle sans cesse,
le peuple acclamant celles dont, un moment auparavant, ii
avait voulu faire des victimes, les ramene en triomphe a leur
demeure.
Elles rest~ent 1i pendant toute la tourmente, se contentant de remplacer par un bonnet ornd d'une cocarde tricolorm
leur legendaire cornette, et ce n'est pas une des pages les
moins curieuses et les moins touchantes de l'histoire de cettoe
maison.
Apris S8oo, le nombre des saeurs augmente avec celui des
ceuvres: elles sont six en 18o9, avec la seur Richoux comme
supirieure.

La salle de couture, fondie en 1806, tient jusqu'en- x85
sous une direction laique. En 1816, la baronne Pasquier ofre.
-de faire arranger de ses deniers une piece plus vaste pour
T'installer, et tout reprend avec les smurs et se diveloppe.
En 1822, on s'agrandit encore sur la rue de Sur!ne.
En 1829, l'(Euvre de Chariti fait a M. Gallard, alors curA

-e la paroisse, la proposition d'adopter une douzaine dearphelines.
En 1842, on ddmolit entierement le local des classes pour

le reconstruire. Les hospices font les frais du bgtiment, et
M. le Cur6 se charge de toutes les autres d6penses.
En i863, 'ourroir externe est adopti par la ville et la soear
-est payee par elle.

Nous voici aux temps modernes: l'cuvre de Chariti de la
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Madeleine a quitt4 le lieu de sa premirre fondation; Gaspard
Deguerry, avant de partir pour la mort, l'a b6nie; M. le
Rebours lui a fourni les moyens de traverser la rue de la
Ville-l'fEvque, et lui a ouvert un asile. Les vieux muis de la
chapelle ont disparu: ils avaient connu des splendeurs; dans
cet oratoire des Filles de la Chariti, en effet, on avait vu, le
15 avril 1809, La Fayette comme t6moin au mariage du duc
et de la duchesse de Noailles, une des soeurs de Napolion ;
le 2 mai suivant, Mgr de Salamon, internonce durant la
Revolution, y benissait l'union du marquis de Gourgue avec
Mile de Montboissier-Beaufort.
Aujourd'hui, dans la ruche active et bienfaisante oi~ nous
sommes reunis,et quele zele des cures successifs: les Hertzog,
les Chesnelong et les Riviere, a faite H leur- mesure, des
auvres nombreuses se sont reconstitudes. Pendant la Grande
Guerre tout ici fut pour les blesses et'la cornette des Filles
de la Charite, qu'on avait ue jadis sur les champs de bataille
de 1870, retrouva sa place an premier rang de l'heroisme et
fut l'emblime de tous les sacrifices. L'ambulance 37, que vous
avez honorde plus d'une fois de votre visite, Monsieur le
Maire, demeurera, avec tous les ddvouements qu'elle a group6s, l'un des plus beaux modbles de ce que peut faire, A
l'arribre, ce patriotisme qui espire quand meme, soutient
ceux qui tombent, et ensevelit ceux qui meurent dans les
plis sacr6s du drapeau.
SAujourd'hui, 1Peuvre de la Paix trouve dans cet asile beni
tous les concours: les petits, les humbles, les pauvres, les
icolibres et les malades, les ouvribres dans toutes leurs
dtrzesses, les afflig6s dans toutes leurs peines. Le ceur du
Christ dont saint Vincent itait l'image rayonne ici dans une
charite qui ne distingue ni les origines, ni les opinions, ni
les croyances. Apris deux cents ans de vie, le vieil arbre
pousse de nouveaux rameaux et c'est & son ombre que
viennent se reposer tous les iges. Cela valait bien d'etre souligne. Je l'ai fait trop longuement peut-ftre ; mon excuse est
d'etre i'indigne successeur des pretres 4minents qui m'ont
16gu6 ce splendide h6ritage, lourd de gloire et aussi d'efforts.
Avec votre aide, mes Soeurs, avec votre syinpathie, Messieurs
nos 6diles, avec la bn6adiction de saint Vincent de Paul,
mais surtout avec la grace de Dieu, nous ne laisserons pas
mourir l'arbre de la Charit6.
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Le Souverain Pontife adresse
23 novembre. aujourd'hui au Tris Honore Pire les lignes bienveillantes suivantes:
La benediction apostolique que nous envoyons a notre cher
fils, M. Francois Verdier, a 1'approche de la fete du saint
dont il porte le nom, est le gage des graces et des faveurs
divines que nous souhaitons ý lui et aux deux families dont

il est le digne et bien-aimE Supirieur gienral.
Du Vatican, le 23 novembre 1920.
BENEDICTUS, PP. XV.

25 novembre. - Nous extrayons du discours pour
les prix de vertu de M. Raymond PoincarrA les passages suivants:
Jamais temps fut-il, d'ailleurs, plus fertile en miseres detoutes sortes? A co6t de ces petits orphelins de guerre dont
la France a pris la tutelle et qui sont, tout naturellement,
'objet de la predilection nationale, il y a d'autres orphelins
encore ; car les larges fauchbes que la mort a faites parmi les
combattants n'ont pas ralenti ailleurs sa besogne ordinaire.
Des orphelinats, tels que celui d'Elancourt, ont ouvert leurs.
portes aux deux categories d'enfants. La maison d'Elancourt
date de plus de cinquante ans; elle est, depuis 1866, diclaret
d'utiliti publique. Le cure de la commune en est, de plein
droit, le directeur; trente swcurs de Saint-Vincent-de-PauL
assurent les services et les classes. Ces admirables femmes se
vouent tout enti-res a leur tache. Elles font 1'Nducation desorphelins; elles coupentet cousent leurs petits vetements
elles tricotent leurs has et leurs chandails; et, comme la laine,
rardfiee par ia guerre, est hors de prix, elles achetent destoisons, les lavent et filent la quenouille. Nuit et jour, eles.
vivent aupres des enfants, car ce sout les memes qui tiennent
la classe et qui surveillent les dortoirs. Elles regoivent, par
tate et par annie, i5o francs de remuneration. Elles ne se
mettent pas en grive, et ne rclament pas d'augmentation.
Comme l'abbe Michel Bon, cur6 d'Elancourt, elles seront
heureuses, demain, en apprenant que l'orphelinat recoit de
l'Academie i 5oo francs, dont il ne restera un centime ni
dans
leurs mains, ni dans celle du directeur de lamaaison.

-

35 -

Je voudrais vops parler aussi du devoucment qui se prodigue Vaugirard,dans l'oeavre de l'Enfant-Jesus, providence
de tant de jeuses illes pauvres; mais comment nous laisser
-ditourner d'autres enfants qui, de tres loin, nous tendent les
bras ? Ce sont les petits h6tes de 1'orphelinat Saint-Joseph,
maison de la misericorde, a Damas. Deleursmignonnes mains,
ils out applaudi, il y a quelques semaines, a l'arrivte des
troupes francaises; et c'est iM,pour les Filles de la CharitY,
qui depuis si longtemps administrent 1'orphelinat et font
.aimer la France en Syrie, une plus belle x6.rmpense que
-celle que nous leur offrons aujourd'hui; mais, en les postant
sur notre liste de prix, nous nous donnons a nous-memes
Pillusion d'etre pres d'elles, an moment oi, Aevant nos drapeaux qui passent, elles sentent les larmes leur monter aux
yeux. Quelle tragique existence que celle de cette vieille
maison! L'orphelinat etait fondA depuis quelques anaues,
lorsqueeclat&rent, en 186o, les troubles qui amentrent en.
Syrie Plintervention francaise. Les sears de la Charitavaient-alors autour d'elles cent vingt fillettes chritiennes et arabes..
Maitresses et eleves furent sauvies de la mort par ie ils
-d'Abd-el-Kader ; mais apres dix jours d'internement a la cta-delle, les panvres femmes durent quitter Damas et se refngier i Beyrouth. Tout ee qu'elles avaient fait 4ttit b recommencer. Avec Paide du cardinal Lavigerie, elles etablireat
sur la c6te une nouvelle maison, destinCe ~ recueillir les
orphelins 4migr6s de 1'intirieur. Cet exode ne les dicouragea
point. Huit ansaprts, elles reprenaient Ie chemin de Damas et
-ouvraient de nouveau, dans cette ville, an orphelinat, des
6coles et un dispensaire. En tgt4, lorsque la guerre 6clata,
elles avalent dans leurs classes sept cent cinquante enfants
-des deux sexes, auxquelies elles apprenaient le francais; elles
instruisaient gratuitement trois cents petits pauvres, et elles
soignaient quotidiennement six cents malades de tous les
cultes: Le jour oa la Turquie prit le parti de l'Allemagne,
1'tablissement de Saint-Joseph se trouva, bien entendu, gra- vement menace. Rendons i Djemal pacha cette justice qu'il
le protdgea pendant son sejour i Damas; mais aussitbt apres
son d6part pouf Jnrusalem, la maison fut mise k sac; les
orphelins furent chassis; le matdriel des classes, les hancs,
les tables, transportes dans les ecoles musulmanes. Les soeurs
franqaises s'echapperent'
grand'peine. Deux d'entre elles
xesttrent . Damas, avec les sawurs syriennes, pour se devouer

-- 36 aux blesses, aux malades et aux pauvres qui mouraient de
faim. DBs la signature de l'armistice, les Filles de la Charit6,
encouragees par le gouvernement de la Rdpublique, repartirent, au nombre de quinze, pour la Syrie. Elles arrivirent
a Damas, le 3t janvier 1919, trouverent leurs immeubles
d&vastes, mais 6vacues par les Turcs, nettoyirent les salles
souilldes, reconstitubrent le mobilier detruit on disperse, et
sonnerent le rappel des enfants. En quelques semaines, il
accourut cinq cents 6lves, cinquante orphelins et des malades, des iclopes, des lepreux, tout un monde d'infortunes
pour qui le retour de la France etait une resurrection. Les
intrigues de Feycal ont encore failli tout compromettre. Les
soeurs entendaient, tous les jours, les amis de la France se
demander avec anxieti ce que nous faisions de nos droits et
de nos traditions; mais nous nous sommes redresses et les
Filles de la Chariti penvent se rendre aujourd'hui cette justice qu'elles ont forme, avec les autres.Franuais, religieux et
laics, installes en Syrie, la meilleure avant-garde du gCnoral
Gouraud.
Dis qu'on se met a passer en revue nos maisons a l'dtranger, on ne peut resister a la tentation de s'attarder aupris
de chacune d'elles. Sans quitter Damas, que n'aurais-je pas a
dire de l'hbpital frangais Saint-Louis qui, l'an dernier, a soignu sept cent quatre-vingt-trois malades, musulmans, israelites, schismatiques, protestants, catholiques des differents
rites, et dont la superieure, la sceur Gauthier, est egalement
une Fille de la Charite ? Et comment oublier l'autre h6pital
Saint-Louis, celui de Jerusalem, que la France, par malh'ur,
ne va plus avoir sons sa protection directe ?
26 novembre. La Libre Parole donne le petit
entrefilet qui suit :
M. Abel Berard, conseiller municipal du quartier SaintVictor, et quelques-uns de ses collegues viennent de proposer
qu'une rue de Paris recoive le nom de la bienheureuse Louise
de Marillac, Fondatrice des Filles de la Charit6.
En pricisant que le nom de l'admirable collaboratrice de
saint Vincent de Paul pourrait etre donnE ! la rue des Chantiers, prbs de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, M. Albert Berard
rappelle que c'est a une-anaiaelde mhtres de cette eglise
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que fut ouverte la premiere maison qui abrita les futures
a sceurs de Saint-Vincent-de-Paul 3>.
c Si le souvenir donnd par la Ville de Paris k c ce bon
M. Vincent eest des plus ligitimes, conclut M. Albert Berard,
n'est-il pas 4tonnant que sa collaboratrice pricieuse n'ait
point encore sor une plaque de la Ville-Lumiire son nom,
aimi et respect6! II n'est personne, de quelque confin politique qu'il vienne, qui-ne rende hommage k Ia charite, au zele,
au disinteressement, on peut ajouter: 5 la grice des enfants
de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac. ,

27 novegbre. - A la Communauti, fRte de la Manifestation de la Midaille miraculeuse. Les deux familles sont r&unies aux pieds de la Vierge Immacul6e.
Les annies pricidentes, S. Em. le cardinal Amette
venait. i sept heures et demie chanter solennellement
Ia grand'messe. Cette fois, ce n'est que son souvenir
qui revit au milieu de nous en la personne de son
auxiliaire, Mgr Roland-Gosselin. L'office termini, Sa
Grandeur vent bien se rendre au siminaire pour porter
aux t petites sceurs n une benediction toute particulibre. II leur adressa quelques paroles dont voici le
resume :
t Mes chbres enfants; ma joie est grande, ce matin,
de ripondre a l'invitation de la Tr:s Honor&e Merc'et
,de me trouver an milieu de vous. Dans cette chapell«
qu'aimait tant notre rinire cardinal, j'ai offert le
saint sacrifice pour votre Mere et pour toutes ses filles.
Je viens, au noma de Mgr Amette, dans une famille religieuse pour laquelle, je puas bien Ie dire, - il n'est
personne d'autre qui m'&coute, - il avait une viritable
pr6dilection, et je ne crois pas pouvoir mieux faire
que de vous exposer son programme de vie religicuse:
a Ma vie, c'est Jesus-Christ. 3
recherchons tous la vie, nous avons besoin
Nous
N
d'une vie intense, pleine, durable. O la trouveronsnous? Ce ne srra pas dans la vie du corps, avec-ses
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Adcripitudes, ni m6me dans la vie de l'esprit, moins
encore dans celle du cceur avec ses d6chirements d'autaut plus cruels que les affections 6taient plus profondes et 16gitimes. Cette vie a laquelle nous aspirons,
c'est celle meme du Christ, celle dont le germe a qte
d6pos6 en nous le jour de notre bapteme et qui va
-toujours croissant sous l'influence de la pridre et des
sacrements. Cette vie, faite de notre union intime, proIfonde avec Notre-Seigneur, doit former en nous
d'autres Christ; il faut que chaque matin, apres la
-communion, nous puissions dire comme saint Paul :
a Ce n'est plus moi qui vis, c'est J6sus qui vit en moi »
,et que sa vie, la vraie vie, rayonne par nous.
t4 Soyez vibrantes de reconnaissance envers Dieu
-qui vous a retirees du monde; de pauvres ames, cherchant, elles aussi, cette vie sans la connaitre, s'y debattent sans secours, sans consolation, entrainkes par la
nature qui conduit toujours plus bas; ignorantes.de la
vie qui consiste a aimer et servir Dieu, elles ne savent
pas quel est votre bonheur. Appriciez-le, mes chores
-enfants, vous qui, par tons les chemins, 6tes venues lA
a la source. On dit que tons les chemins conduisent a
Rome, je dis que ( tous les chemins conduisent an
s6minaire ). Ce n'est pas une voie qui y mine, ce sont
mille voies: la grace vient frapper dans des circonstances bien diverses, a des ages diffirents, et quand
il vous arrive de vous entretenir ensemble, ne remar
quez-vous pas que, pour aucune, la route n'a 6t&la
mAme? Vous etes ll; oh! aimez-le, ce siminaire, ou
vous recevez nue formation religieuse parfaite; c'est
Ie temps de la semence, profitez-en, c'est si facile
quand on se laisse faire. Songez donc que, si vous
le-voulez, si vous y pensez, tous vos actes, tons vos
instants, meme ceux de votre sommeil vous avancent
dan la vo.e de la perfection.

u Tout est dans le cceur de Dieu, sans doute, mes
cheres Enfants, mais... son coe~r I'a attach6e la croix;
c'est en y demeurant, en y mourant pour notre redemption qu'il nous a timoigni son amour. J6sus est
bien le cceur qui aime, mais il est celai qui s'est fait,A hostie n, qui s'est sacrifi6 pour le pech6 du monde..
La vie religieuse, c'est etre a hostie pour hostie n.Notre vie doit etre une messe continuelle. Elle a sesdifferentes parties : offertoire, consecration, communion. Vous, mes cheres enfants, vous en ktes a l'offertoire, c'est le moment de l'offrande. Qu'avez-vous chacune k offrir? Bien peu : des faiblesses, des miseres,
des fautes. qui soulevent le regret, peut-6tre; donnez
tout, c'est tout ce qu'il veut. Donnez-vous avec votre
jeunesse et son enthousiasme, cet enthousiasme qui nevoit obstacle & rien, I'enthousiasme de celui qui a 6teconduit, pouss6 par la grice, par Dieu meme et sanseffort. Laissez pour plus tard les d6sillusions, les difficultes; d'ailleurs qu'importe la ferveur sensible,_
pourvu que toujours demeure la fermetk de la volonth.Donnez-vous dans la joie-: an jour de notre tonsure,
comme an jour de votre prise d'habit, nous ne soapconnons rien de p6nible, nous ne redoutons rien..
Quand vient le jour de la souffrance, n'oublions pas.
que Dieu est bon; il est 1k sur la croix, ses deux
bras grands ouverts, comme pour nous attirer dansson coeur; allons-y alors sans crainte, comme l'enfant
qui se jette dans les bras de sa mere et qui- attend
d'elle tout ce dont il a besoin.
a Regardez, mes ch&res enfants, avec attention cespieuses scers qui vous ont pr6c6d6es et qui se sont
form6es dans la voie de-la vie religieuse. Ecoutez surtout celles qii sont destinaes a vous conduire; qu'il na
vous arrive jamais de vouscroire plus savantes qu'elles
qui connaisseni tout mieux que vous. Soyez toutes deo
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trbs fideles instruments. Je vais vous binir au nom
de Mgr Amette. Est-il etonnant qu'il vous ait tant
aimmes? II vous trouvait partout; partout oit une euvre
appelait un d6vouement, il vous rencontrait lA. Et
cette main qui va vous b6nir, et qu'il a lui-m&me consacree, n'a jamais autant tremble peut-etre que 16 jour
o0 je me suis vu choisi pour l'6piscopat.
,, II est frappant comme il y a en nous deux etres :
un qui ne voit que sa faiblesse, sa profonde misere,
son impuissance au bien, et I'autre, instrument de Dieu
dont ii se sert comrLe il lui plait, dont il fait le dispensateur de ses graces. Oh! comme il faut, mes
cheres Enfants, que notre confiance soit d'autant plus
grande que nous avons plus de raisons de n'avoir pas
confiance en nous. Et qui n'a pas des raisons de n'avoir
pas confiance en soi C'est pourquoi perdez-vous dans
le Christ; la vie religieuse doit etre une communion
perp6tuelle. ,
L'apres-midi de cette journ6e, M. Guwy donna la
conference traditionnelle; il prit pour texte : Unde hoc
miki ut venial mater Domini mei ad me?
Pendant toute la neuvaine, ce fut un defil6 ininterrompu de fideles avides de pen&trer dans le sanctuaire
privilegie de Marie, surtout.a I'heure de la predication. M. Mott a eu un auditoire aussi nombreux et
recueilli qu'on le puisse souhaiter. Que la Vierge
Immacule en soit b6nie!
3 dicembre. - Tous les missionnaires, pr&tres,
clercs, frires. coadjuteurs ont successivement pr6sent6
leurs vceux de bonne fete a M. le Superieur general.
A la Maison-Mere des Filles de la Charit6, leschoses se font, non pas en prose, mais en vers. A
dix heures, le Trbs Honor6 Pere est recu la
salle de
retraite; on lui adresse les compliments
d'usage, on
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lui offre comme bouquet la promesse d'&tre autant de
saintes li-haut qu'il y a de soeurs ici-bas et on explique

ce souhait.
... Mais, saintes sans autels, et saintes sans vitraux,
Saintes n'ayant connu les divines Etreintes,
Qu'en la souffrance ici peut-etre, et les travaux...
... Saintes comme le veut not-e bienheureux Pere,
Saintes tout bonnement, saintes sans le savoir,
Saintes sans opirer nulle ceuvre extraordinaire,
Saintes... pour avoir fait toujours notre devoir
Alors, comme ici-bas, saint Vincent dans la rue,
Soulevait h deux mains - h deux , mains - son chapeau,
Lorsque, la hotte au dos, et modeste en sa vue,
Une smaur le croisait !... nous voulons que Ik-haut,
Saint Vincent puisse encor (nous voyant sans reliche,
En Dieu le cceur fix6, simplement, humblement,
Pour l'amour de Lui seul accomplir notre tache
Dans un oubli de nous, perpituel, constant,
... Ravi de ce spectacle ancien, toujours nouveau...)
Saluant en nous Dieu... soulever son chapeau !
NOTRE TRkS HONOR t PERKE,
Que notre saintete soit votre recompense !
Et que lelourd far.deau qu'ici-bas vous portez,
Vous soit rendu leger par notre obeissance,
Notre soumission, notre fid6lit6
A remplir nos devoirs! - Que la Communautd
Sur terre votre poids,*au ciel soit votre gloire

M. le Superieur general ripond A peu pris en ces

termes :
a Mes chbres sceurs, vos souhaits me sont d'autant
plus chers que je me suis senti, dis ce matin, environn4 de prieres; je compte que ces prieres auront
demand6 pour moi les graces qui me sont necessaires
pour bien remplir les devoirs qui m'incombent et pour
ne pas etre un emp&chement au bien fait par toutes
vos ceuvres. Oui, votre bataillon grandit; souhaitons

-

42 -

-qu'il grandisse encore, et encore, car la douleur dela
tres honoree Mere, c'est de refuser des scours; et la
mienne est la mame quand, avec des supplications,
meme avec des larmes, on me reclame des ouvriers
que je n'ai pas. Cependant, la Mission voit s'accroitre
ses fils et, puisque vous avez 6voqui le souvenir du
vener6 P- Fiat, je peux dire que je crois comme
vous que, tout-puissant au ciel, c'est lui qui nous
envoie ces consolations, lui qui d6sirait tant cet accroissement et a qui la fermeture des s6minaizes a
fait verser tant de larmes. 11 avait encore un autre
grand d6sir, et il semblait que Dieu prolongeait ses
jours pour le realiser en lui donnant la joie de voir
bbatifier votre bienheureuse Mere; il n'a joni de ce
bonheur que par anticipation, et a nous ce bonheur
est donne... II m'est donn6, comme me seront donnes,
je I'espbre, tous ceux que vous me souhaitez; mais...
quand on vieillit, vous savez, on prend mauvais caractere, on trouve une critique a tout; or, j'ai mauvais
caractire; dans ce qqe vous m'avez dit, une chose
n'est pas exacte; vous m'avez parlI de la charge, du
lourd fardeau de la Communaut6 ; or, la CommunautW
ne m'est ni une charge, ni un fardeau. Et comment
voudriez-vous que me soit une charge, des ames qui
toutes - vous venez de I'avouer - veulent devenir des
saintes; un fardeau, des saintes, cela ne se conqoit pas.
La Communaut6 tout entiere, la Maison-Mere en particulier, vous m'etes une consolation, une joie.
c Merci aussi de votre bouquet de fete; je me vante
d'etre le seul qui en ait jamais recu un aussi beau.
Qui peut en effet - je ne parle pas de notre Saint
Pere le Pane - se prevalnir d'avoir eu pour sa fete
des milliers et des milliers de prieres, et encore des
mllhers de ferventes! J'estime done que je suis le
plus heureux de tous les hommes et je m'en fais gloire.
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< C'est del'rorgueil n,dira-t-on? Soit, de l'orgueil!!
Mais je n'en 6prouve ni regret, ni remords.
, A l'occasion de toute fete, on a recours aux fieurspour symboliser tous les sentiments, mais ces fleursse fanent, h6las! et leur suave parfam se change en
une odeur nauskabonde. Au lieu de cela, vous avez s.trouver un bouquet qui sera 6ternel, vous m'avez pr&senti des fleurs quidureront toujours -mieux encore,.
des fleurs qui iront s'embellissant -

Comment ? Je-

m'explique. Vos priires, vos communions de ce matiseront renouvelles demain et les jours qui suivront. Je
n'oserais vous demander de faire tous les jours la
sainte communion pour moi, mais je sais bien, a n'en
pas douter, qu'il y a dans chacune de vos communions
au moins une intention pour celui qui tient aupres de
vous la place de saint Vincent. Et je sais aussi qu'it
en est de meme pour vos sacrifices... Chaque jour,
une fille de la Charit6 doit agir en sorte qu'elle puissedire, le soir, a Notre-Seigneur : a Mon Dieu, je suis.
a contente de vous, et j'espere que vous I'&tesaussi de" moi, car votre'mis6ricorde est- plus grande que ma.
a mistre, et j'ai essaye de vivre pour vous la journme qui
t vient de s'icouler ); je sais que cela est vrai pour vous toutes...
* Merci done de ce bouquet qui ne se fanera pas;:
car le tribut de prieres et de sacrifices offerts chaque
jour par la Communaut4 tout entixre possede, certes,.
une suavit6 bien supirieure a celle d'un bouquet: les.
fleurs dont ii est form6 se renouyellent et il s'en.
d6gage un parfum tres pur. Quelle chose admirable-

que cet esprit partout le m&me - c'est lui qai fait.
notre force - c'est lui qui entretient runion, c'est
lui qui nous conserve la vie. Et la source de cet
esprit inspirY

par les saints Fondateurs et conserv&

comme un depot sacri, om est-elle? Au berceau de-
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la Communaute. Et en quoi reside-t-elle? En l'amour
de ce berceau meme! Que de seurs dans I'univers

entier ne verront jamais ce berceau... et cependant les mots a Maison-Mere, v6ner6s Sup.rieurs ,
r6sonnent jusqu'au fond de leur Ame pour y faire tressaillir les fibres les plus intimes de leurs affections.
Pourquoi cela? C'est le bon Dieu qui agit dans ces
Ames pour y conserver et d6velopper 1'esprit et I'amour
de leur vocation. Et je puis le dire en toute sinc6rit6,
ce bon esprit regne partout. I1 peut y avoir des erreurs
de jugement, des 6carts de caractere... tout cela est
humain, et par cela meme inherent i notre pauvre
nature; mais ce qu'on est stir de trouver partout, c'est
la bonne volonte, le d6sir de bien faire. Et c'est cette
bonne volonte que je vous souhaite en terminant, demandant a Dieu de l'eclairer et de la conduire vers
Lui; elle est le principe essentiel de tout bien, et c'est
aux ames de bonne volont6 que Jesus est venu apporter la paix quand il descendit sur la terre. Et c'est a
elles aussi qu'il a promis les recompenses iternelies
que je soubaite Atous les membres des deux families
de saint Vincent. - Amen. ,
5 dicembre. -

Mandement de prise de possession

du cardinal Dubois. II invoque specialement saint
Vincent de Paul, conseiller du roi, pourvoyeur des
provinces francaises devastees par la guerre, ami et
pere des pauvres, et la bienheureuse Louise de Marillac,
mere et fondatrice des Filles de la Charit6.
8 dicembre. -

M. le Sup6rieur general adresse

quelques mots d'dification au siminaire de la rue du
Bac. - Pour mieux symboliser la puret6 de la Vieige.
honor6e en ce jour, les ( petites soeurs n ne prennentpas le capot noir. Voici quelques-unes des pens6es
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imises par le Trbs Honor6 Prre; celles qui n'ont pas
assist6 a la r6union seront heureuses d'en benficier :
( Mes cheres sceurs, il m'est revenu ce matin un souvenir tres personnel, celui d'une poesie apprise dans
I'enfance, que toutes vous ne connaissez peut-tre pas:
L'ange et l'enfalt. L'ange incite l'enfant i quitter
cette terre, il lui en donne les raisons. et dans une
strophe, celle dont le souvenir me frappe en ce jour,
il lui dit: ccLes jours dejoie ont leur tristesse... n Pour
moi, en ce jour de joie, il y a eu une tristesse; il est
de tradition qu'A chaque fete de 1'Immacuie-Conception, le Sup6rieur gýnaral vienne offrir dans votre cha.pelle le saint sacrifice; j'y serais venu avec d'autant
plus de joie qu'en ce mime jour, il y a quarantequatre ans, je prononqais en cette chapelle les saints
Vceux qui me lierent pour toujours a la famille de saint
Vincent; j'etais venu en servant de messe du v6ner4
P. Bore. Il m'aurait 6t, doux de les renouveler au pied
de ce meme autel; Dieu ne Pa pas permis, et c'est
la pour moi cette tristesse melee a la joie. Vous 6tes
Ut,toutes dans la joie, mais redites-vous que sur cette
terre oi il y a toujours la tristesse (ne serait-ce que
celle du d6sir) le jour viendra pour vous aussi, de la
privation, de la peine, du sacrifice. C'est alors que
Dieu aura ses desseins et alors que vous devrez adorer
sa volont6 divine.
" Oui, malgr6 ma peine, j'adore aussi cette volonte
divine et, laissant ce c6t6 personnel, materiel, je vous
dirai que ce jour doit tre un jour de joie complete,
sans melange; oui, quand on ne s'arrete qu'au c6t6
spirituel, notre joie doit etre pleine et entiere. Aujourd'hui, c'est la f&te de la sainte Vierge, et la sainte
Vierge, c'est cctout ». Elle est la vie surnaturelle, la
mere de l'Iglise, notre Mere; elle est la gardienne,
elle est la mis6ricorde et la plus pure tendresse, elle
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est la joie. L'Eglise a des paroles de joic sur les livrs,
elle les met dansla bouche des fidiles; vous avez recontre ce matin dans 1'introit ce cantique de joic qui
est celui meme de la Vierge : Gaudeas gaudeba in
Domino. Elle se rejouit d'une joie pure, et Ulle a
lieu, car du moment de sa conception qui est l'aurore
a celui de son assomption qui est le triotmphe, eUe n'a
jamais ressenti aucune atteinte de cet unique ral doat
nous souffrons. Elle n'a jamais connu ce malheur qui
nous saisit a notre naissance et que nous trainons
comme un lourd boulet. Sans doute, le bapteme nous
en dilivre, mais il ne nous gu&rit pas; il ne nous laisse

pas cette joie sans milange de Marie. Sa joie, elle,
ne connait ni les apprehensions de l'avenir, ni les
regrets du pass6; elle n'eut meme pas cette souffrance
des saints : on voit les plus grands.saints se demander.
avec angoisse : ai-je aimi Dieu autant que je l'arais-d, ai-je repondu a ses graces ? Marie, pleine desgraces de Dieu, se r6jouit en Lui sans l'ombre d'un
retour sur elle-m-me, elle exulte, elle tressaille d'all&gresse parce qu'elle a 6te revktue des v6tements de
salut. Rien ne ternit sa pureti et sa simplicit6. Dans.
Marie, pas l'ombre d'un retour sur elle-meme... C'est.
de tout son coeur qu'elle a dit : Ecce ancilla Domini..
C'est de tout son coeur aussi qu'elle chante le Magi-ficat... Elle exulte, car elle a recu une participation.
surabondante, presque infinie de la Divinit. 'Dieu
seul est le principe de sa joie. Elle respire a pleinspoumons spirituels , cette atmosphere de grice et elle
apparait devant Dieu lui-m6me comme la plus belle
fiancee, ornee des plus beaux atours.
" Gaudens gaudebo! Et nous aussi, exultons et tressaillons, car, nous aussi, nous avons 6t6 places par
Dieu dans une atmosphere de grace surabondainte,
nous aussi, nous avons &t6 revetus des vetements de
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salut! Oui, nous, mieux que toute autre famille religieuse. Car bien longtemps avant la proclamation du
dogme de l'Immaculee-Conception qui a suscit6 dans
I'univers ehtier une explosion de joie, notre p&re saint
Vincent et votre bienheureuse Mere avaient consacr6
leurs enfants et renouvelaient tons les ans cette cons6cration a Marie Immacule. Commeil faut la garder,
cette tradition de famille ! Comme ii faut conserver
intacts et scrupuleusement observer les enseignements
de ceux qui eurent a un si haut degr6 l'esprit de
l'lglise et, par consequent, 1'esprit de Dieu, qu'ils
devancerent la proclamation du dogme!
t Gaudens gaudebo Chantons la bont6 et la mis&ricorde de Dien qui a daign6 jeter -les yeux sur nous
qui nous a discernms, appel6s, s6parks, consacris
dans la famille de 1'Immaculee-Conception! Mais que
notre joie, A 1'exemple de celle de Marie, ne soit pas
une joie stfxile -Pour vous particuliýrement qui habitez la maison de Marie, qui priez dans le sanctuaire
choisi par Marie, que votre joie s'exhale, aujourd'hui
plus encore que les autres jours, par le chant et par la
priere! Mais n'oublions pas que le fruit de cette joie
doit etre une vie d'amour, d'union, d'identification avec
Marie. Elle est la mere de la Communaute! Puissiezvous vous fondre avec elle! c( C'est la mere, c'est la
fille, c'est tout un! n doit-on pouvoir dire en vous
voyant.
« Meme votre costume aujourd'bui symbolise la
puret6 -clatante de Marie, et la v6tre aussi qu'elle vous
procure et que ;-ous voulez toujours augmenter en
vous. Cette particularit6 de votre costume est une tradition, conservez-la, et surtout comprenez-en la signification et faites-la passer dans votre vie.
.< Demandant a Jesus et A Marie pour vous toutes
lumiere et force, augmentation de purete toujours
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plus intense, je vais vous binir au nom de saint Vincent, l'ap6tre de 1'Immaculie-Conception.
Benedictio Domini...

La conference de deux heures a pour objet les
faveurs departies a Marie en son Immacul6e Conception.
D'abord faveur de preservation : de la tache originelle, du pech6 actuel, de toute imperfection volontaire et meme involontaire, de la concupiscence et
enfin de F'erreur.
Faveurs de multiples infusions de graces : grfce
sanctifiante, vertus surnaturelles, dons du Saint Esprit.
Dans une seconde partie, M. le Supirieur g6enral
montre comment les voeux et les regles des Filles de
la Charite sont des pr6servatifs contre le pech6 et la
concupiscence.
19 decembre. -

La maison des sceurs dite de la Pro-

vidence, rue Oudinot, a c61ebre, par an Triduum, le
premier centenaire de sa fondation.
Voici le resam6 historique de ces premiers cent ans.
Nous l'empruntons au Bulletin paroissial de SaintFrancois-Xavier :
La fondation de la Maison de la Providence fut Pun des
premiers essais d'apostolat de M. Dufriche-Desgenettes,
alors qu'en 1820 il fut nommi cur6 des Missions ktrangires,
aujourd'hui la paroisse Saint-Frangois-Xavier.

Cette ceuvre commenga modestement rue des VieillesTuileries, aujourd'hui rue du Cherche-Midi, avec douze
orphelines. La Supcrieure etait la Mere Madeleine Vigneux,

u'e humble Fille de [a Charite, mais c'6taient deux ames
saints, et entre eux ils mirent le Cceur Immacul6 de Marie.de
L'ceuvre se developpa rapidement, grace a des dons genireux
et i l'aide du roi Charles X et de la duchesse d'Angoulkme.
On se rendit bient6t acquireur d'un immeuble de la rue
des

-

49 -

Brodeurs (aujourd'hui, 66, rue Vaneau); puis un h6tel particulier fut offert a M. Desgenettes, au coin de Ia rue Vaneau
et de la rue Oudinot, et en 1824, l'orphelinat prit une existence l1gale.
On y fut bient6t riche d'enfants, mais de pen d'autre chose;
les deux longues tablesdu rdfectoire, oi l'on s'installait si.
volontiers, ne fournissaient pas comme aujourd'hui la soupe,
la viande et un dlgume, mais i la premiere table, la moitie
seulement de ce service dont I'autre moitie 4tait mangee par
la deuxieme table, tandis que des deux c6tis on se rijouissait
a la pensee du second repas qui constituerait un entier avec
celui-la.
Le bonheur, au sein de la pauvreti, itait pourtant si vrai
que M. Desgenettes dit un jour I la Mere Madeleine: ccSour
Madeleine,je crains que nous a'ayons dimerite devant Dieu,
I'ceuvre- marche trop bien, nous n'avons pas de croix! ,
L'6preuve n'etait pas loin: la Revolution de Juillet eclata et
la maison fut envahie par les insurges. M. Desgenettes fut
exile en Suisse. De Hl-bas, il icrivait i ses enfants, les engageant & garder i la paix de la conscience qui est la paix de
Dieu et avec laquelle on pent supporter facilement les peines
et les traverses dp la vie ,. II les felicitait d'etre 6levees par
les soins de la Providence. cc C'est & Marie que j'ai donna
cette maison, en hommage en la personne des Filles de la
Charite », disait-il encore. Le bon M. Desgenettes qui aimait
tant Marie a dt lui offrir ce qu'il avait de.meilleur, et la Prcvidence est fiere d'etre cet hommage.
Cette 6poque de trouble amena-le d6part des familles fortunies .du boulevard Saint-Germain, et ce depart se fit sentir
durement h la Providence. Le travail y diminua, les dons
aussi, mais la Mere Madeleine ne put se r6soudre I ouvrir la
porte de l'arche A aucune de ses enfants; elles y seraient revenues bien vite, n'ayant aucune place pour y poser leur aile.
Les notes des fournisseurs epouvantaient res seurs, mais la
sainte Mere ne s'6tonnait de rien que de leur vnanque de
confiance. « La d6pense a 4t6 faite pour Dieu, leur disait-elle
avec force. Le croyez-vous solvable, oui ou non? n Dieu la
benit... On fit, au commencement de l'hiver, l'achat d'un sac
de haricots et une petite provision de charboa. Vais-je oser
dire qu'on n'eut pas i renouveler ces provisions? - les seurs
le constaterent et se turent.
M. Desgenettes, nommi, en
O832, cure de Notre-Dame-des-
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Victoires, resta toujours le pere de la maison qu'il ava
fondue. Sacrifiant le reste de son patrimoine, il acheta sqso
vieille maison rue Traverse (actuellement rue Pierre-Leroux)i
sur 1'emplacement de laquelle devait s'elever lamaisonactuealie
des'enfants. S'oubliant encore lui-meme, il fit nommer comme .
aum6nier de la maison un des pretres habitu6s les plus dis.tingues de Notre-Dame-des-Victoires, M. 1'abbA Thdolores
Ratisbonne. La sainte Vierge avait accept6 1'hommage de la
maison de la Providence de la main d'un de ses fils les plus
ddvouds et c'etait a un de ses-fils les plus aimants qu'elle et,
confiait la direction.
Un matin - c'ltait le 2 fcvrier 1842 M. Ratisbonne2
monta a l'autel, suivant sa coutume, k cinq heures et demie,~
pour c6~1brer la sainte messe. Les soeurs et les enfants IT.U
trouverent quelque chose d'trange, comme une emotioiimpossible I dissimuler; a la fin de (a messe, ii parla : M
Me
enfants, dit-il,il s'est passei Rome, le 2o janvier, un fait queje ne puis vous taire... , Et, d'une voix vibrante d'6motion,
il fit le ricit de 1'appariticn de la sainte Vierge au jeuae
israelite de Saint-Andre-delle-Fratte. a Cet homme, ajouta-t-il4
c'est mon frerel... , Avant la fin de ces derniers mots, le
enfants agenouillies s'etaient relevees et le chant du Magi"ficat fut leur rdponse.
Converti, i le loup change en agneau a, Alphonse-Marie.
Ratisbonne, revint k Paris et, chaque matin, dans la pauvrC
chambre qui servait de chapelle a la Providence, humble ser
vant de messe de son frere, il communiait de sa main. Le
deux freres habitaient alors rue Vaneau. C'est 1k qu'un jouS
Alphonse Ratisbonne entendit la voix de Marie. a Qu'as-i.
fait pour me prouver ta reconnaissance? Fais bitir un ex-voat
en m6moire du miracle de Saint-Andr6. , La sainte Vier
nomma-t-elle la Providence? La chose est possible. Ce q
est certain, c'est que les MM. Ratisbonne n'h6sitbrent pA
uneseconde sur l'emplacement de la chapelleet,le i" mai i84
la premiere pierre fut posee. Entrez-y... Tout vous y parle.i
de Marie et de ses misericordes. Au-dessus du mattre-aute
la Vierge de Saint-Andre dans son aurdole lumineuse souti
en ouvrant ses bras; a gauche, gravie dans le marbre, W
priere miraculeuse : le Souvenez-avou, et puis, ecoutez...
enfants chantent...
Memorare,
n
o Piissima Virgo Marial ..
Un mois apres (juin 1842), Alphonse-Marie Ratisbonnu
quittait Paris pour Rome; il entrait au noviciat de la
Cov

pagnie de Jesus. II n'oublia pas la Providence et, de Ii, il
ectivait a ses enfants des lettres touchantes leur donnant des
conseils de pire. c Vous m'avez fait comprendre les douceurs
et la simplicite de la vie chritienne, leur disait-il, et, plus
d'une fois, priant avec vous, j'ai dit : # Un jour passd dans la
, maison du Seigneur vaut mieux que mille sons la tente des
- pecheurs 1 1 Plus tard, il remerciait la Mere Madeleine d'un
recueil de cantiques qu'elle lui avait envoy6 : c Chaque fois
que nous chanterons ces morceaux, il y aura une voix qui
s'e6ivera et demandera des grices pour toutes les ames de
votre maison. , Cette voix, 6teinte ici-bas, chante lI-haut
'hosanna sans fin, et, nous le sentons, sa chore Providencen'est pas oublide.
De Rome, le P. Ratisbonne fit envoyer les peintures
murales du chceur,et, un anapris, le 20 janvier 1843, la cloche
fut binite par M. Dufriche-Desgenettes. Le parrain en etait
M. Theodore de Bussiere et la marraine la comtesse de
La Ferronnays. On la nomma Marie-Albertine. Le 1 r mai, la
chapelle fut consacrie par S. Gr. Mgr Afre.
-Le bon Dieu 4tait log6, I la grande joie de la Mere Madeleine, mais les saints ne sont jamais saius ipreuve. Pen apres.
la ville de Paris lui fit signifier de dimolir le vieil immeuble
ou lacommunaut6 etait logie : il mena;ait ruine et, de reste,
on avait besoin du terrain. a Moins de terre, plus de ciel! u,
se contenta de dire avec resignation la pauvre Mire. Mais
son chagrin fut si profond qu'elle tomba gravement malade.
- J'ai un grand sacrifice i faire, disait-elle a ses soeurs, c'est
celui, en vous quittant, de vous laisser sans maison! a Dieu
se contenta de son sacrifice. Elle guarit, et le vEnerable
M. Roquette, cure de Saint-Francois-Xavier, obtint de lAssistance publique qi'elle achiterait ce terrain, y bItirait le
Bureau de bienfaisance et y logerait les seurs. Deux ceuvres
nouvelles venaient, en outre, d'etre fondies : la creche et
deux petites classes pour les enfants abandonnies du quartier
dont les autres ecoles ne voudraient pas.
Nous sommes en 1860, I'ceuvre est fondie depuis quarante
ans et Dieu va appeler k Lui les ouvriers de la premitre
heure. M. Desgenettes mourut le S5avril, aprbs avoir tout
donna pour le salut des p4cheurs: sa fortune, son temps,.
sa vie.
Le atnovembre, fete de saint Martin, la Mere Madeleine

parla pour la derniare fois a ses compagues dans une instrac
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tion qui leur laissa d'impirissables souvenirs. Le lendemain
elle se mit au lit et le 18 novembre 1864 elle rendait son Ame
a Dieu, dans une sorte d'extase. Le Superieur gtneral de la
Congregation, lerespectable M. Etienne, l'assista : " Ma fille,
lui dit-il, je vous laisse partir, mais je ne vous decharge pas,
vous resterez de l'-haut Supdrieure de la Providence. - Oui,
mon Pere, r6pondit la sainte Mere, je garde ma charge. ,Y
Aux graces nombreuses accordees a cette maison, aux faits
quasi miraculeux dont le ricit entrainerait trop loin, on
comprend que nos amis et protecteurs de ia terre sont
demeur6s nos amis et nos protecteurs du ciel.
Lorsque arriva l'ann6e terrible, 1870, la Superieure de la
maison Ctait la Mere Marthe; hiritiere des vues et des vertus
de la Mere Madeleine, ellefut P'ame de la Providence comme
la Mire Madeleine l'avait 6t6 en t83o. On'traversa des jours
douloureux, on connut toutes les souffrances : le froid, la
faim, la crainte continuelle de la mort. Un jour, la Mere,
Marthe vit ses scours si accablees qu'elle les rdunit g la cha-pefle. a Nos SQeurs, leur dit-elle, je veux vous confier uh secret
que j'aurais voulu laisser enseveli : Une personne digne de,
foi et qui ne veut pas etre connue a vu la sainte Vierge, leI.
2 octobre dernier, fete du Rosaire; elle planait au-dessus de
la chapelle et semblait envelopper la maison de son manteau;
ayez confiance, nous sommes gard6es. n Vingt-six ans aprbs
la mort de ma sceur Marthe, le pr6tre a qui la confidence de.,
ce fait miraculeux avait 6ti faite,nomma cette personne digne
de foi : c'6tait notre Mire. Les obus passerent souvent audessus de la Providence, ils percerent les murs, I'un vint se
blottir sous le porche de la chapelle, aucun n'6clata et toutes
les vies demeurerent sauves.
Les ann6es en s'coulant creusbrent encore des tombes et
l'ann6e 1884 vit disparaitre les deux Peres Ratisbonne. La.
Providence n'avait jamais tek oublide au milieu de leur carriere toute de zxle et de travaux. A chacun de leurs passagesk
Paris, ils revenaient. Les sceurs anciennes se souviennent
avec bonheur des mots si doux du P. Marie-Alphonse
devant la Communaut6 qui faisait cercle autour de lui : t Mon
Pere, quelle 4tait la couleur de la robe de Marie? - Je ne
lui ai vu qu'une robe de misericorde et ne saurais en dire
autre chose., Et encore: , J'essayerais en vain de vous parler
de cette apparition. Pouvez-vous expliquer un rayon de
soleil? , II disait aussi : ( Quand je serai mourant, dites-moi

seulement ( Marie n et ce mot ira jusqu'au fond de mon
ccCrr. a

Trois ans apres la mort du P. Marie, on entra dans la
doiloureuse periode des laicisations. Elle commenga par celle
du Bureau de bienfaisance '837) et on dut construire le bitiment actuel pour y loger la Communaut6. En 1908, ce fut la
fermeture des neuf classes externes. Enfin arriva la Grande
Guerre et les oeuvres parurent dormir; les enfants furent emmendes au loin et, d'iducatrices, les swrurs devinrent infirmieres.
Aujourd'hui, semblables au grain longtemps enfoui, qu'dveille
la chaleur printaniere, ces ceuvres semblent vouloir 6clore
toutes la fois. Mais nous sommes les Filles d'un saint qui
savait attendre l'heure de la Providence, et nous saurons
attendre.
L'(Euvre des Eglises divasties occupe encore une partie
des locaux qui Pont abritee pendant Ia,guerre; sur .cette
aeuvre semble vouloir se greffer celle du Vestiaire du pretre
des regions d6vastdes.
Notre maison de famille, meme en s'agrandissant, est
encore trop petite pour toutes les jeunes filles qui voudraient
y trouver asile.
Le restaurant fetninin, qui ddji sert chaque jour deux cent
trente repas, demande et de l'aide et de la place pour en distribuer encore autant.
A 1'Internat, nous voudrions joindre une sorte de pouponniere qui recevrait les enfants dbs trois ans. Ces pauvres
toutes petites, dont les mamans travaillent, sont laissees A la
campagne aux mains de femmes si souvent au-dessous de
leur tAche.
Malheureusement, nous sentons tout autour de nous de
hautes maisons qui nous enserrent et nous empechent de
nous 6tendre. Nous arrivons avec peine a faire vivre les oeuvres
existantes avec un budget devenu insuffisant. Bien loin de
nous dc'ourager, nous comptons de plus en plus sur la Providence qui nourritles petits oiseaux et vet magnifiquement
le Iis des champs, nous comptons sur nos protecteurs de la
terre et sur, nos amis du ciel, et, chaque jour, nous redisons
avec plus de confiance : a Souvenez-vous, 6 Vierge Marie,
que ceux qui ont eu recours a vous n'ont jamais et6 abandonnes... n

Le Bulletin paroissialde Saint-Francois-Xavier, aqui
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nous avons emprunti les lignes qui precedent raconte
ainsi les fetes du centenaire :
Les Filles dela Chariti, fideles disciples de leur saint Fondateur, avaient songi a celibrer le glorieux anniversaire dans-.
le calme, la solitude et P'intime silence de la Communauti. .
M. le Cure n'eut pas de peine i leur faire comprendre que le
centenaire d'une maison, oi vivent tant d'oeuvres parairsiaes
devait kire paroissial. Un triduum fut decide. Le vendredi,
17 decembre et le samedi 18, il yeut,rue Oudinot, le matin .six heures et demie, messe avec chants, le soir k sept heures,
instruction et salut. Le dimanche, 19 d6cembre, la messe de
communion ginerale fut dite A sept heures et demie dans la
chapelle, fondie par le Rev. P. Ratisbonne. Lagrand'messe et
les v6pres furent chant6es i l' glise. Des places etaient r6servies, dans le choeur a Messieurs les directeurs et les s~minaristes de la Mission. Les ceremonies furent exicuties par cesMessieurs avec une remarquable et pieuse ponctualiti.
Les Filles de la Charite bccupaient les premiers-rangs de la
nef. N'est-il pas juste qu'elles soient a 1Phouneur, ellesqui sont,
tous les jours la peine?
Quant aux enfants et jeunes filles de la rue Oudinot, deux_
cents chaises avaient et. mises k leur disposition.
Le matin les offices furent presides par S. Gr. Mgr Roland
Gosselin, qui conserve une si aimable sympathie pou laparoisse, qui fut la sienne, avant son elevation J i'6piscopat.

L'apris-midi, S. Em. le cardinal Dubois, repoadant & 'invitation de la chbre sacur superieure voulut bien presider les
vepres et le salut. Avant le sermon M. le Cur6 remercia Son
Eminence au nom des Filles de la Charite, an nom des

Pretres de la Mission, dont le Trbs Honore Pere Supirieur
genEral 6tait present, au nom de la paroisse tout entiire, au
nom de Messieurs les membres du conseil curial, dont plusieurs out l'honneur d'etre personnellement connus de
notre nouvel archeveque, au nom enfin du clerg6 et da pasteur.
AprMs une allusion, visiblement 6mue, A S. Em. le cardinal

Amette, M. le Curi promit k S. Em. le cardinal Dubois, qu'il
ne trouverait pas, dans le diocese,

des fid~les et un clerge

plus confiants, plus attach6s, plus respectueasement et filialement soumis quc les fideles et le clerge de Saiat-FranjEis-
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Xavier. Son Eminence reprit et commenta les paroles de
M. le Cure. Elle ajouta qu'Elle avait acceptE de suite et avec
joie cette occasion de faire une premiere visite a sa paroisse,
et que si les paroissiens avaient une filiale soumission, Elle
aurait h ceur de se montrer toute paternelle et pleine de
bonte.

Apres le salut, o6 la maitrise se montra digne de nos anciens
jours, Son Eminence se rendit k la sacristie et se fit presenter
le s4minaire d6 la Mission, MM.les Membres du conseil curial,
le clergi de la paroisse et une d6lgationdu Bon. Conseil. En

retournant A sa voiture, notre archeveque sema de nombreuses benidictions; les enfants eurent leur large part.
Notre archeveque, en quittant Pl'glise, apervut et reconnut
une de nos seurs de Saint-Vincent-de-Pauli : VoilA, dit-il,
la soeur que j'ai decoree- en Orient. - Oui, Eminence, c'est
moi. - Mais, et votre Croix? - J'en porte une autre, Monseigneur. n

,25 dicembre:- En 1682,les Filles de la Charite de la
Maison-Mere faisaient I'examen particulier du soir du
24 decembre a cinq heUres, allaient ensuite faire collation et revenaient a la chapelle apres les graces dire
l'Angelus et la priere du soir. On allait se coucher a
six heures pr6cises et on se levait i neuf heures; a
neuf heures et demie, on venait a la chapelle entendre
lire la m6ditation pour s'en aller faire oraison a l1'gl ise
en entendant matines. 11 faut avertir les soeurs, dit le
coutumier, de ne se point quitter et de communier
toutes ensemble, soit aux charniers ou aux chapelles.
Un alinea ajout6 post6rieurement declare que depuis
plusieurs ann6es la plupart de la Communaut6 va
entendre les matines a l',glise de Saint-Lazare et trois
messes de suite dans la chapelle de Saint-Pierre et
communie i la fin de la seconde messe.
Detail a noter pour la topographie des deux Maisons-Meres. Le coutumier fait remarquer aux deux
veilleuses qu'elles peuvent entendre, dans quelqu'une
0
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des chambres qui donnent sur la rue, les matines et 1i
grand'messe qui se disent a Saint-Lazare.
II y avait une creche i cette 6poque, pas si grande.
sans doute que celle que l'on admire actuellement a la.
rotonde de la rue du Bac, mais enfin les veilleuses pouvaient aller prier devant cette creche; on. recomman--;
dait aux memes veilleuses d'avoir du feu pret pour le
retour de celles qui 6taient a la messe, et,en guise de:
reveillon les sceurs qui revenaient prenaient,.comme
dit le coutumier, 1'air du feu selon le besoin et s'en
allaient coucher jusqu'a cinq heures et demie.
Y avait-il alors, comme maintenant, dans la jour-

nie du 25 decembre, une visite solennelle i la crrche
avec chants de Noel dans tous les idiomes et tous les
patois, avec accompagnement de castagnettes ou d'uu
autre genre d'instruments? Le coutumier ne le dit pas.
28 dicemnbre. -

L'ancien coutumier n'a rien non plus

sur la fete des Saints Innocents. Etait-ce dej 'usage
des royaut6s kph6meres, des superiorites qui ne
durent ni trois ans ni mame trois jours? Chantait-on le
soir de cette journ6e le Deposuit? Nous 1'ignorons.
31 dicembre. -

L'ancien coutumier porte que la

Superieure dolt faire benir par le Supkrieur les images
destinies aux soeurs et bienfaitrices, qu'elle prie le
Superieur de garder quelques images pour lui, le directeur, le confesseur, le secretaire, le sacristain et les
portiers, , auxquels, dit le texte, nous donnons le plus
de peine n. Le meme coutumier insinue qu'on peut

offrir a Saint-Lazare des corporaux, tableaux ou autres
choses pour autel, mais il a soin de recommander de ne
pas faire d'achat, ( de crainte, dit-il, d'etre refus6
comme il est arrive quelquefois o.
Le coutumier indique ensuite les cadeaux
qui
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v.1i

Les deux Maisons-Mires (Plan Turgot. 1734-1739)
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devront etre faits ]e lendemain; cette liste est int&-,
ressante.

Ind6pendamment de. ceux mentionnis plus ha.ut,
ainsi que quelques-uns des messieurs de la Mission, 4
surtout ceux qui confessent les soeurs, et le Suphrieur,
des 6tablissements oi il y a des sceurs, auxquels mis-

sionnaires on donne des images, on doit offrir enoutre :

1.A M. le Cure de Saint-Laurent, une boite contenant environ une demi-livre de pastilles pour brller.
dans l'encensoir, quelques nappes on dentelles ou cor-,
poraux, on petits tableaux, ou antre chose propre a

I'autel, une douzaine d'orauges ou quelques boites de-;
confiture scche ou une grosse bougie on autre choset
qu'on aura plus en main;
2' A M. Le Gras, fils de Mile Le Gras, notre institutrice, et a Miles sa femme et sa fille, des images, quelques pains de bougie d'une demi-livre cbacun et une
boite on deux de confiture;
.
3* A Mme la duchesse de Ventadour, A Mine la.
duchesse de Duras, sa flle, une moyenne image en"
beau v~6in, ecrite sur le dos comme celles des soeurs*.
4"A Mile de Lamoignon, du raisin on du verjus bienx
choisi; a Mile Teste et a Mme sa soeur, quelque con-g
serve, oranges on boite de confitures et autre petite
chose; (ce qui suit a 6t6 ajout6 post6rieurement & 1682)

a Mme

.

la grande duchesse (c'est-i-dire Marguerite?
Louise d'Orleans), un pen de raisin on du fruit rare;
Mme de Maintenon, une image en taille-douce sansy&
couleur; a M. le Pr6sident le Camus, du raisin et une.
belle image de v6lin pour Mme sa fille;
5* Au nota;re de la Communaut6, un plat de verjusa
et quelque boite de confiture on autre chose, commea
petit tableau on agnus. Apres 1682, on a remplac6 le:
plat de verjus par quelques chapons on lapereaux;
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6* An confesseur de la paroisse Saint-Laurent, au<quel la, Communauti va se confesser,6 &cus blancs et
quelques pains de bougie on autre petite chose. Apres
1682, une note constate que depuis quelques annes on

lui donne moins d'argent;
7A
An medecin de la Communautk, cent livres et
-quelques beaux agnus on pains de bougie. Ces derniers mots sont barr6s et remplacks par it chapons et
fruit : d'une 6criture difffente;
8* Aux deux porte-verge de Saint-Laurent et a celui
-de la confr6rie do saint Sacrement, chacun 5 sols. Une
note constate que, depuis qu'ils apportent de pain
binit tous les dimanches (I7o3), on leur donne a chacun 10 sols;
9' A lachandeliire, qui fournit du pain pour la communion, une piece de 3o sols et quelque mouehoir on
coiffe ou autre petite chose en reconnaissance de la
peine qu'elle prend d'avertir le confesseur quand nos
sceurs en ont besoin et aussi qu'elle donne du pain fort
volontiers autant qu'on en a besoin. Plus tard, les mots
a mouchoir on coiffe aont 6t6 remplaces par les suivants : a une anne et demie de toile blanche a faire du
menu linge -.
1921

-

l' oPiaier. - C'est I'usage, a la rue de Bac, que le
Tres Honor6 Phre offre ses veux a toutes les scurs
dans la chapelle et leur donne une image. Voici ses
paroles en cette circonstance:
Mss cHUass ScEuas,
C'est an pied du saint autel, an -pied de 1'image de la tres
sainte Vierge, qui domine cette assemblie et la preside, que
se fait l'dchange de nos voenu et de nos souhaits, et, pr4cis&ment, la saintete de ce lieu indique qu'ils seront des veux de
pidt, et de saintete.

Certes, vous n'attendez pas de moi queje vous souhaite des
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choses de la terre, le bonheur d'ici-bas, les consolations tem;
porelles. Vous n'en voudriez pas, mes erux vous laisseraie&f
indiffrentes et vous auriez grandement raison; des.chosect
si petites, qui ne font que passer, ne peuvent satisfaire lesI
besoins de votre coeur cre6 pour des choses plus grandes.plus elevies, plus divines. Je vous apporte done des souhaits.
de pietC. Que tous les jours de cette annie 1921 soient pour.
vous des jours de saintete, et, par lk meme, ces jours serontm
heureux. Je ne me borne pas a vous souhaiter cette saintetf6
essentielle, qui consiste dans 1'etat de grace, vous lavelr
deja, mais je vous souhaite la saintett progressive dans la vie
spirituelle. Que chaque jour marque pour vous un pas eon
avant, un pas dans votre esprit poug la compryhensioa.
plus parfaite des choses de Dieu, et je mets en premiert.
ligne la comprehension de l'excellence de votre vocation, t1
valeur infinie de cette grace que Dieu vous a faite en vous,
appelant dans la famille de saint Vincent, la vision toujoursý
plus, claire de la misericorde de Dieu s'abaissant sur votre
pauvrete, sur votre naant; votre ceur ayant mieux compris votrP
vocation, vous 'aimerez davantage, non pas d'un amour de
formule, fruit d'imagination, de littdrature, qui ne vaut rieN
dans la pratique. Votre esprit 6tant 6claird par la foi, vouso
comprendrez ce que vous devez faire pour aimer comme i3
faut. Je vous souhaite de savoir recourir i Notre-Seigneur;
Jesus-Christ, a 1'amour de son divin Coeur, du Coeur dc
Marie Immaculee, les deux sources de saintete. Que Dieus
soit avec vous, que sa grace vous guide, vous eclaire, voiý
conduise, vous pousse; voilI le grand moyen que je vou*
suggere pour que cette annie soit pour vous une- annes
sainte et heureuse. Annie de saintet6, annee de bonheur.
a Toute creature, dit saint Paul, pleure et gemit en qu6ei
du bonheur ,; mais pour vous, mes chores Soeurs, depuis la
plus jeune jusqu'a la plus vinerable qui touche d6jh a i
tombe, cette annie et les suiv~:ts scront heureuses puisqu'elles se passeront dans la saintete. Le -bonheur que jt
vous souhaite n'est pas un bonheur de passivite sans aucunoe
part de souffrance. Si je disais que pour que l'annie soil
heureuse vous n'y rencontreriez jamais le sacrifice et que les
croix en seront absentes, la derniere venue parmi vous, I1
moins experimentee me repondrait : , Je ne veux pas de ce

bonheur de lichete, de passivite, fait pour les tmes qui n'ont
pas le courage de servir Dieu. ,
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11 vous faudra donc- souffrir chacune plus ou moins, de
grandes ou de petites souffrances, je ne sais; mais, puisque
c'est le bon Dieu qui vous envoie ces souffrances, je vous les
souhaite, elles feront une partie de yotre bonheur pendant
cette annie. Le sacrifice, c'est notre pain quotidien, et il ne
nous manquiera pas, ce pain, prepare par la main providentielle de Dieu. Je vous souhaite done des peines, des sacrifices nombreux, des sacrifices sanglants, des sacrifices qui
brisent, qui dechirent, oui, je vous souhaite tout cela parce
que ce n'est pas un bonheur factice, mais un bonheur vrai,
reel, principe generateur de merites. II y aura encore des
croix a porter, elles seront pesantes, mal iquarries, chargeront vos epaules; it n'y en aura pas seulement pour une,
mais pour les deux epaules, et meme elles viendront se
superposer les unes sur les autres. Vais-je done vous souhaiter de vous debarrasser de ces croix, des croix do bon
Dieu? Le crucifix, c'est la croix avec.Dieu attache sur le bois
-

ce serait nous debarrasser de Dieu -

et se d6barrasser de

Dieu, ce n'est pas le bonheur.
Je vous souhaite done des croix; je laisse au bon Dieu le
soin de choisir... Jesus, le divin ouvrier, l'ancien charpentier
de Nazareth, a quoi travaillait-il? Surtout a faire des croix.
Je vous souhaite de bien comprendre leur provenance pour
les embrasser et les porter g4nireusement, ces croix faites
par la main de Dien; bien plus, je vous souhaite m6me deles
aimer.
J4sus-Christ n'a-t-il pas dit: c Que celui qui m'aime se
renonce soi-meme, porte sa croix et qu'il me suive. »
Eh bien, mes chores SAours, si pour vous cette annee 1921
est enguirlandqe de croix, de sacrifices sanglants, ce sera une
annee heureuse. Nous alions, an pied de cet autel, entendre
un acte de cons6cration par lequel vous .es acceptereq
d'avance; vous demanderez pardon du passe; promettez
mieux pour lavenir et je donnerai aussi la benidiction de
saint Vincent sur ces resolutions afin de les rendre fructueuses pour vos ames.
- Ainsi soit-il.

Le soir de cette journ6e, on nous lit, a Saint-Lazare,
la circulaire de M. e Supirieur g6n6ral aux Missionnaires. Voici la partie historique de ce document :
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Maintenant, selon un usage des plus v6ndrables, je doisvous tracer a grandes lignes l'Ftat de la Congregation dans
ses diverses provinces pour vous inviter a rendre graces i
Dieu des bienfaits de sa misericorde a notre igard. Mais. anparavant, je veux vous prier de Lui rendre tres grandes et
tres sincires ces graces pour les deux grands actes accompihs
a Rome de par la volonti du vicaire de Jesus-Christ. Le premier, celui du 9 mai 1920 , mettait an rang des bienheureuses,
avec tons les honnears et droits llturgiques affrents a ce
titre, Louise de Marillac, si connne, au temps de saint Vincent et aprNs, sons le nom de Mile Le Gras on simplement
Mademoiselle dans I'intimiti de la Communautt des Filles
de la Charite. Admirable autant qu'infatigable coopdratrice
de saint Vincent, dans ses oeavres de charit6 d'abord, puis
dans la fondation de cette oeuvre par excellence qu'est FInstitut des Filles de la Charit6, elle sut mieui que personne
se rapprocher de celui qui fut son modele constamment
itudid et persivCramment imiti. Si elle n'arrive pas k egaler
saint Vincent - et qui peut Cgaler saint Vincent? - du
moins, elle vicut si bien de ses vertus, de sa doctrine, de sa
direction, que disormais son nom. 6mergeant de Pobscuriti
seculaire et providentielle, se tiouve 6troitement uni a celui
du bienheureux Pere des Filles de la Charite.
Quand une legitime mission vous appliquera an ministtre
spirituel aupres de nos chores soeurs et que vous lear recomderez l'imitation de saint Vincent comme le but supreme de
leur vocation spiciale, vous ne manquerez pas de lear montrer dans leur bienheureuse Mere une invitation et un encouragement a cette parfaite imitation.
Cette bdatification attendue, ardemment disiree. ne suffisait pas .i la paternelle bont6 du Souverain Pontife ; un mois
apres, le i3 juin 192o, un autre d&cret bdatifiait, comme mattyres, quatre Filles de la Charite, les sceurs Madeleine Fontaine, Marie-Franqoise Lanel, Marie-Thrirse Fantou,'et
Jeanne GCrard, victimes de la Revolution.
Vous aurez, dans ces quatre heroines, un bel exemple "
citer aux Filles de la Charite, lorsque vous leur indiquerez
jusqu'oiu elles doivent porter leur amour de Dieu, leur
amour de la vocation : jusqu'k la mort, jusqu'au martyre!
Ces deux actes nous intiresscnt grandement, puisque ia
direction de la Compagnie des Filles ae la Charitiest confide
a la Congregation de la Mission. Nous en remercions Dieu
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et Lui demanderons d'exciter toujours plus dans la grande
famille de saint Vincent cet esprit de charit6 et de sacrifice
dont ces deux b6atifications nous retracent de si merveillenses applications.
Ce que furent les fetes de bdatification i Rome, a Paris et
ailleurs,les A leaas vons le disent suffisamment,je m'abstiens
de le faire moi-meme.
Et, puisque je parle de beatifications, laissez-moi vous
dire que nos autres causes de missionnaires et de seurs sont
en bonne voie. Pour les sceurs, c'est seur Catherine Labour4,
I'heureuse confidente de la sainte Vierge; seur Rutan, de
Dax ; Mie klisabeth Seton, des ltats-Unis; seurs Odile et
Marie-Anne, d'Angers. Pour les missionnaires, c'est M.- Le
Vacher, martyr d'Alger; Mgr de Jacobis, l'ap6tre de l'Abyssinie; Abba Ghebra Michael, le saint M. de Andreis,
M. Rogue, martyr de la Rdvolution, d'autres encore. Par
motif de discretion et en vue de faire aboutir les plus voisines du succs final, ces causes dont je vous parle out
paru un pen nigligees. Prisentement, notre postulateur,
M. Ricciardelli, s'en occupe avec un zble auquel je me plais
a rendre hommage.
Une cause qui, pour n'etre pas de la famille, ne laisse pas
moins de nous intiresser, est celle de Luisa Borgiotti, de
Turinvtondatrice, avec M. Durando, des sceurs Nazarene.
Quant a la Congregation elle-meme, je vous ai dit combien il m'6tait agrdable de reprendre a mon compte la parole
de Zacharie : Perambulavimus terrain t ecce omnis terra ka-bitatur et -qiescit. Du regard, je parcours la terre de la Congr6gation, et partout je vois en activite nos oeuvres, continuies ou reprises, et je vois que cette activite se deploie
partout dans une profonde paix.
Si nous commenvons par la lointaine Chine, nous y constatons les chiffres toujours consolants de cat6chumenes et
de ohritiens. C'est une conviction la-bas que la Chine est a
la veille de s'ouvrir A la vraie civilisation, celle qui est
etablie sur la foi chr-tienne et catholique. Les le6ments me
manquent pour apprecier le bien-fond6 de cette conviction;
mais je ne demande qu'i la partager. Pour rdpondre a cette
sorte de pr4paration i un avenir meilleur, il faut des ouvriers
plus nombreux, puisque la moisson s'annonce plus belle.
Prkcisdment, ce sont les ouvriers qui manquent. Nous y
auons pourtant envoyd cinq des jeunes gens de 'oeuvre.de
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Gentilly. A Kiashing, oi ils se trouvent dUja, ils feront leura

etudes, en meme temps qu'ils se formeront aux mceurs du
pays et de la langue chinoise.
A la pinurie des sujets travaillant en Chine, va remdier
en partie la g6ndrosite apostolique de la province orientale
des Itats-Unis. Vu son nombre consolant de vocations, elle
vient de se charger du nouveau vicariat issu du remaniement
territorial de ceux que nous avions au Kiang-Si. C'est un
bel exemple que je propose aux autres provinces. Heureux
serais-je de voir une sorte d'imulation s'itablir dans la Congrogation pour aller evangeliser cet Extreme-Orient si rempli
de promesses! L'Encyclique Maximum illud ne peut que
vous animer a cette charit6 apostolique.
L'erection du nouveau vicariat porte a onze le nombre de
ceux qui sont confiis
la Congregation en Chine : cinq
dans la province du Nord, six dans la province'du Sud. Du
nouveau vicariat, Mgr Dumond, transfer6 de Tientsin, sera
Padministrateur apostolique. Avec les missionnaires qui sont
ddji dans cette chritient6, il accueillera et formera A I'apostolat chinois nos confrires americains et les pr4parera a
prendre plus tard la direction complete et totale de la nouvelle mission.
Mgr de Vienne ayant kt6 nomm6 par le Saint-Siege coadjuteur du vicaire apostolique de Pikin, Mgr Jarlin, et, en
outre administrateur de Tientsin, la Sacree Congregation de
la Propagande lui a donn6 M. Schraven comme successeur
dans le vicariat du Tchely meridio-occidental. Le nouveau
vicaire apostolique a donn6, dans les divers postes qu'il a
pricidemment occupes, de telles preuves de prudence et de
sagesse que nous augurons bien et tres bien de sa future
administration.
Des autres vicariats, je n'ai

zien de particulier 4 vous dire,

sinon la grande d6tresse de plusieurs de nos vicariats du
Tch6-ly et du Kiang-Si.
A cause de l'implacable s6cheresse dans le Nord et des
typhons dans le Sud, des foules sans nombre de Chinois sont
reduits a la plus affreuse misere, rdduits h mourir de faim.
Parmi ces affam6s, la plupart sont paiens ; mais saint Vincent n'aurait pas distingud entre eux, il n'eft apersu que des
malheureux a secourir. Je les recommande done indistinctement a votre charit6. Secourez-les, si vous. pouvez, et dans
la mesure, non de votre cceur, mais de vos ressources. Vos
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aum6nes, vous pouvez les envoyer directement en Chine I
MM. les Visitcurs des deux provinces, qui en feront la repartition avec connaissance de cause, etant sur les lieux;
vous pouvez aussi les faire passer par notre procure generale.
Le Pere commun des fideles s'est emu de tant de souffrances et, par de magnifiques liberalitEs, a essaye d'en attEnuer la rigueur.
Le Saint-Pere s'est aussi interesse efficacement a une
ceuvre qui lui tient grandement a caeur, la formation du
clerg4 indigene. Chacun comprend la haute importance de
cette pensee. Sa realisation entrainera sans doute des sacrifices, mais partout les missionnaires sauront y conformer
leur conduite. Au reste, ce m'est une consolatincde vous
communiquer que, dans 1'effort pour recruter et former un
clergi indigene chinois, notre Congregation tient le premier
rang. On fera mieux encore A I'avenir avec la grace de Dieu
et les ressources necessaires a ce recrutement.
Je tiens a vous communiquer une autre nouvelle concernant la Chine. Connaissant les desirs de Rome et sans
attendre ses ordres formels, Ies vicaires apostoliques des
cinq vicariats du Nord, d'accord avec M. le Visiteur de la
province et sur notre invitation, ont concentr6 en un s6minaire regional leurs seminaristes de philosophie. Ce seminaire est etabli a Chala pris Pekin et compte quarante-trois
Eleves. Si l'essai donne satisfaction, on y fera, au fur et I
mesure, le'cours complet des etudes ecclesiastiques.
Dans le Sud, la realiation du seminaire regional trouve des
difficults: manque de local suffisant, distances plus grandes.
Nos Seigneurs les Vicaires apostoliques de cette province
etudient la question avec d6sir.et confiance de la resoudre
heureusement.
Avant de quitter IaChine, je n'ai garde d'oublier que 'annee dernibre Ig2o marqua le centenaire du martyre du bienheureux Clet. Une lettre-circulaire vous invita a ne point
laisser inapercu ce glorieux anniversaire. II fut fete avec
piete et reconnaissance. Puissent nos deun bienheureux martyrs Clet et Perboyre obtenir, par la voix de leur sang, le
salut de cette Chine qu'ils ont tant aimee.
La Perse n'a pas encore retrouv6 sa stabilite politique;
aussi nos euvres y sont-elles encore ralenties. Toutefois nos
confreres travaillent a Teheran, . Ispahan, Tauris. Ourmiah
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et Khosrova, oi furent massacres Mgr Sontag et ses confreres, sont encore inabordables; aucune s6curitd pour yrester, pas meme pour y aller. 11 faut prier et attendre. Cette
province a fait une tres grande perte par la mort de M. Bedjan, aussi modeste que savant. Ses publications d'ordre liturgique et ascetique a l'usage de l'Pglise chaldienne sont des
chefs-d'cruvre de patientes recherches et de sagace erudition.
11 a bien merite de son Eglise nationale et de la Congrigalion entiere a qui il faisait vraiment grand honneur.
En Afrique, 1'Abyssinie n'arrive point A donner A la vdrit4
droit de cite et de vie. C'est toujours la terre ingrate qui
boit, sinon le sang, an moins les sueurs de ses apbtres, sans
produire ni le cent pour cent, ni mEme le trente pour cent. Les
dernieres nouvelles annongaient une amelioration. Serat-elle darable?
.dagascar, moins ferm6e
P'action de la grace, recompense de leurs travaux les zeles missionnaires qui s'y d-vouent sous la direction de leur vieil eveque, que les
annees paraissent rajeunir.
Dans le nord de i'Afrique, nous avons pu retablir Pancienne province d'Algerie en y adjoignant 1'Abyssinie et la
Tunisie. M. Frasse, Supdrieur de notre anaison d'Alger, en a
ete nomme visiteur, a la satisfaction generale.
Nos deux provinces d'Orient, Turquie et Syrie, oat repris
leurs ceuvres, qui prospirent et qui seraient encore plus florissantes, si le personnel plus abondant permettait de les.
ddvelopper. La Syrie a ete Eprouvee par les revoltes arabes
d'il y a quelques mois; le danger a paru sdrieux, I certains
moments donnis, a Damas; il a et4 plus que serieuxkAbkes.
Graces a Dieu, nous n'avons pas de malheur a deplorer dece
fait; mais nous avons s deplorer la mort toute recente de
M. Albisson, visiteur de Syrie. Son age, quarante-sept ans.
ses belles qualites, ses consolants commenc-ments promettaient de magnifiques resultats. Dieu en a dispos_ autrement.
Nous adorons, non sans douleur, sa divine volonte.
Ces deux provinces de Turquie et Syrie furent honorees
de la visite du cardinal Dubois, alors archeveque de Rouen,
pr6sentementde Paris. Legat du Saint-Siege pour etudier sur
place les conditions nouvelles que laguerre venait de fairei
PVglise et aux Missions dans ces contrdes, le cardinal vit de
pris toutes nos oeuvres, nos maisons et celles des Filles de la
Charit6. A plusieurs reprises, Son fminence a daigne nous

-

67 -

iire son contentement et sa satisfaction de ce qu'Elle avait
ru chez nous dans ces regions de l'Orient. Vous savez que
M. Lobry, visiteur de Turquie, fut disigne pour faire partie
de la ligation. L'honneur etait grand sans doute, mais il
n'eit pas tei convenadle de le decliner.
En Amerique du Nord, je vous ai dit combie:n m'avait
console la province orientale en acceptant un vicariat en
Chine. La province occidentale ne lui serait pas inferieure
en zele apostolique; mais elle lui est inferieure en sujets
disponibles.
Le Mexique est encore en proie 1 I'agitation revolutionnaire et antireligieuse. Toutefois, une accalmie s'est produite.
Nos confreres ont repris & peu pros toutes leurs maisons; ils
y travaillent de leur mieux.
Des provinces des Antilles, des Philippines et de FAmerique centrale, je ne vois rien de particulier a vous signaler.
Au Bresil, comme, h61as I en beaucoup d'autres provinces,
on crie vers le Maitre de la moisson demandant des ouvriers
pour mieux servir les ceuvres existantes et en fonder de nouvelles. La penurie des sujets n'empeche pas le bien de s'y
faire abondamment, par la misericorde de Dieu. La Coiombie, l'Equateur, le Pacifique et l'Argentine travaillent de leur mieux, soit aux missions, soit 'das

les sCi-

naires.
Passons en Europe, oi je ne vois gubre d'evenements importants a vous signaler. On y vit en paix et on y travaille
courageusement.
L'Allemagne vient de faire une perte douloureuse en la
personne de Mgr Stork, eveque de Costa-Rica, rappelE
brusquement a Dieu au moment oi, aprMs sa visite ad liminai
il se preparait a rejoindre son diocese.
L'Autriche, amputee de la Hongrie et de la Yougo-Slavie,
souffre encore des conditipns difficiles du pays tout entier;
mais, graces a Dieu, on y travaille bien, et l'avenir s'annonce
plus consolant.
Les deux vice-provinces de Hongrie et de Yougo-Slavie dependent jusqu'a nouvel ordre directemenl du Sup6rieur g6neral. Celle de Hongrie, violemment eprouvee par la revolution, a peine a trouver un recrutement suffisant; celle de
Yougo-Slavie est dans des conditions plus favorables.
En Espagne, la province de Barcelone a perdu son visiteur,
Ie digne IM. Casulleras. Nous l'avons remplac4 par M. Co-
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mellas, qui fait presentement la visite de ses maisons situees
en Amerique. La province de Madrid offre toujours un
nombre consolant de jeunes recrues, quoique un pen diminu6,
il me semble. Sans doute, on aura voulu prefirer la qualiti
au nombre, et l'on a bien fait.
La province d'Irlande partage les souffrances communes
du pays si grandement agite; mais nos confreres, instruits
par saint Vincent, ont la sagesse de ne point se meler aux
luttes de la politique. Cela ne les empeche certes pas d'avoir
pour leur patrie tout lamour qu'eile mirite.
En Italie, le seul fait saillant a signaler'est le changement
de residence de nos confreres de Rome. Sur le disir du Souverain Pontife, ils ont quitti Saint-Apollinaire pour s'installer an Leonianum. Leur installation est a peu pres termin6e
et its se trouvent en possession d'un magnifique local, bien
plus spacieux que ne 1'6tait l'Apollinaire, et qui se prfterafort bien aux cruvres de la Mission, principalement aux
retraites eccldsiastiques. Puissent ces retraites retrouver une
vie ample et large! Le visiteur, M. Pozzi, et M. Prati, le
nouveau superieur de la maison, y mettront tout leur zele et
touteleur intelligence, qui sont grands.
La Pologne, miraculeusement ressuscitie, semble vouloir
realiser les magnifiques vues de M. ttienne sur son avenir.
II ecrivait ceci au lendemain de la suppression de Ia province : c Au moment fix6 par sa providence, n'en doutons
pas, Dieu saura reconstruire un temple nouveau sur les
ruines memes de l'ancien et entourer ce second edifice:
d'une splendeur que n'a jamais eue le premier ; Magna est
gloria domus istius plus quam primae. , (Circulaire du i* janvier 1867, t. III, p. 388.)
Le Portugal a toujours une vie plut6t ralentie, soit effet
des conditions politiques, soit effet du manque de sujets.
Reste la France. Nos oeuvres y-renaissent dans de bonnes
conditions, et, si Dieu veut bien augmenter le nombre de nos
vocations, nous serons en mesure de satisfaire les offres qui
nous sont faites.
La Maison-Mere a eu a deplorer, au cours de l'annee, la
perte de M. Romon. I1 avait 6t6 adjoint an respectable
M. Meugniot en qualiti de sous-directeur de la Compagnie
des Filles de la Chariti. Le choix 6tait excellent de tout
point et legitimait les plus fortes espirances. Une grippe
infectieuse, compliquee d'autres malaises, que ne laissaient
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pas soupoonner de tris robustes apparences, l'emporta apres
quelques jours de maladie.
C'est M. Planson, second assistant de la Congregation, qui
le remplace en cet office de divouement, le respectable
M. Meugniot conservant toujours le titre et les fonctions de
directeur des Filles de la Charit6.
Je suis heureux de vous annoncer le commencement d'une
publication toute a Phonneur de notre bienheureux Phre
saint Vincent, je veux dire la riedition de ses mcuvres. De
patientes recherches out permis d'enrichir la collection de
ses lettres, d'ajouter quelques nouvelles conferences a celles
ddji connues, de rdtablir le texte primitif, d'.clairer tel ou
tel point moins connu. de sa vie, etc. C'est un travail de
longue haleine qu'a entrepris notre confrere M.,Coste. Tous
les matdriaux en sont prets et deji a paru le premier volume
des Lettres. Cette publication nous permettra de mieux connaitre saint Vincent, partant de mieux Paimer et de mieux
l'imiter.
Telles sont, Messieurs et mes bien chers Frires, les petites
nouvelles de la Compagnie. Elles sont de nature a nous faire
remercier Dieu de sa protection sur nous, tout en nous excitant A meriter toujours davantage cette protection. C'est mon
souhait final.
Selon les traditions de la petite Compagnie et afin de la
mieux connaitre, sinon de visu, du moins d'un de auditu permanent, j'ai fait proceder par des commissaires sp6ciaux a la
visite de plusieurs de nos provinces. C'est ainsi que M. Mac
Hale a visit6 les provinces de Madrid et de Barcelone; pr&sentement, il visite celle d'Irlande. M. Cazot a visite celle 'de
Turquie; M. Veneziani les trois provinces d'Italie. Les constatations par eux faites au cours de leurs visites me sont
d'un pricieux secours. J'ai aussi prid M. Binner 4'aller se
rendre compte de la situation de nos maisons de Hongrie.
Bient6t, j'aurai la consolation de le voir A la Maison-Mare
et tirerai profit de ce qu'il a vu et retenu, comme aussi des
lumibres de son experience. A uneautre extrdmit6 du monde,
M. Dupeux, visiteur de 1'Argentine, visite actuellement nos
maisons de Bolivie. Ces commissions extraordinaires, jointes
aux relations des visiteurs, sont un puissant moyen, grandement recommand6 par notre saint Fondateur, pour mieur
connaitre et mieux diriger la Compagnie.
Et maintenant, vous offrant k nouveau mes vceux les plus
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sinceres de bonne et sainte annie, vous binissant tous et
chacun an nom de saint Vincefit, me recommandant, en
outre, a vos charitables prieres, je me dis dans les saints
Cceurs de Jesus et Marie,
Vot-e tout divouE confrere,
F. VERDIER,

Sup. gin.
Voici la liste des missionnaires que nous avons pu envoyer
dans nos diffirentes missions en 192o:Constantinople : MM. Emile DEMUTH, Abraham ELIAS.

Chine : M. Sauveur Russo.
Madagascar:M. Auguste MAGDALOU.
Colombie : MM. Mathias JoB, Guillaume KERREMANS.
Brisil: M. Ernest BOLLY.
Chili: M. Jean VOKEN.
Je dois vous communiquer une petite modification d'ordre
hagiographique. J'ai 1'avantage d'avoir en saint FrangoisXavier un glorieux patron mais sa fte
a le d6savantage
de tomber en plein hiver: au moins dans notre hEmisphere
boreal. Le froid, la neige, la pluie ne nuisent pas A la ferveur des prieres ni a la sincdrit6 des vceux; mais ils nuisent a la joic du conge qui est octroyd a la chere jeunesse
et meme aux vdndrables anciens, puisque l'usage voudrait,
au moins a la Maison-Mere, qu'on allit passer quelques
heures a la maison de campagne. Or, Gentilly, en
hiver,
manque de charme et de chaleur.
Cela dtant, et k l'imitation de deux de mes predecesseurs,
MM. Bord et Fiat, j'ai dicid6 de transfrrer le jour de
ma
fete. Elle est fixre au 4 juin. Saint Frangois Caracciolo
est
moins connu que saint Francois-Xavier, mais c'est
un saint
et, comme tel, puissant pres de Dieu.
Je vous prie done de riserver pour ce jour du 4 juin les
vceux et souhaits que votre charitd est dans l'usage
de m'offrir a l'occasion de m, f•t- L ch.
ntdedate 'envera
rien k la ferveur de vos prieres, elle n'enlevera
rien non plus
k la sinceritd de ma reconnaissance.

2 7anvier. - C'ktait dji l'usage, en 1682, de faire
i
la Communaut6 une neuvaine en 'honneur de sainte
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Genevieve, patronne de Paris, pour demander a Dieu,
par son intercession, la grice de bien servir les pau'res dans un v6ritable esprit d'humilite, simplicit6
charit6 et patience comme a fait cette sainte. On
devait faire dire trois messes a ces intentions : une le
3 janvier, une dans l'octave et une le Io janvier; on
envoyait deux seurs chaque jour de 1'octave entendre
la sainte messe et communier a Sainte-Genevieve-duMont. Cependant, on n'etait pas aussi large pour permettre d'assister a Ia procession de la chisse de sainte
Genevieve. Nous lisons, en effet, dans ce meme coutumier que le libraire de la Communaute, croyant faire
plaisir, offrit une chambre chez lui pour permettre
a quelques soeurs de voir passer la sainte chasse et
tout le bel ordre de la procession, mais les Supirieurs
ne furent pas d'avis qu'on acceptlt parce que ce serait
une curiosite qui ne convient pas aux Filles de la
Charit6.
4 janvier. -

M. Bogaert ayant besoin d'un repos

prolongA, M. Gleizes redevient provisoirement assistant de la Maison-M.re.
5 janvier. -

Le coutumier des seurs (1682) avertit

que la Communaut6 jeine aujourd'hui; qu'on fait les
giteaux pour demain, mais qu'on n'y doit pas mettre
de feve, ni faire aucune autre cer6monie dont usent les
personnes du monde, cela itant un reste de paganisme
et d'idolatrie. Le lendemain, 6 janvier, on distribuait le
gateau en question au diner, apris avoir donn6 les trois
premieres parts aux pauvres en I'honneur de J6sus,
Marie et Joseph.
9 janvier. - Solenniti de Pl'Aiphanie. D'oit vient la
tradition (si tradition il y a) qui veut que M. le Procu-
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reur g6neral officie le jour oii l'on solennise 1'Epi-_
phanie? Serait-ce en souvenir des presents que les
Mages offrirent en ce jour, pour inviter M. le Grand
Argentier de la Compagnie a donner largement a toutes
les missions, aussi nicessiteuses que 1'tait la Famille
de Joseph, de l'or, de l'encens et de la myrrhe? S'il en
est ainsi, l'id6e est belle, mais souvent M. Ie Procureur
general sera oblige de se coritenter des cadeaux des
bergers. Quoi qu'il en soit, M. Hertault oficie, en ce
jour, a la place de M. le Procureur general qui est
absent.
15 janvier. -

On raconte, dans la vie de saint Vin-

cent, que la duchesse d'Aiguillon, voyant avec peine
que son bien-aim6 Pere avait difficult itmarcher, lui
acheta un carrosse et que,malgre sa r6pugnance, notre
saint Fondateur se servit de ce qu'il appelait.son ignominie; . cette 6poque en effet un carrosse 6tait un
objet de grand luxe et seuls les personnages s'en servaient. Nos confreres des ]tats-Unis orientaux d'Amerique, ayant appris que le successeur de saint
Vincent, M. Verdier, souffrait de rhumatismes et marehait difficilement, ont voulu recommencer le geste
gKnereux de la duchesse d'Aiguillon et ils ont offert
au Tres Honor6 Pere, non pas un carrosse, ce qui n'est
plus de mode, mais une automobile, v6hicule moins
luxueux au vingtieme siecle que ne l'etait le carrosse
au dix-septieme siecle, et M. le Supirieur general n'a
pas cru devoir agir autrement que saint Vincent : il a
accept6.
16 janvier. - Installation du nouveau cure de SaintVincent-de-Paul a Clichy. En quinze minutes, la nouvelle automobile transporte, de Saint-Lazare A l'&glise batie par saint Vincent, le Tres Honore PEre,
M. Meugniot et M. Planson.
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L'installateur raconta d'abord la ceremonie qui eut

lien trois siecles plus t6t a pareille heure, dans l'aprbsmidi du 2 mai 1612, en l'eglise de la Seigneurie de
Clichy, l'installation du bon M. Vincent, aujourd'hui
le patron de la paroisse.
En ce temps-l, I'6glise 6tait d6diee a saint Medard
et la cure de Clichy 6tait a la nomination non pas de
1'iveque de Paris, mais du chapitre de l'6glise SaintBenoit.
Conference sur les vertus de M. Beaufils, n6 & Saint-Malo, le 19 avril I83o, mort & SaintLazare, &g6 de quatre-vingt-onze ans.
Voici ce que M. Poret a recueilli de cette conference :
21 janvier. -

Le 16 janvier 1921, le vEnird P. Beaufils entrait dans son
&ternite : la Congrigation de la Mission perdait en lui son
doyen d'age et de vocation. A ce double titre, notre digne
confrere mdrite plus qu'une mention ordinaire et les lecteurs
de nos Annales seront heureux de trouver ici quelques-unes
des remarques faites k la Conference tenue sur les vertus du
difunt.
Desire-Joseph Beaufils est n6 a Saint-Malo.
Saint-Malo! Que de fois il a prononc6 ce nom! Qu'il parlat
de son entance, de ses parents chretiens, qu'il fit intervenir
dans ses ineffables histoires la cathidrale de Saint-Male,
c'6tait toujours avec la m&me particuliire intonation qu'il
pronongait ce nom, jusqu'k la fin de sa vie cher a son coeur.
Bien que ne en 183o, le P. Beaufils ne fut jamais un partisan des iddes nouvelles; il est rest6 toute sa vie un Igitimiste convaincu, et - on I'a fait remarquer avec v6rit6 - il
est mort sans avoir jamais rien compris au r6gime rdpublicain. Ne gardait-il pas comme une sorte de relique un petit
drapeau blanc que, de temps , autre, il dipliait avec respect
et montrait avec 6motion? UIs souriaient bien un peu, les
priviligies 5 qui il faisait cette faveur, mais ils 4taient quand
meme touches en voyant la fiddlitd de ce vinerable vieillard
aux principes de son enfance et son attachement pers6verant
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au regime politique que I'histoire de son pays lui avait
appris h appr6cier et h aimer.
M. Beaufils porta le meme attachement, la meme fide6it4 a
sa vocation.
C'est le 8 juillet i83o qu'il obtint la faveur d'entrer au seminaire interne. II quittait sa famille pour repondre a l'appel
de Dieu, mais il resta toujours reconnaissant a son pere des
sacrifices genereusement consentis pour son instruction. Mon
pere, aimait-il a rdpeter, ah! c'itait un brave homme, allez:
Pour nous faire 6tudier, mon frire et moi, il a vendu un
champ! ,
Au siminaire interne, tout de suite, M. Beaufils se sentit
dans son ClCment : il itait heureux! Mais ce bonheur, ne lui
arriva-t-il pas de le manifester quelque peu bruyamment?
Serait-il t6meraire de le penser?
Toujours est-il que si le jeune seminariste se croyait bien
dans sa voie, tel n'dtait pas 'avis du directeur du s6minaire
d'alors, l'austere M. Martin.
M. Beaufils racontait volontiers cette 6preuve et son heureuse issue.
Un jour, M. Boury, assistant de la Maison-Mire, rencontrant le jeune seminariste dans un corridor, lui adressa
paternellement la parole. Touchi de cette bont6, M. Beaufils
fit part k M. Boury de l'exdcution dont le menacait M. Martin. a Puisque M. Martin trouve que je n'ai pas la vocation,
il faut que je m'en aille! Ah! je le regrette bien, allez, Monsieur; je voudrais tant 6tre missionnaire! - Mon jeune
ami, lui dit M. Boury, vous ne quitterez pas la maison avant
d'etre venu me voir. n Et M.Boury,continuait le P. Beaufils,
en parla a M. ftienne et M. Itienne me fit venir chez lui;
il m'interrogea longuement et avec beaucoup de bont6 conclut ainsi : u J'en parlerai i M. Martin, les choses s'arrangeront et vous nous restere. Vous serez, j'en ai la confiance, on
bon missionnaire. ,
M. ttienne avait bien jug : la vie apostolique si bien remplie de notre cher confrere la prouv6.
M. Boury avait sauv6 la vocation de M. Beaufils: M. Beaufils ne l'oublia jamais. 11 allait, de temps en temps, rendre
visite a son bienfaiteur : sans doute, c'dtait fa r.connaissauce qui 1'y conduisait, mais - on peut se le demander

- ce noble sentiment etait-il le seul? Une desnombreases
histoires du P. Beaufils pourrait en faire douter. La voici en
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substance : ceux qui 'ont'entendue y mettront les gestes, le
ton et le malicieux sourire do narrateur. Tout cela en lui
etait, on le sait, inimitable.
Quel etait exactement le menu du dejeuner en 185o? Nous
ne le savons pas, mais ce qui est hors de doute, c'est qu'il
n'etait pas du gott de M. Beaufils. C'est du cafe au lait que
dEsirait M. Beaufils. Mais pour obtenir pareille faveur, il lui
fallait l'agriment de M. 1'Assistant de la maison et M. I'Assistant, malgr6 toute sa bienveillance pour son protdg6, restait
inflexible. « Et pourtant, se disait le P. Beaufils apres chaque
tentative infructucuse, il me le faudait bien, mon cafe au
lait I
Or, un jour, il crut avoir trouve un argument jusque-la
inconnu, mais irresistible, esperait-il.
M. 1'Assistant, les dimanches et fetes, faisait a la Communaute une r6eptition d'oraison; c'tait une sorte de confrence que M. Beaufils aimait . entendre et qu'il reproduisait
aussi fidelement que possible. Elles me serviront plus tard,
se disait-il, mais qui sait si, des maintenant, elles ne pourraient pas me venir en aide?,
II se presenta done de nouveau chex M. Boury, son petit
recueil sons le bras. c Monsieur, dit-il, j'ai ecout4 avec atteption et int&ret votre sermon de ce matin, j'ai bien. suivi, j'ai
meme essaye d'en reproduire quelque chose, mais il y a un
point que je ne me rappelle pas bien. n Et il ouvrit son
cahier. u Oh! dit M. Boury. Comment? Vous avez de vousmeme fait tout ce travail ! Mais elles y-sont toutes! Elles sont
completes... , etc.

M. Beaufils ecouta toutes ces exclamations sans trop
d'6motion, et, finalement, en recevant son cahier, il osa encore, mais bien timidement,renouveler sa requete. ccAh! oui!
C'est vous... Cafe au lait... Eh bien, allez dire de ma part an
frere du rifectoire qu'on vous donne du cafe au lait tous les
jours. ))
Avec quelle mimique ii aimait a redire cette victoire, le bon
vieux P. Beaufils I
Le 3 mars i855, M. Beaufils fut ordonne pr6tre et, quelques
jours plus tard, etait envoyd au grand s6minaire de Cahors
pour y professer l'Ecriture sainte. En.voyant arriver au milieu
de l'annee scolaire ce jeune directeur de vingt-cinq ans, ii yeut bien un peu de curiosite parmi les Qives. Comment s'en

tirerait-il? Des la premiere classe, la reponse

a la question

-76itait donnee. M. Beaufils monta en chaire sans livre, sans
m6me le texte de PI'pitre de saint Paul dont ii allait entreprendre 1'explication. Dans l'expos6 gineral qu'il fit de cette
ppitre, ii montra a ses dlbves qu'il la savait par cceur. Le
jeune professeur etait a la hauteur de sa tache.
Au grand siminaire de Soissons oi il professa le dogme
de a858 k 1862, M. Beaufils eut le meme succes et, de tongues
annies, le souvenir de ce professeur laborieux, personnel, on
pourrait dire original dans son enseignement, resta vivant
parmi ses elbves.
Mais c'est 1 Vichy gue M. Beaufils passa la plus longue et
Ia plus feconde partie de sa vie de missionnaire. Pendant la
saison, it restait k Saint-Louis en qualit4 de pretre-sacristain.
Et ce n'itait pas une sinecure : ii fallait une sant6 comme la
sienne pour lui permettre de faire face i des occupations
aussi dilicates que multipliees.
La saison terminee, M. Beaufils devenait missionnairemissionnant. I1 a parcouru le diocese de Moulins dans tous
les sens; on compterait facilement les paroisses qu'il n'a pas
ivangilisees.
Par deux fois, ii quitta Vichy pbur Rennes; la deuxiime
fois, ce fut en 1894. A Rennes comme a Vichy, M. Beaufils fut
un missionnaire infatigable que tous les pretres connaissaient
et estimaient.
En 1904, nous retrouvons le P. Beaufils a Gentilly, qu'il
quittera bientot pour l'infirmerie de la Maison-Mere. II y
finira sa longue carriere, entouri de l'estime et de la veneration de tous.

Evidemment, M. Beaufils n'avait pas que des qualites;
comme beaucoup de monde, il avait ses ddfauts : il lui arrivait parfois, dans les histoires qu'il racontait si bien avec une
mimique et un entrain inimitables, de mettre en scene des
tierces personnes qui n'6taient pas toujours flatties du r61e
qu'on leur faisait jouer ainsi; mais M. Beaufils voulait faire
rire, 6gayer la conversation, jamais causer de la peine i
personne.
M. Beaufils avait bon coeur; il 6tait tres sensible a la plus
petite marque d'attention, h une simple visite.
II s'intiressait aux sdminaristes, aux itudiants qui lui
avaient servi la messe a 1'infirmerie; it les suivait dans leurs
offices apres leur dipart de Saint-Lazare.
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M. Beaufils aimait ses confreres et portait la gaiete lA oi il
se trouvait.
II tait serviaole. Toujours quand il le pouvait, il tait pret
a venir en aide a ses confreres des maisons voisines, surcharges de travail. 11 arrivait alors plein d'entrain, de bonne
humeur, se plagait sous la direction d'un confrere souvent
bien plus jeune que lui et moins experimente.
II revendiquait pour lui 1'office d'excitateur, recitait luimeme la priire, pr6sidait la meditation, l'office en commun,
car, avec le P. Beaufils, tout se faisait conformement au reglement des Missions.
M. Beaufils etait, en effet, un homme db rbgle; il dtait aussi
un pretre pieux et fidele a ses exercices.
Quand on entrait chez lui, ces dernitres annies, on le trouvait toujours occupd A prier, a faire une lecture pieuse, a relire
un sermon, a reciter son brdviaire. Aussi, disait-il souvent :
* Le bon Dieu me fait une grande grace : Je ne m'ennuie
jamais!I
M. Beaufils, a-t-on fait remarquer aussi, etait missionnaire
dans 1'ime; aux missions il a consacrd toute son intelligence,
tout son cceur; ii avait un stock considerable de sermons
sericusement composes et te:s 6crits. de sa main; il les avait
appris par coeur, les ddbitait d'une fagon toute personnelle,
originale, intdressante done.
Dans une paroisse oi il avait prech6 la retraite de premiere
communion & une jeunesse nombreuse et turbulente, M. le
Cur6 disait: a Jamais je n'ai entendu parler comme celaC des
enfants. Si vous saviez comme on 1Pcoute! II est absolument
maitre de ses auditeurs. II les fait rire aux eclats par ses histoires de 1'Ancien Testament racontdes d'une facon si originale, mais Pinstant d'aprbs, c'est le calme, le recueillement,
1'emotion en entendant la morale du rdcit. n Et M. le Cur6
ajoutait : a Dissimuld derriere un pilier, je ne manque pas
une instruction; je fais comme mes enfants; je ris comme eux
et comme eux aussi je pleure P'occasion.
A soixante-dix ans, des Filles de la Charite auxquelles il a
-prech4 une de ses dernibres retraites, s'&tonnaient du brio, de
1'entrain de leur pridicateur.
Enfin, disons-le en terminant ces notes, M. Beaufils a
montre son attachement a la Congregation et I'ceuvre des
Missions en fondant, de ses propres deniers, deux missions en
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Bretagne, voulant ainsi continuer aprts sa mort le bien qu'il
avait fait pendant sa vie.

24 janvier. -

La retraite

de la Sainte-Agonie

s'achbve aujourd'hui. Voici comment s'exprime lebulletin de l'ceuvre: R Une affluence considerable, surtout aux cer&monies du soir, nous a fait revivre les
jours heureux du regretti M. Bernard. A notre joie
pourtant une grande peine est venue se joindre : notre

cher pr6dicateur, M. Mott, malgre son courage,a du,
vaincu par Ie mal, s'arr&ter le lundi matin. M. le SousDirecteur a pr&ch6 les deux derniers jours. ,
25 janvier. - La f&te de la Sainte-Agonie tombant
le jour de la conversion de saint Paul, est iclipsee
par cette dernibre, chere au coeur de tout bon Lazariste.
La Sainte-Agonie aura cependant pour les associes
qui ont suivi la retraite une messe solennelle avec
chants et predications.

A la conference traditionnelle, M. Bettembourg nous
rappelle nos devoirs vis-a-vis de la Congr6gation :
Bonum cogitare, loqui, velle, operariet ix eo perseverare.
En terminant, M. Bettembourg signale I'6tat lamen-

table dans lequel se trouve actuellement Folleville,.
berceau de notre compagnie. M. le Superieur g6n&ral
assimile nos devoirs envers la Congregation a ceuxdes enfants vis-a-vis de leurs parents : "*amour et
reconnaissance parce que c'est d'eux qu'ils tiennent
leur origine : dilectio ratione causas; si la Congr6ga-

tion n'avait pas existe, que serions-nous? c'est elle qui
nous a faits ce que nous sommes; 2' respect et vnetration envers saint Vincent et ses successeurs, les Superieurs g6n6raux, chefs et phres de la Compagnie :
reverentiarationepraeeminentiar;3* ob6issance et sou-
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mission a 1'6gard de ceux qui dirigent la barqu'e de

saint Vincent obedientia ratione regiminis; 4* enfin les
enfants doivent quelquefois secourir leurs parents
nicessiteux, sabsidium ratione necessitatis; la Congregation a besoin que ses enfants travaillent et prient

pour elle.
M. le Superieur general termine en parlant de Folleville et en disant qu'il faut remedier le plus t6t possible a l'6tat dans lequel la guerre a mis ces souvenirs
paternels si chers a nos cceurs d'enfant.
A la table de M. le Superieur, g6niral sont assis
Mgr Sapieha, prince-i6vque de Cracovie et Mgr Theo-

dorowicz, archevaque armenien de Lemberg, nos h6tes
de quelques jours.

7 fivrier. - M. le Sup6rieur general revient du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul oi il a presid6 les fates
de la bienheureuse Louise de Marillac.
A Saint-Lazare, cl6ture de l'Adoration perpetuelle
-dont le predicateur a 6et M. Taillefer.
9 fivrier. - Dies cinerum et initium jejunii sacraiissimae quadragesimae. Voyons comment on faisait
careme a la-CommunautA & la fin du dix-septieme
siecle :
J.e lundi, a diner, de la morue; a la collation, des
pruneaux.
Le mardi, a diner, des pois et un hareng; a la collation, des pommes.
Le mercredi, a diner, du saumon avec de la salade,
quand il y en aura; k la collation, des poires confites
ou raisin~es.

Le jeudi, a diner, des lentilles avec un hareng; a la
collation, des noix ou des raisins.
Le vendredi, a diner, de la carpe ou de'la morue &

-

80 -

cause des infirmes qui font maigre; a la collation, des
pruneaux.
Le samedi, a diner, des ftves et un hareng selon
qu'ils sont gros.
Toutes celles qui sont au gras on aux ceufs iront
manger dans les infirmeries.
Chaque jour de jeane de 1'glise, la seur offici•re
aura soin de faire mettre sur les tables un petit morceau de beurre ou de fromage on des noix on une
pomme pour chacune.
Jeudi lo fivrier. - Ouverture par M. le Superieur
general de la visite canonique de la Maison-Mbre des.
Filles de la Charit. C'est un evenement! Nous ne
manquerons pas a la discretion en reproduisant ici.
l'allocution qu'il a prononcee a cette occasion devant
les seurs riunies :
MES CEstaEs SCEURS,
Avant de commencer les quelques mots qui ouvriront la
visite canonique de la Maison-MJ re, je vais vqus donner lec-

ture d'une dipeche que j'ai revue de Rome et qui apporte N
cette visite la benediction du Souverain Pontife. 1i sera boa
que vous entendiez cette lecture a genoux.
Rome, 9 fevrier, neuf heures dix.
c Ayant appris que vous allez commencer sous peu la

visite canonique de la Maison-Mire des Filles de la Charit4e
Saint-Pere vous envoie de coeur btnidiction spiciale en.

priant le Seigneur de repandre ses graces de choix sur le visiteur et sur les religieuses auxquelles est adressee la visite.
( Cardinal GASPARRI.

•

Avant toutes choses, mes chores Soeurs. nous aurons uas
sentiment de reconnaissance pour le PNre commun des fideles
qui a bien voulu nous envoyer cette pricieuse bin.diction
et, en votre nom et au mien, je lui transmettrai l'expression
de notre profonde et filiale reconnaissance. Cette reconnaissance se traduira dans votre communion de demain et d-ns
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les prieres que vous ferez aux intentions du Souverain
Pontife.
Vous savez, mes cheres Sceurs, quel est I'objet de cette rdunion extraordinaize. C'est pour ouvrir la visite canonique de
votre Maison-Mere. On vous a lu la lettre par laquelle je vous
l'ai annoncie. C'cst une consequence de la 16gislation canonique itablie par le saint pape Pie X. De tout temps, les
Superieurs ont eu 1'obligation de visiter ou de faire visiter les
communautes religieuses, mais jusqu'a present il n'y avait pas
comme une sorte de sanction eccl4siastique pesant sur ces
visites. Peut-Etre 1'Eglise a-t-elle vu dans certains cas quelque
nigligence se glisser dans l'acquit de cette obligation; aussi
le Saint-Pere a-t-il ajoute une obligation particuliere A celle
qui existait ddej et il menace de faire faire la visite par son
d6l6guE h lui, si le Superieur ne s'en acquitte pas. Si done on
laissait passer cinq annies sans visiter une maison, 1'6veque
y ferait de plein droit la visite.
N.ous sommes trop deferents aux desirs du Saint-Siege pour
nous laisser ainsi.devancer; aussi je me suis mis en mesure
de faire faire cette visite et j'ai pu vous dire, dans la lettre
dont je vous parlais tout a I'heure, que la visite canonique a
dejaLt6 faite dans presque toutes vos maisons.
Les visites caioniques ou autres ont toujours et4 tres frdquentes dans la Communaute. Saint Vincent aurait voulu
qu'elles se fissent tous ies ans comme chez les Filles de
Sainte-Marie et li, plein de bont6 et de douceur, va jusqu'a
temoigner une sainte colre contre ceux qui ne font pas la
visite : c Malheur & eux, dit-il, malheur A vous qui n'etea pas
visit6s! , tant il estime que la visite doit etre bien faite.
C'est la meilleure pratique que I'on ait dtablie pour conserver dans les communautes 'esprit de la vocation et la
pratique des saintes Regles. Lavisite est faite pour connaitre
les petites maladies, les petites misbres de la famille et pour
chercher le remade A y apporter. Lorsque le visiteur et les
personnes visitees mettent ensemble leur bonne volont6, il y
a chance de'trouver le mal et le remede.
A propos de ces visites,saint Vincent se pose une question.
Est-il convenable que le Supdrieur general fasse lui-meme
les visites? Et il r6pond que non. De son temps, a la rigueur,
il aurait pu visiter toutes les maisons, mais maintenant il y a
une impossibiliti absolue, 6tant donne l'extension qu'a prise
la Copimunaute.
*
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J'y trouverais certes une grande jou'ssance, une grande
<onsclaiion,k en juger par ce que j'ai vu dans quelques maisons, mais c'est impossible, meme pour la France. Voili
pourquoi nous avons partout des Missionnaires et des Visitatrices qui ont la chariti de m'aider et de suppleer ce queje
ne peux faire par moi-mime.
Pourtant, s'il n'est pas expedient que le Supirieur general
fasse toutes les visites, il m'a sembli qu'en faisant la visite a
la Maison-Mire je satisfaisais en quelque sorte a une obligation, a un desir de mon cour; je ne pouvais ps:; faire autrement. J'entreprends done cette visite pour me sentir plus
pres de la Communaut6, pour en sentir les energies puissances; la Maison-Mere, c'est P1'me de la Communaute, c'est
donc la Communaute tout entiere. Je serai plus pres de cette
Ame et j'en comprendrai mieux toutes les directions.
II y a encore un autre motif qui m'a ditermine6 faire moimeme cette visite. Vous avez la pratique tres louable, toutes
les fois que le Superieur a occasion de venir dire quelque
chose a la Maison-Mere, de recueillir fidalement ses paroles,
ou tout au moins ses pensies, pour les communiquer a vos
sceurs 6loignies, quelquefois mime
rtoute la Communaute.
Ayant occasion de vous parler, je parlerai done a la Communauti tout entiere. S'il y a quelques reformes A faire (il
n'y en aura certainement pas), si j'ai un desir a voys exprimer,
je sais que demain le tiligraphe ou la posie emporteront ce
desir sur tous les points du monde. Parler a la Maison-Mere,
<'est done parler par elle k toute la Communaute, puisqueles
sentiments exprimes seront transmis ailleurs. Et j'ai la confiance que le bon Dieu et saint Vincent m'inspireront pendant
ces quelques jours.
Si je tiens k faire la visite de la Maison-Mere, il m'est difficile, cependant, en raison de votre nombre de voir toutes et
chacune en particulier. Les socurs du siminaire verront done
mon repr6sentant, elles me feront cette charite, et n'auront
pas trop a se plaindre. Ce reprisentant me tiendra du reste
au courant de tout, leurs impressions me seront transmises;
mais je verrai sans exception toutes les scurs a 1'habit : nous
y mettrons le temps, mais je les verrai toutes.
Des ce soir, nous commencerons la visite de la maison,
d'abord par la chapelle, la sacristie, afin de nous assurer
que

tout y est selon les prescriptions de la liturgie et en
ordre
parfait : vases sacris, ornements, confessionnaux,
etc.
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Puis je recevrai les soeurs de chaque office en commengant
par les plus jeunes. Je recevrai tout d'abord Poffice de la
porte. C'est le premier qui se rencontre quand on franchit le
seuil de la maison. A tout seigneur, tout honneur. Nous verrons ensuite les autres branches.
Dans quel esprit, mes chores Sceurs, devez-vous accepter la
visite? D'abord, c'est le Souverain Pontife qui la veut, et
quand le Souverain Pontife veut quelque chose, nous devons
le vouloir de tout-coeur. Ensuite, c'est en esorit d'obeissance
Snos traditions. Saint Vincent aime a se servir d'une comparaison a propos de la visite. C'est celle que la tres sainte
Vierge fit k Zacharie, a sainte Elii-beth et a saint Jean-Baptiste. Nous devons recevoir la vis. e dans les memes sentiments que la sainte Vierge fut recLie par ses parents au jour
de la Visitation. Le visiteur, c'est la sainte Vierge, les personnes visities, ce sont ses parents. t Au son de votre voix,
lui dit sainte Elisabeth, voilk que mon enfant a tressailli dans
mon sein." Saint Jean-Baptiste reconnait ddji son Dieu. Vous.
devez 6prouver, vous aussi,les memes sentiments, parce que
celui qui vient a vous vient au nom de Dieu. Ranimez votre
esprit de foi, mes chbres Soeurs; on ne vient pas pour vous
faire de la peine, ni pour chercher a vous infliger une humiliation, mais en esprit de charitY, pour vous aider I mieux
pratiquer vos obligations. Voyez Dieu lui-meme dans celui
qui vient & vous.; recevez ses exhortations comme venant du
bon Dieu. Parlez en toute simplicit6, disant les choses telles
que vous les voyez. Vous n'avez pas ah pretention d'etre infaillibles dans vos jugements; dites done les chases comme
vous les pensez, apres avoir prid et refl4chi devant Dieu. II
est permis de se tromper, mais non pas de ne pas dire la
vT6ite.
Ayez aussi une parfaite confiance et ne croyez pas que ce
que vous direz puisse etre jamais rdvdld. La visite n'est pas,
il est vrai, un sacrement comme la confession, ni une direction proprement ditetjui r6clame un secret absolu, mais c'est
une chose sdrieuse que.nous n'avons pas le droit de profaiter
en r6p-tant ce qui nous a 6td confie. Ce que vous direz est
donc matibre a secret et, par la grace du bon Dieu, on n'abusera pas de vos confidences. On ne s'en servira que pour
assurer l'action du bon-Dieu sur la Communautd.
.Maintenez-vous durant ces jours dans"un esprit de pribre
tout particulier et dans une plus grande ferveur. Ayez une

-

84-

intention plus directe pour que toutes ecoutent bien ce
qu'elles devront entendre.
La visite de la Maison-MNre a et4 plut6t rare au cours desiecles; nous en voyons une seule consignee sur les registres
de la Communauti depuis son debut. C'est done une favetr
extraordinaire a laquelle des graces extraordinaires soat
attachees.
En attendant ces benedictions du boa Dieu, je vais vous
donner ma benediction.

15 fhvrier. -

Bien que les journaux et revues ne-

l'aient pas annonc6, il est bien vrai que la station
quadragesimale a commence aujourd'hui A SaintLazare et, que les prtdicateurs en seront jusqu'i
Piques: MM. Bogaert, Coury et Gouault; l'organiste:
M. Drillon; le chantre: M. Poret.
20 fivrier. - Rue du Bac, a la priere du matin, il y
a de l'imprivu: apres l'oraison de notre saint Fondateur, pour la premiere fois, on r6cite celle de la bienheureuse Mere. L'office vient d'etre definitivement,
approuv6 par Rome; la messe si belle que nous avons.

pu mediter aux f&tes de sa beatification et aux triduumen son honneur restera done sa messe propre. Dieti
en soit b6ni!
26 fivrier. -

A l'Acad6mie des sciences morales et]

politiques, M. Henri Joly lit un rapport sur les syn-,
dicats f6minins; il parle surtout des syndicats 6tablis
rue de 1'Abbaye 4t dans le grand edifice de stylej
Lotis XIII qui fat autrefois le palais abbatial da mo- |
nastere de Saint-Germain-des-Pr6s n.
Voici ce que dit le conf6rencier de la sceur Milcent,.
fondatrice de ces syndicats: t Elle fut tout de suite
et est restee une conseillere, ne pouvant rbussir A s'effacer, toujours pr6sente, toujours active, sachant tou-
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jours faire aimer sa douceur confiante, le bon sens
clair et avisi de ses discretes confidences, la documentation obligeante et sire ou elle prodigue la justification des efforts d'autrui qu'elle est a meme de
donner. Elle s'est efforc&e non sans succis de former
parmi ses religieuses des collaboratrices, animees,elles
aussi, du sentiment des responsabilitis communes. i
M. Joly montre ensuite comment les syndicats feminins de l'Abbaye ont tenu a introduire des habitudes
pieuses, ont lutt: -judiciairement contre les chinoiseries tracassieres 4'agents trop z6les. On voulait les
contraindre a effacer de leurs statuts la cel6bration
liturgique de certains anniversaires suivant les rites
des anciennes corporations. Ilfallut allerjusqu'au Conseil d'etat et obtenir de lui huit arr&ts pour faire
ktablir que rien, dans la loi de 1884, ne permettait de
considerer ces pratiques comme pr6judiciables a 1'esprit syndicaliste.
II faut lire dans cet intiressant rapport ce qui est.
dit de l'attitude du clerg6 vis-a-vis de ces syndicats :
" Le clerg6 n'a pas &t pour eux une force de propagande. )
L'orateur etablit ensuite une comparaison avec les
syndicats de la rue de Seze; ii dfinit l'esprit des
revues de ces deux centres. Voici ce qu'il dit de celle
de I'Abbaye : a Elle avait pris de suite et elle conserve
son bon esprit familial. On y sent A chaque page le
courant populaire des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
i 1'action diligente, aussi a leur aise a Constantinople
ou en Poloene qu'a Menilmontant. La Communaut6
prate tout ce qu'on lui demande et meme au delA:
locaux, renseignements, demarches, personnel de
choix; les laiques qui en proftent ne se sentent rien
imposer que de visiblement conforme a leur propre
intre~t et que d'exempt de toute espece demystere. a
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13 mars. - M. Bogaert inaugure la notvelle chains
que le frire Romiche vient de placer dans la stalle da
c6ti de l'ipitre, prbs de la table de communion. Ellf
est moins haute que l'ancienne,qui exposait le pr&dicateur & se perdre dans les nuages; celle-ci est plusbasse, plus terre A terre et permettra aux orateurs de,

s'accommoder davantage a la portbe de leurs audtteurs.
14 mars. -

Le vieux coutumier des Soeurs a dea

d6tails interessants sur la maniere dont on c6Clbrait,.
en 1682, l'anniversaire de la mort de la bienheurease
Louise de Marillac.
D'abord on rappelait aux soeurs la mimoire de fewu
Mile Le Gras, notre tres honor6e institutrice (pln
tard, on a change ce mot par celui de fondatrice); oad'
invitait les sceurs a se joindre d'intention & toute la.

Communaut6 pour demander & Dieu la grace de se
bien renouveler dans I'esprit que Dieu avait donn6 L
notre bonne Mere. La Sup&rieure faisait une visite :
M. Le Gras pour le prier de venir avec sa femme et sak
fille faire l'honneur de diner a la Communautb- Ie
lendemain I5, lorsqu'il aurait fait ses d6votions a lai
chapelle de la Visitation de l'Lglise Saint-Laurent oi,,
d'ordinaire, il fait dire la sainte messe vers les onze;
heures. M. Le Gras dinait dans une chambre particalihre; s'il n'y avait que sa fem~ne et sa fille et les filles
de Mme Mettay qui, d'ordinaire, les accompagnent, O-..
les faisait diner au r6fectoire a moins qu'elles ne soient.I
incommodies et qu'elles ne demandent &diner en par-i
ticulier. Plus tard on a ajout6 ce qui suit : apres led6ces de mondit sieur Le Gras et de sa femme, on L.
fait de meme a l'6gard de Mile D'Ormilly, leur fille,
et si elle amine quelqu'une de ses amies avec elle o
les met diner au r6fectoire, savoir madite damoisell,
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D'Ormilly a la table de la Superieure et des offcieres,
lui mettant un couvert particulier.
Le 14 mars, continue le coutumier, on commence une
neuvaine ou plut6t on redouble les prieres et les fidlitis au service de Dieu et des pauvres par une plus
exacte observance de ses rtgles, afin de se bien pr6parer a la renovation des Vceux et a la sainte communion du lendemain en memoire de la mort de Mademoiselle notre bonne Mereet premiere Superieure. Le
i5 mars, on fait dire la sainte messe pour toute la
Communauti qui y communie et on fait lecture a table
de la vie de Mile Le Gras, non seulement ce jour-lA,
mais les suivants.
15 mars. - C'est A l'autel de la bienheureuse, dans
Ja chapelle de la rue du Bac, que M. le Supirieur general clbbre la messe de communaut6 et que quatre
jeunes sceurs pror oncent leurs premiers voeux; le
s.minaire, qui occupe ordinairement le bas-c6t6, a
laiss6 sa place a la Trbs Honoree Mere, aux sceurs
officikres et a quelques privil6giees.
A Saint-Lazare, M. Bogaert dit la messe au nouvel
autel de la bienheureuse Louise de Marillac, don de la
Trvs Honoree Mere Emilie Maurice. Cet autel se trouve
iu c6t, de 1'6pitre, adoss6 au premier vitrail, entre
l'autel de Saint-Joseph et celui de Saint-Pierre, a l'endroit oi il y avait autrefois des bancs pour les freres
qui entendaient la messe dite a Saint-Joseph. L'autel
est soutenu par deux belles colonnes, il est surmont6
-d'une statue de la bienheureuse; des chandeliers finement ciselCs ornent le r6table.
A la rue du Bac, ou ont lieu les offices, c'est
/M. Bettembourg qui chante la messe a laquelle assiste
tout Saint-Lazare. Le soir les deux families de saint
Vincent se trouvirent encore r6unies, devant la chAsse
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de la bienheureuse, pour entendre le panegyrique de
Louise de Marillac.
Honora Patrem tuum et matrem tuam at sis longaevaus
super terram quam Dominus Deus tuur dabit tibi.

Honore ton pere et ta mere afin que tu vives longtemps dans la terre que le Seigneur ton Dieu tie
donnera.

(Ex., xx, 12.)
Il y a deux cent soixante et un ans, Louise de Maril-

lac, veuve Le Gras, fondatrice avec saint Vincent, et
premiere Sup6rieure de la Compagnie des Filles de la
Charite, rendait le dernier soupir, le I5 mars, lundi
de la Passion, entre onze heures et midi, au milieu de
ses filles disolees. Depuis cette 6poque, vous n'avez
jamais manque, mes cheres Soeurs, d'honorer la m&moire de votre Mere, particulierement le jour anniversaire de sa mort, o par un redoublement de priires et
de fid61it6s au service de Dieu et des pauvres, par
une plus exacte observance de vos Regles, par une
sainte communion et par la lecture a table de la vie de
Mile, notre bonne Mere n; ce sont les paroles
m&mes du coutumier de 1682; mais ces honneurs
n'taient que des honneurs privis, intimes, officieux;
il manquait quelque chose pour que votre joie ffit
complete; vous pouviez honorer votre Pere saint Vincent d'un culte public et vous deviez laisser votre Mere
dans l'ombre, sous le boisseau; enfin Rome a parle; le
voile qui cachait Louise de Marillac est d6chire; voici
que Mademoiselle est elevie sur les autels et aujourd'hui, 15 mars 1921, c'est le premier anniversaire de la
mort de votre Mere o, vous pouvez lui rendre les honneurs d'un culte public, c'est aujourd'hui que se r6alise parfaitement la parole de mon texte : Honorez
votre Mere comme vous honoriez votre pere; rendez-

lui les hommages offciels que vous rendez
. saint
Vincent. Honora patrem tuum et matrem tuam.
J'ai dessein de vous montrer que 1'honneur di a la
bienheureuse Louise de Marillac doit se manifester :
I' par la v6neration et le respect, konora veneratione;
2" par l'imitation de ses vertus, konora imitatione;

3' par une priere confiante, houora oratione.
Tres sainte Vierge Marie, accordez-moi de louer le
moins imparfaitement possible celle qui a tant glorifie
votre Immaculee-Conception.
O Marie, conque sans p6ch6, priez pour nous qui
avons recours a vous.
PREMIER POINT

Hoxora veneratione. Honorez votre Mere par la v6neration, le respect. Elle en est digne a un double titre :
D'abord, parce qu'elle est votre Mere.
On doit v6n6rer, respecter son pere et sa mxre suivant la nature; ils sont les instruments dont Dieu s'est
servi pour nous donner la vie naturelle; ils repr6sentent A nos yeux le Pere tout-puissant, cr6ateur du
riel et de la terre, auteur de la vie; ils ont I'autorit6 de
Dieu. Cette veneration, ce respect doivent s'6tendre
A nos pires et mrre's suivant la grace, A nos Sup&rieurs,
Snos directeurs, a ceux qui sont les instruments dont
Dieu se sert pour nous communiquer et pour d6velopper en nous la vie surnaturelle, la vie de la grice.
Or, la bienheureuse Louise de Marillac est votre
Mere; c'est l'iglise qui I'affrme dans l'oraison de la

fete d'aujourd'hui: a Dieu,qui avez suscit6 une nouvelle
famille et qui lui avez dorn6 pour MWre la bienheureuse
Louise. w Elle est votre Mere. N'est-ce pas elle qui
vous a conques le. 4 juin 1623, lorsqu'il lui fut rev616
a qu'un temps viendrait ou elle serait en 6tat de faire
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vaeu de pauvret6, chastete et obeissance et que ce
serait avec des personnes dont quelques-unes feraient
le semblable, que ce serait pour secourir le prochain,
qu'il devait y en av6ir allant et venant n, ce qui faisait
qu'elle ne pouvait comprendre ce dont il s'agissait. Elle
allait le comprendre le 29 novembre 1633, lorsqu'eller6unissait quelques filles de village dans sa maison de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet pour en faire les premieres Filles de la CharitY, lorsqu'elle enfantait votre
Compagnie, societe nouvelle qui aurait pour cloitre lesrues de la ville et ies salles des h6pitaux; elle allait
comprendre ce que signifiait allant et venant. Elle est
done votre Mere; c'est elle qui vous a enfantees. Ellevous a enfantees dans la douleur : c'est la loi commune
des naissances naturelles et surnaturelles. Ix dolore
paries. Les postulantes qui se presentaient n'avaient
pas toujours les qualit6s requises, elles exerCaientsouvent la patience de votre Mere; quelques-unesavaient des difauts d'6ducation assez prononc6s; c'tait
une grande peine pour une personne aussiddlicate queMile Le Gras; de plus, si beaucoup venaient, beaucoups'en allaient; et celles qui partaient 6clataient enplaintes, en recriminations, se laissaient aller i dei.
medisances; votre Mere en 6prouvait une grande tristesse; elle vous a vraiment enfant&es dans la doulenr;.
plusieurs des bonnes filles qui paraissaient les meilleures s'en allaient dans leur 6ternit6 et votre Mere en
6tait si affectee qu'il fallait prendre toute sorte de me,nagements pour lui annoncer cette triste nouvelle;.
n'oubliez pas, mes Sceurs, les gemissements de votreMWre,gemitus matris tuae ne obliviscaris(Eccli., VII, 29).

De plus, il ne faut pas croire que parce que l'on 6tait
au dix-septieme siecle, siecle de foi, les premiiresFilles de la, Charit6e taient honorees de tous; .votre
Mere a dit vers la fin de sa vie. t Ce n'est pas croyable-
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Ie m6pris dont nous itions l'objet a l'origine de la
compagnie; c'est a peine si nous osions nous montrer
dans les rues. » Une Fille de la Charit6 a d6pos6 au
proces de beatification de saint Vincent qu'une seur
allant un jour puiser de 1'eau i la fontaine SaintLaurent fut teliement insultee par les femmes du
.quartier qu'elle fut obligee de se refugier en pleurant
a la loge de Saint-Lazare; elle y rencontra saint Vincent qui sortait; celui-ci eut la bont6 et la simplicit6
de remplir lui-meme la cruche de la soeur et il la renvoya consol6e; ce que le t6moin au proces de beatiication d6posait en faveur de la bont6 charmante de
son pere,je I'apporte ici en temoignage des souffrances
des premieres sceurs et par consequent des souffrances
-e la mere; elle vous a enfant6es dans la douleur.
Elle est votre Mere; c'est elle qui vous a ilev6es, qui
:a fait grandir la Compagnie en grice et en sagesse
devant Dieu et devant les hommes, qui a dirigh ses
premiers pas dans le chemin de la sanctification personnelle et du salut des ames; quelle'tendre sollicitude
.a ce sujet! Avis, lettres, bons exemples, reglements,
-voyages longs et pinibles, etc., elle n'a rien 6pargn6
pour mettre la Compagnie dans un bon ordre et saint
Vincent n'avait qu'a l'en f6liciter. ( Tout cela est si bien
-ordonn6, 6crivait-il en une circonstance, que je ne vois
rien A y changer. ft Mademoiselle conduit si bien les
-affaires temporelles, disait-il en un conseil, que je ne
connais pas de filles a Paris qui soient si bien. Allez
a votre Mere, s'ecriait-il, c'est elle qui vous a engen-dr6es. t,
Voyez donc, mes Soeurs, quelle veneration, quelle
reconnaissance- vous devez avoir pour la bienheureuse
Louise de Marillac, puisqu'elle est votre imre. Honora
Maslrem tuam.

Mais Mile Le Gras n'est pas une de ces meres sur les

-

92 -

defauts de laquelle leurs enfants doivent jeter un voile
discret pour ne rien perdre du respect qu'ils lui
doivent; au contraire, c'est une personne tres honorable, elle m6rite votre v6ndration, elle est digne a tous
egards de votre respect le plus profond.
Pour justifier ce respect, je ne vous parlerai pas de
sa famille, des persounages c6lebres qu'elle compte.
dans sa parenti; je ne m'6tendrai pas davantage sur les

qualitis de son esprit, sur sa science, sur ses talents,
toutes choses qui attirent a juste titre le respect des
hommes; je veux donner a votre v6neration un fondement plus solide, je veux rappeler ce qui fait sa gloire
veritable, sa gloire imperissable, ses vertus etles graces
qu'elle a reques de Dieu.
Or, la sainte Eglise nous affirme qu'elle a pratiqu6
les vertus surnaturelles, les grandes vertus, les vertus
thiologales et les vertus cardinales, et qu'elle les a pratiqubes a un degr6 h&roique. Voil, certes, le plus bel
6loge qu'on puisse faire d'une personne. La science
humaine merite le respect, il faut v6enrer les savants.
La science divine est plus respectable, il faut honorer
davantage les croyants. Louise de Marillac a eu une foi
heroique et, a la base de ce temple spirituel qu'est une
Ame chr6tienne, nous voyons dans notre bienheureuse
des pierres pricieuses, du saphir, de 1'6meraude, de
I'amethyste; c'est sa foi d'autant plus 6clatante qu'elle
a &t6 plus tourn6e et retourn&e, trainee et ballottde
dans les eaux de la tentation. Oh! qu'elle est respectable!
L'artiste qui fait un chef-d'oeuvre, le peintre qui
lutte avec la nature, le sculpteur qui anime la pierre,
1'architecte qui fait sortir de terre une cathedrale gothique, tous sont venerables, respectables et c'est &
juste titre que l'humanit6les glorifie. Mais le chr&tien,
le saint, qui reproduit dans son ame les traits de Jesus,
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qui e61ve versle ciel par la vertu d'esp&rance le temple
spirituel qu'est son ame, n'est-il pas plus respectable
encore? Or, contemplez le templeque Louise de Marillac
a construit : voyez quelles pierres solides, elles sont
faites d'un marbre quisrbsiste a tout, la toute-puissance
de Dieu; admirez comment, malgr6 son temperament
craintif, sa nature timide, elle a su dresser ces echafaudages dont le sommet se perd dans les cieux I Contemplez, admirez et respectez celle qui a fait ce chefd'ceuvre : il lui a fallu pour cela une esperance heroique.
On exalte avec raison les soldats qui sont morts pour la patrie, les genraux, les marechaux qui ont remport6
la victoire, les vaillants, les forts, les courageux qui
ont tenu dans les tranch&es, qui ont emporti les villes
d'assaut. Gloire A tous ces braves ! Que la patrie les
respecte et les ve6nre!
Mais la sainte kcriture nous enseigne que celui qui
triomphe de lui-meme est plus honorable que le conquerant. Melior est qui dominatur animo suo expugnatore urbium. (Prov., xvI, 32.) Celui qui aime Dieu,
qui secourtetsauve son prochain, qui terrasse le demon,
qui conquiert le royaume des cieux, celui-li m6rite
assur6ment tous nos respects. Or, mes Scurs, c'est le
cas de votre Mere; elle a aim6 Dieu et son prochain
d'un amour heroique, elle a donc couronne l'edifice de
son ame d'une coupole magnifique, elle l'a orn6 A 1'interieur de millemosaiques qui resplendissent des reflets
les plus varies.
Tombons a genoux devant cette ame divinement
belle, admirons en elle les graces de Dieu. Honoronsla, vn6rons-la !
Aussi bien, mes Seurs, c'est ce qu'ont fait ses contemporainS et la posterit6. Ses contemporains : Son
phre l'a en grande estime; il dit d'elle dans son testament : a J'ai toujours regard6 qu'elle m'avait 6t6 don-
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nae de Dieu pour &tre ma consolation et ie repos de
mon esprit. ) Louise n'6tait alors qu'une enfant. Son.
Pere spirituel, Mgr deBelley,ne craint pas de lui ecrire
dix ans plus tard : i En cherchant a vous conduire au
ciel, j'y serai moi-meme conduit par'vous oi votre
exemple m'invite plus que mes avis ne vous servent pour
vous y acheminer ,. Son confesseur, le cure de SaintLaurent, ne peut s'empacher de dire quand elle vient
de retourner a Dieu : o Oh I la belle ame qui emporte
avec elle la grace de son bapt&me! » Ecoutons maintenant saint Vincent, bon juge enpareille matire; ila
donn6 par ses paroles et par ses 6crits le plus beau
panegyrique qu'on puisse faire de sa fille spirituelle.
II la loue de sa resignation a la volontt de Dieu; il proclame qu'elle est animie du zele de la gloire de Dieu;
il lui icrit qu'elle est un bel arbre aux yeux de Dieu;

il est dans l'admiration de voir qu'elle s'expose a la
mort en soignant les pestif&res; il ne craint pas de
blesser son humilit6 en lui disant que le peuple a besoin
qu'elle vive longtemps, qu'elle est encore nicessaire,
etc., tout cela du vivant de Louise, i Louise elle-meme
ou en presence de Louise. Quand celle-ci a rendu son
ame a Dieu, il ne met plus aucune borne a ses iloges
et les deux conferences qu'il fait sur la bonne Mademoiselle sont comme un bref de beatification; elles
constituent la source principale ot les t6moins du
procks puiseront le meilleur de leurs d6positions. Ecoutez-en deux ou trois phrases: cJe medemandai : Qu'astu vu en elle depuis trente-buit ans que tu laconnais?
quelques moucherons d'imperfection, quelques promptitudes si legbres qu'i peine on pouvait les remarquer
et dans lesquelles on serait bien severe d'y voir un
p6che. Elle a ite pure en toutes choses: pure en sa jeunesse, pure en son mariage, pure en son veuvage. Elle
ne se servait de sa mimoire que pour penser i Dieu,
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de sa volont6 que pour I'aimer. Oh prendrons-nous une
flle pour remplacer une sainte ? n Et saint Vincent engageait les sceurs A honorer leur Mere d'un culte priv6
en attendant que l'Eglise leur permette de I'honorer
d'un culte public. Honora matrem tuam.

Et les Filles de la Charit6 cnt 6t& fiddles a la recommandation de leur Pre ; c'est le bref de beatification
de Benoit XV qui leur rend ce t6moignage. Elles ont
honori leur M&re. Elles ont obtetiu, aprbs bien des instances et des d6marches, que le corps de Mile Le Gras'
leur ffit rendu afin de I'bonorer de leur mieux dans
leur chapelle. Elles ont fait graver sur la tombe ce
magnifque 6loge:
Vrait mire des paires,
Modile de toutes les vertus,
Digne du repos iternel.
Puissent ses cendres respectables, .
Rap#elant sa chariti,
Exciter son esprit.

On s'6tonne en dehors de la CommunautA que Louise
de Marillac ne soit pas 6lev6e sur les autels. ( Elle
le m6rite plus que sainte Chantal ,, dit un personnage
do dix-huitieme siecle.
cMais quefaites-vous done dans votre Communaute?
dit un cardinal du dix-neuvijme siecle. Vous avez des
trbsors et vous les laissez dans I'ombre. »
II 6tait r6serv6 au bon P. Fiat de prendre l'initiative des d6marches officielles aupres du Saint-Siege;
cet homme de Dieu remue ciel et terre : la terre
s'ebranle et voici que des lettres postulatoires viennent
de partout demander pour Mile Le Gras les honneurs
des autels. Le procks est ouvert. Les illes et les fils
de saint Vincent se levent, ils attestent qu'elle est digne
du culte public. Surrexeruxt iii ejus et beatissirian .
praedicaverunt. Les temoins, 6trangers a la famille de

saint Vincent, viennent louer ses ceuvres devant les tri-
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bunaux eccl6siastiques. Laudent earn i fortis opera
ejus. Le ciel se laisse toucher ; les miracles se multiplient, les congregations romaines donnent un avis
favorable, le pape se recueille dans une derniwre
priere et un jour, apris la sainte messe, il declare
qu'on peut procider sans crainte A la beatification de
Louise de Marillac, veuve Le Gras. Et alors ce sont les
honneurssupremes de la Beatification: le Pape, devant
qui tous seprosteruent, s'agenouille devantl'image de
votre Mire; partout, a Paris, a Londres, 4 Bruxelles,
a Cologne, A Turin, a Naples, a Madrid, en Asie, en
Afrique, en Am&rique, ce sont des fetes splendides;
les cardinaux en rehaussent 1'6clat par leur pourpre,
les iv&ques publient salouange. Honneurs, v'ndration,
respect universels; honneurs, vendration, respect qui
ne finiront plus, qui dureront jusqu'i la fin destemps
et pendant toute l'6ternite!
Honora matrem tuam. -. Honorez done votre Mere,
en vdnerant ses reliques, en les baisant avec respect,
en venant vous agenouiller avec une profonde v6ndration devant cette belle chisse qui contient ses restes
pr6cieux ; honorez votre Mere en aimant A lire de
temps en temps cette messe ddlicieuse que la sainte
Eglise a compos6e en son honneur et en la faisant dire
dans vos chapelles quand les rubriques le permettent ;
honorez votre Mere par la recitation de son office
que nous, Pretres de la Mission, avons l'agreable obligation de dire et que votre cceur vous poussera & reciter, vous aussi, lorsque vous en aurez le temps, particuliirement vers le 15 mars. Louons notre Dieu dans
la confession de la bienheureuse Louise. Laudemus
Deum nostrum in confessione beatae Ludovicae. Chantons la femme forte qui a craint le Seigneur :
Fortem virili pectore
Laudenmus omnes feminam

-

97 -

Suivaut l'expression du psalmiste, apportons gloire
et honneur, afferte gloriam et kondrem. Jusqu'ici votre
culte. 6tait comme la timide violette qui se cache
sous l'herbe; il faut qu'il soit maintenant comme Ia rose
6clatante qui itale au grand jour ses couleurs variies.
Honorez votre Mere en lui elevant des autels quand
vous le pourrez, en parant ses autels des plus beaux
ornements qui symboliseront ses vertus. Honorez votre
Mere en chantant des cantiques, des hymnes a sa
louange; vous n'6galerez jamais les cantates qui se
chantent dans le ciel. Honorez votre mere en plagant
dans vos maisons des statues, des tableaux de la
bienheureuse; que les peintres consacrent leur pinceau
a retracer ses traits aimes; que les sculpteurs gravent
dans le marbre la figure de votre Mere. Tout cela est
digne, tout cela est juste; elle le merite, car elle est
votre Mere, une Mere honorable et honorde, une Mere
bienheureuse. Honora matrem tuam veneratione.
DEUXIkME POINT

Votre M&re, mes Sceurs, n'est pas insensible aux hommages de v6neration et de respect que vous lui rendez,
elle les accueille avec joie. Cependant, je ne crois pas
me tromper en disant que Phonneur auqueL elle tient le
plus, celui qu'elle vous demande surtout, c'est I'honneur qui consiste a imiter ses vertus. Honoraimitatione.
<u Quel beau tableau Dieu irous met devant lesyeux!b
disait d6ja saint Vincent en i66o, et il 6nummrait complaisamment les vertus de la bonne Mademoiselle qu'il
proposait votre imitation. Je suisFille de la Charity,
done ille de .Louise de Marillac, et je dois lui ressembler. n
Mais ici me voici dans l'embarras. Je ne puis offrir
a votre imitation toutes les vertus de votre Mere; il

-98faudrait un volume entier. II faut done faire un choix.
Dans. ce parterre aux fleurs variies et odorifirantes,
quelle est celle que je vais cueillir pour.vous en faire:
admirer les couleurs et respirer les parfums? Pendant
que, preoccup6 de ce dessein, je relisais les documentsofficiels du Saint-Siege qui concernent votre Mare, j'ai
ite frapp6 de l'insistance avec laquelle la saintte Iglise
montre ce que Louise de Marillac a &t6 pour saint
Vincent. L'office de la Bienheureuse rappelle qu'elle a.
v6cu sub disciplina Sancti Vincentii, sous I'obissance
de saint Vincent; 1'6loge du martyrologe dit de Louise
qu'elle a eit discipla dilecta, l'6colibre privilegike,
la disciple choisie, la flle spirituelle bien-aimne de
saint Vincent; le bref de biatification pose en principe qu'elle a te, pour notre saint Fondateur, ce que
sainte Scolastique a &t6pour saint Benoit, ce que sainte
Claire a et6 pour saint Francois d'Assise, ce quesainte Chantal a it6 pour saint Francois de Sales. Et
ii m'a sembl voir dans cette insistance une grande
leqon; j'ai cru comprendre que l'une des vertus principales, peut-etre la caract6ristique de votre Mere,.
6tait precisement d'avoir honori saint Vincent comme
son Pere et Superieur, que c'6tait cette obeissance qui
l'avait faite ce qu'elle a &t6et je me suis resolu A proposer a votre imitation la devotion que Louise de
Marillac a eue pour saint Vincent,en sorte qu'aujourd'hui Louise de Marillac vous dira par ma bouche :
a Vous voulez m'honorer, inoi qui suis votre Mire; eh
bien! voyez comment j'ai honord saint Vincent, mon
Pere et le v6tre, faites de meme, a l'Ngard de vos pires
et supirieurs. Honora patrem tuum.
Louise de Marillac peut etre considbrie, par rapport
a saint Vincent, dans trois periodes distinctes : de
1625 a 1629, periode d'attente, de vie cachee, c'est le
noviciat de votre Mere; elle est en cet etat le modile

-dessoeurs du sdminaire; que celles-ci soient pour leurs
-directrices ce que Mademoiselle a &tC pour saint
Vincent; de 1629 A 1633, pbriode d'initiation aux
ceuvres, de visite des confrbries de charit6; c'est l'etat
des seurs qui, sorties du seminaire, sont appliquces
aux travaux de leur vocation; Louise de Marillac lear
montre, par son ob6issance a saint Vincent, lobbissance
qu'elles doivent avoir ! leur sour servante; enfin, de
1x66o, Louise fonde et dirige la Cpmpagnie avec
1633
saint Vincent, d'accord avec saint Vincent, sons la
direction de saint Vincent, montrant par 1. aux premitres d'office et aux soeurs servantes comment elles
-doivent diriger leur office, leur maison, sous la direction des superieurs majeurs, d'accord avec les superieurs majeurs. En. tous ces 6tats, Louise montre a
toutes ses filles comment elles doivent honorer leurs
PNres et Meres spirituels, leurs supirieurs, sceurs servantes, directeurs, directrices. Honora palrem tuum et
matrem tuam. ]ktudions ces trois plriodes dans le
detail.
Le noviciat de 1625 a 1629. Ce n'est pas par une
-sympathie naturelle qve les relations de saint Vincent
et de sa file spirituelle ont debuti. II avait &tirv616'
a Louise en 1623 a de demenrer en repos au sujet de
son directeur spirituel, que Dieu lui en donnerait un,
qu'il me fit voir, et je sentis repugnance de I'accepter;
nianmoins j'acquiescai. - L'honneur qu'elle rend a
son Pere spirituel est done un honnear tout surnaturel, modile de celui que nous devons .hnos phres
-et mhres en Dieu. Louise de Marillac passe les ann&es
dont nous parlons 4 prier, faire oraison, se mortifier,
se mettre souvent en retraite, faire des lectures, vivre
loin du monde, s'occuper A quelques travaux manuels
pour saint Vincent et ses missionnaires, C'est un vrai
noviciat. ElIe 6prouve quelques ennuis; les jours lui
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semblent des mois; elle dit qu'elle ne fait rien; elle a
des tentations d'impatience; saint Vincent est son
moderator spiritus,son directeur spirituel dans toute la
force du terme, moderator. II l'invite souvent a mener
la vie cach.e de Notre-Seigneur, t honorer le nonfaire et l'6tat inconnu du Fils de Dieu, a ne pas se
prioccuper de 1'avenir, a s'en rapporter a son Pere qui
y pense pour elle, a ne pas enjamber sur la Providence, i dire sa coulpe des pensies qu'elle a contraires a cette ligne de conduite, a vivre contente
parml ses sujets de mecontentement, etc. Et Louise
de Marillac, en bonne novice, se laisse conduire simplement par celui qu'elle appelle son Pere, son tres
honor6 Pere, son tres cher Pere, celui que, suivant
l'expression meme de saint Vincent, K son coeur cherit
tant en Notre-Seigneur ». Quelques-uns ont fait a
saint Vincent un reproche de cette maniere d'agir et
['ont presque accus6 d'avoir empeche 1'closion, la
naissance de la Compagnie que Louise m6ditait d'apris eux et aurait realis&e plus t6t sans les lenteurs de
son directeur. Quelle m6connaissance des voies de
Dieu! Quelle ignorance de c~, qui constitue le veritable esprit des Filles de la Charit6! C'est comme si,
mes Sceurs, vous nous reprochiez a nous, vos Pires
spirituels, d'entraver le service des pauvres parce que
nous vous recommandons de ne pas nIgliger la vie
interieure, I'oraison, l'union & Dieu. Mais, si vous
n'aviez pas cette vie int6rieure, helas! vous ne seriez
plus les Filles de la Charit6, sceurs de Saint-Vincentde-Paul, vous deviendriez, au contraire, de vulgaires
infirmieres, de simples maitresses d'6cole. Ce serait
l'extreme-onction de la Compagnie. J'estime que saint
Vincent, en faisant pratiquer la vie cach6e a Louise de
Marillac, en l'affermissant dans la soumission au bon
plaisir de Dieu, en mod&rant son ardeur, en calmant
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ses impatiences, a rendu l'un des plus signales services
qu'il ait pu rendre a votre Compagnie; ii lui a donne,
dans la personne de votre Mere, l'esprit de votre 6tat,
1'ame de votre corps, le secret de votre force, ce sans
quoi vous ne seriez que des cadavres de sceurs. Saint
Vincent est done bien votre Pere. Honorez-le, comme
tel a l'imitation de Louise de Marillac. Honorapalrem
tuum.
De 1629 A 1633, les confreries de charit6 se fondent
a Paris; Louise de Marillac s'applique avec zele A
leurs oeuvres de misiricorde, mais, comme le remarque
le Breviaire, sub disciplinasancti Vincentii, sous la direction de saint Vincent. Sous cette meme discipline,
elle va visiter les confreries de la charite des villages; elle s'occupe da soin des malades, elle fait le
catechisme aux petites filles, elle 6tablit des ecoles,
elle forme des mattresses pour ces &coles;en un mot,
elle fait son apprentissage de Fille de la Charit ; mais
saint Vincent est son maitre et son Phre. Sans doute il
laisse de I'initiative sa-fille spirituelle, il lui ripond
quelquefois d'agir comme l'esprit de Notre-Seigneur
la dirigera; mais comme il la suit attentivement! Relisez les lettres 6chang6es a cette 6poque et vous
verrez que tant6t ii 1'encourage, il l'excite, il lui dit
d'aller au nom du Seigneur, a que Dieu sera son soulas en son chemin, son ombre contre 1'ardeur du
soleil, son couvert aTa pluie et au froid, son lit mollet
en sa lassitude, sa force en son travail n; il lui
demande si son coeur ne lui dit pas de venir A Montmirail, etc.; tant6t, au contraire, il la gronde, il craint
qu'elle n'en fasse trop, que son poumon ne soit incommode, que sa tete ne souffre; il la modere; il lui rappelle qu'un beau diamant d'ob-issance A son directeur
vaut mieux qu'une montagne de pierres de bonnes
oeuvres pratiqu6es par sa propre volont6. Et Louise
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-de Marillac va, vient, retourne, s'iloigne sur les
ordres de son Pere; elle est comme le serviteur du
centurion qui fait ce qu'on lui dit de faire : fac koc et
tacit; qui va oiu on lui dit d'aller : made et vadit; qui
revient quand on lui dit de revenir : vewi et venit.
Saint Vincent, par cette discipline forte, a imprimi
dans la personne de votre Mere la discipline qui a
toujours r6gn6 dans votre Compagnie, cette discipline
qui fait que les seurs sont toujours pr&tes a voler lU
So l'obiissance les envoie, cette discipline qui fait
Fadmiration des gens du monde, cette discipline qui
fait qu'on vous compare sonvent a des soldats, cette
Sdiscipline sans laquelle votre grand nombre serait un
danger. Remerciez Dieu de vous avoir donnk one Mire
qui a so briser sa volont6 a cette forte discipline, et
un Pere qui a su faire de vous, par cette discipline, un
des meillears regiments de l'armee du Christ. Oui,
saint Vincent vous"a rendu par aIun signalk service et
ilmerite encore a ce titre que vous l'honoriez conmme
votre p.re. Honora padrom tuum.
De 1633 i 166o, c'est la p6riode de plein epanouissement. La Compagnie se fonde le 29 novembre 1633.
Louise de Marillac en est la Mere, nous l'avons vt
dans le premier point; mais saint Vincent en est le
Pere. On a semble dans ces derniers temps vouloir
ravir i saint Vincent ce titre 't cette gloire. Des historiens et des pan6gyristes de la Bienheureuse, prioc-

cupes de glorifier celle dont ils parlaient, ont relegou
an second plan saint Vincent de Paul et ont donni la
premiere place, le plus grand r6le a la bienheureuse
Louise de Marillac. C'est une pieuse exag&ration quti
s'explique par le souci de vanter son heroine, mais
c'est une exageration contre laquelle il me semble que
Louise de Marillac protesterait la premiere, si les

saints avaient I'habitude d'apprcier les eloges qu'oa
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fait d'eux. II ne faut pas manquer i la virit6, mmeedans un panrgyrique. Restons dans, la verit6, et si,
comme il est vrai, la bienbeureuse est vraiment votreMere- et Fondatrice,n'enlevons pas a saint Vincent le
titre de Pere et de Fondateur. Ne siparons pas ce queDieu a uni. Honorez votre Pere saint Vincent et votreMdre Louise de Marillac. Honora Patrem tuum et
mairem tuam.
Aussi bien, comme Mademoiselle avait eu quelquepressentiment de la Compagnie, ne peut-on pas voir
quelque chose de semblable dans cette parole crrte
par saint Vincent en 1632 : , Notre-Seigneur vest se
servir de vous pour. quelque chose qui regarde sa
gloire )? C'est lui, nous 1'avons vu plus hart, qui a.
donn6 l'esprit de votre 6tat a votre Mere et par l 3i.
votre Compagnie; c'est lui qui a fond6 les confrbriesde la charit4 dont sont sorties naturellement, commele fruit sort de I'arbre, les Filles de la Chariti; c'est
saint Vincent qui, allant en mission dans la campagme,
y rencontrait de bonnes rlles de village qui n'avaient
pas d'attrait pour le cloitre et a qui il proposait deservir les malades; c'est saint Vincent qui, d'accord
avec la bienheureuse, reconnut vite qu'il fallait donner une formation a ces bonnes filles de village; c'est
saint Vincent encore qui ne trouva pas de meiUlleam
directrice pour ces filles que Mile Le Gras, et c'est srson conseil, comme le dit le Br6viaire, suadente saC*oVincentio, que Louise prit chez elle les preminirsFilles de la Charit6. Vincent ne s'est pas dioarg6 surla mere de l'6dacation et de la formation des premieres sours. Sans doute il laisse a Mademoisellecequi Iui revient : ie soin de vivre avec ses filles, de les
itudier attentivement, de les suivre de pres, de r6glementer les details de la journre, tout cela reviennt &la
nmere et Louise s'en acquitte i la perfection. Mais
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saint Vincent remplit son rile de pere et d'educateur;
il s'int&resse a la formation de chacune : , Cette bonne
fille profite-t-elle? Y a-t-il du bien & esp6rer? Un
mot de tout cela., II regoit chacune en particulier,
tous les mois en direction, et Dieu sait le bien qu'il
fait, les volontes qu'il affermit, les dicourag6es qu'il
relkve, les trop entreprenantes qu'il modere, les paresseuses qu'il secoue. Mais surtout il joue un r6le capital
dans l'education par ses conferences dont Louise de
Marillac a compris l'importance et que nous avons
grace a elle. C'est par ces conferences et par les conseils qu'il preside que saint Vincent imprime le mouvement, pr6vient les 6carts a droite et A gauche,
approuve ou r6prouve telle coutume, tel usage, fixe
peu A peu les traits essentiels de la Compagnie, son
corps et son ame, il est vraiment le Pere, le Fondateur, le Sup6rieur de la Compagnie, et Louise de
Marillac le v6nere comme tel. Elle a pour lui une
ob6issance entiere, de volont6 et dejugement; elle est
sup 6 rieure, de la Compagnie, ii semble qu'elle pourrait agir avec une certaine indipendance vis-a-vis de
saint Vincent; non, elle demande ses permissions
comme une smur de s6minaire, permission de jefner,
de communier, de se faire saigner, d'aller voir Mme la
Marechale de Marillac qui est malade, de riunir les
sceurs pour leur lire une lettre de, M. Portail, d'accepter un r6ti que la duchesse de Ventadour veut
offrir a une maison Ie jour de Paques; nous avons
d'elle une lettre oi elle pose dix-neuf questions A son
P~re et celui-ci r6pond en marge : oui, c'est bien,
faites ainsi, etc. Et en l'absence de saint Vincent, elle
lui demande A qui elle doit s'adresser et elle veut
qu'on avertisse celui-l de ne pas condescendre a ses
sentiments, mais de lui dire la volonte de Dieu; l'obiissance de Louise de Marillac est simple comme
celle
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d'un enfant; elle aime mieux mourir que feindre; elle
dit a Dieu en parlant de son Pere : a Vous savez que
je ne lui fais rien croire de faux ni pour qu'il m'accorde rien contre votre volonte. )
L'obbissance de Mademoiselle est affectueuse; elle
s'inquiete de la sant6 de son Pere, elle lui envoie des
remedes; elle s'afflige de son absence; elle lui ecrit;
elle lui fait parvenir, le 4 janvier 166o, une image de
Notre-Seigneur couronn6 d'epines, t ne sachant rien,
6crit-elle, :qui soit plus propre A adoucir vos souffrances ),.Elle ecrit a M. Portail en 1646: t Puisque
vous allez en Gascogne, n'oubliez pas de vous y faire
bien savant pour repondre i toutes les interrogations
que je vous ferai pour une plus grande connaissance de
la personne qui nous est la plus ch&re au monde. ,
Quelle affection
Son obbissance n'est pas moins forte, capable de
supporter les refus, les divergences. , Je n'ai jamais
de plus grand plaisir que lorsque je suis plus contrariCe. ,S'it en estainsi, il faut avouer qu'elle dut ressentir un plaisir surnaturel extreme a l'heure de la mort,
car c'est alors qu'elle rebut de son Pere la plus grande
contrari6tt. Elle aurait d6sir6 que saint Vincent vint
la consoler de sa presence; la chose 6tant difficile vu
I'&tat de sante du vin6rable vieillard, elle aurait d6sir6
au moins quelques mots d'encouragement de sa plume,
quelques paroles de consolation 6crites par lui qu'elle
aurait pu contempler avec joie, baiser avec une Affection surnaturelle, presser sur son coeur et mourir. Mais
saint Vincent, qui savait quelle 6tait sa force d'ame,
ne jugea pas a -propos de lui accorder cette consolation supreme, il se contenta de lui faire dire par un
missionnaire : c Allez au ciel; bient6t je vous y
rejoindrai. n Et Loixise ob6issante s'en alla dans le
ciel et, quelques mois apres, lorsque I'ange-gardien de
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son Pere vint lui annoncer que Fame de saint Vincent
allait quitter la terre, ne croyez-vous pas, mes soeurs,
-qu'il dut se passer quelque chose de semblable i ce
-qui cut lieu a la mort de sainte Chantal ? Oui, je vois
iame de saint Vincent s'6lever dans le ciel sous la
forme d'un globe de lumiere, de chariti, et j'apercois
un globe semblable, l'me de votre Mere qui descend
du ciel a sa rencontre, et les deux imes s'unissent intisnement et a jamais, et elles vont se perdre dans le
globe infini de la Tres Sainte Trinit6; cette union
indissoluble est l'image du culte indissoluble que
vous devez rendre a vos deux fondateurs. Honora
patrem tuum et matrem luam. Honorez votre pere et

-votre mere. Cette ob6issance de Louise est la vertuque
je vous propose d'imiter en elle, le moyen de 'honoxer. Honoramatrem luam imitatione.
TROISl-ME POINT

Louise de Marillac est au ciel, elle ne dealande qu'a
faire du bien, elle est bonne et puissante, il faut done
I'invoquer avec confiance, et c'est le troisieme moyen
Ade l'honorer. Honora matrem tuam oratione.
Elle 6tait d6jA bonne sur terre, c'6tait une mere et
les meres, suivant la nature, sont bonnes; Mile Le
Gras n'a pas chapp6 & cette loi de la nature, et saint
Vincent a pa dire qu'il ne connaissait pas de mere qui
fit plus mere qu'elle. Ily ades meres, suivant la grice,
qui sont aussi bonnes, meilleures meme que les mkres
suivant la nature. Louise de Marillaca &t6 de celles-la.
-Quelle mere vis h-vis des enfants, des pauvres, de ses
illes!
Pour connaitre veritablement combien votre Mire
ktait bonne pour les enfants, il faut lire les lettres oh
elle pare des enfants abandonn6s. Tout son coeur, le
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fond de. son ceur, se manifeste dans les cris ded6tresse qu'elle fait entendre au chancelier S6gnier,
aux Dames de la Chariti, a saint Vincent. Elie serend compte qu'elle importune plusieurs personnes.-

Mais quoi? Ses enfants ont faim, meurent de faim et '
elle se croit en 6tat de p6cht mortel tant qu'elle ne lesaura pas soulagbs.
MWme sollicitude pour les pauvres, les malades,lesrifugies. Elle n'6pargne ni ses biens, ni ses forces, ai
sa vie, ni celle de ses filles pour seconrir les panvres, les chers pauvres, nos seignears et maitres. Saint
Vincent fait grand lioge de ce dbvouement dLas seslettres a ses missionnaires, il estime que Dieu b&nixacette compagnie de files, parce que sos ladirection deMademoiselle, elles travaillent beancoup et utilemeat.
Et Dien b6nit en effet cette compagnie, it eavoie debons sujets, de saintes flles; la famille de Loaise semultiplie; son coeur se dilate en proportion. Commeelle aime ses filles, comme elle les encourage, les.
releve, les supporte; c'est une vraie mxre.
Eh bien! mes saers, si elle 6tait. bonne sur terre,
elle est encore meilleure dans le ciel. Les dernitrestraces d'6goisme, d'amour-propre, qui existent mamechez les plus grands saints sur la terre se sont 6vanouies, ont disparu dans le ciel an foyer c61este de a.
tris sainte Trinit6, de Dieu qui est charit. L'Amenedela bienheureuse est toute consombe par la charith,.
toute brdlante de charite; c'est maaintenant qa'ellerialise parfaitement sa devise de la terre : a La chai
rite de Jesus-Christ me presse. >
Allel done i elle avec confance, exposez-lai vos;
tentations, vosennuis, vos difficult6s, vosdoutes, priezla de vous aider, ayez confiance.
Non seulement, elle veut vous faire du bien a voas.
surtout qui Ates ses filks, mais aile pent vous faire:
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du bien, elle est puissante; c'est le second appui sur
lequel se base notre confiance.
Elle 6tait ddji puissante pendant sa vie mortelle
sur le cceur de Dieu. Je pourrais vous en citer plus
d'un exemple, vous raconter en particulier cette espece
de miracle qu'elle accomplit A Beauvais, au sujet du
petit enfant qui est icrasi par son carrosse et qui se
relive sain et sauf par la priere de la Bienheureuse; je
pourrais vous citer les circonstances dans lesquelles
saint Vincent la f6licitait d'avoir r6ussi en certaines
occasions ou lui avait 6chou6, particulierement pour
certaines autorisations i obtenir des cures de Paris;.
je pourrais vous dire comment sa vie, au t6moignage
de son pire spirituel, 6tait un miracle perp6tuel, et
comment elle ne-vivait que par la grace; mais je me
contente d'6numbrer ces faits sans les developper,
parce que je veux appuyer sur un iv6nement important de sa vie o elle fut plus puissante que saint Vincent sur le coeur de Dieu. II s'agit de 1approbation
des statuts de la Compagnie par les autorites eccldsiastiques et civiles. Louise de Marillac aurait voulu
qu'on mit dans ces statuts que le superieur de la
Compagnie serait toujours saint Vincent et ses successeurs dans la charge de Sup6rieur g6ndral de la Congr 6 gation de la Mission. Saint Vincent, par humilit 6
et d6licatesse, ne jugea pas a propos de d6firer aux
desirs de sa fille ; il ridigea les statuts de maniire &
laisser la Compagnie sous la direction des archeveques de Paris. Et voici que les statuts sont approuv6s. II semble que ce soit Vincent qui triomphe. Vous
ne connaissez pas la puissance de Louise de Marillac.
Vous rappelez vous cette scene charmante de la vie de
sainte Scolastique, cette sainte suppliant son frire
saint Benoit de passer la nuit en priires avec elle et
saint Benoit la grondant d'une telle audace, et sainte
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Scolastique qui met sa tete entre ses mains, qui pleure
et I'orage qui gronde, qui iclate, la pluie qui tombe
par torrents, saint Benoit qui ne peut sortir; sainte
Scolastique a 6t6 plus puissante que son frere sur le
coeur de Dieu. La mime chose va se reproduire et
montrer combien les larmes d'une femme sont puissantes quand cette femme est une sainte et verifier en
cette-circonstance le proverbe qui dit: ce que femme
vent, Dieu le veut. Reprenons le r6cit des statuts oii
nous 1'avons laissh. Ils sont signes, c'est vrai; mais
par un concours de circonstances Atrange, myst6rieux,
les papiers s'6garent et malgr6 les fouilles, les
recherches les plus minutieuses, il est impossible de
les retrouver. Force est donc & saint Vincent de les
presenter de nouveau; mais, dans 1'intervalle, saint
Vincent, frappe peut-etre de cette perte mysterieuse,
ebranl6 par I'assurance avec laquelle Louise lui affirme
qu'il vaut mieux que la Compagnie n'existe pas, plut6t que de ne pas etre sous la direction du Superieur
de la Mission, saint Vincent cede, il ridige les statuts
conform6ment aux d6sirs de Louise et ces statuts-lI ne
s'6garent pas.
Si Louise de Marillac etait si puissante sur terre,
maintenant qu'elle est au ciel, le sera-t-elle moins?
< Vous avez au ciel, disait saint Vincent, une mere
qui a un.grand credit aupres de Dieu. » Un grand

credit, nous le voyons par les graces qu'elle obtient,
les miracles qu'elle opere.
Miracles, la sainte Iglise en aauthentiqu6 trois. Ce
ne sont pas les seuls que Louise ait op6r6s. J'en ai lu
une cinquantaine dans les depositions des t6moins du
proces de beatification. Combien d'autres n'ont jamais
6t6 publi6s, oi parce que l'occasion ne s'est pas pr6sent6e, on parce que les docteurs ont-fait difficult6
pour donner les attestations requises.
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GrAces obtenues, elles sont innombrables:
GrAces de sanctification, de propagation pour sa
Compagnie ; vocations nombreuses qui accourent a
l'odeur des parfums de Louise et qui se rangent avec
bonheur sous sa banniere; vocations saintes, depuis
ces bonnes filles de village, les premieres, dont saint
Vincent disait que si elles eussent v6cu du temps de
saint Jer6me, ce grand docteur aurait ecrit leur vie,
comme i! a fait des saintes femmes de son temps;
vocations saintes comme les sceuirs d'Arras, d'Angers,
la sceur Rutan, la soeur Catherine Labour6, la.sceur
Apolline Andriveau, etc. N'est-ce pas Louise qui a
attir6 sur la Compagnie la grace de la manifestation de
la MWdaille miraculeuse, par la devotion 1l'Immacule-Conception qu'elle a inspirie A ses filles? Que de
graces ont dicouli du ciel en terre par sa mediation!
Permettez-moi un souvenir personnel. J'itais ARome
en 1914 avec le Trbs Honori P. Villette, et dans les
visites aux cardinaux, M. le Superieur g6neral manifestait ses inqui6tudes au sujet de la cause de Louise,
il craignait que les miracles fussent rejet6i: a Necraignez rien, mon cher Pere, lui dit un cardinal;
Mile Le Gras sera beatifibe; on discute sur tel ou tel
miracle, vous en presenterez d'autres. Et puis! qu'avons-nous besoin de miracle? Est-ce que cette merveilleuse Compagnie des Filles de la Charit6, sa propagation inouie, ses ceuvres admirables, surtout en cetemps de guerre, dans les ambulances; est-ce que
tout cela n'est pas le plus beau, le plus probant des
miracles, constatant que la Fondatrice des Filles de
la Charit6 est au ciel, qu'elle y est puissante, qu'elle
anime ses filles, qu'elle les remplit de son ardeur ?
ayez confLance, elle sera bWatifi6e apres la guerre; ce
sera la reponse de Dieu an divouement des sceois. *
Quelques-unes d'entre vous, mes Sceurs, ont 4t&dico-
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mres pendant cette guerre et se sont entendu dire
-qt'elles avaient bien nm&iti de la Patrie ; par la beatification de votre M're, le bon Dieu voos d&core, Lui
-aussi, et proclame que vous et votre Mere avez bien
m6rit6 de 1'Fglise.
Votre Mere est done bonne et puissante ; vous pouvez et vous devez l'invoquer et la faire invoquer avec
•confiance. Que les enfants s'adressent a elle avec confiance, ele a tant aim6 les petits! Que les jeunes
filles l'invoquent dans les orages des passions, elle en
-a tant recueillies, hiberg6es, instruites, encourag6es,
pendant qu'elle etait sur terre! Que les 6poises, les
.meres, les veuves, les malades, les pauvres prient avec
: ferveur devant sa reliquel elle a des graces pr6pares
pour tons.
Et vous, mes Sceurs, que demanderez-vous en ce
jour ? Quelle grce allez-vous solliciter ? Pendant que
je pensais devant Dieu a cette partie de ma conference, il m'est revenu & l'esprit qc'en 1891 la TrEs
Honor&e Mbre Havard kcrivit an Souverain Pontife
Leon XIII pour demander la beatification de Louise
-de Marillac; dans cette lettre postulatoire elle rappelait que pen de temps auparavant le grand pape lai
-avait dit: < Gardez bien l'esprit de saint Vincent, c'est
pour vous le seau moyen de procurer toujours la gloire
de Dieu ,, et apres quelques considerations sur cet
esprit de saint Vincent, saint de la Compagnie, elle
terminait ainsi sa lettre: < Que Votre Saintet6 daigne
nous accorder la grace que nous sollicitons, et aux
rayons dont votre parole saerbe entourera le front de
notre. bienheareuse Mare, 1'esprit de saint Vincent,
dont notre Mbre a 4t6 la persoanifacation la plus pure
et la plus klev6e, brillera d'ua incomparable eclat. ,
Mes Sceurs, vous venez d'entendre la promesse qoi
a et6 faite au noma de la Compagnie tout entiere,
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par ses reprisentants officiels, la Tris Honoree Mire
Havard, la respectable seur Payen, assistante, la respectable soeur Lequette, 6conome, la respectable sctur
Veyrat, depensiere. Or, le Souverain Pontife a fait ce
que vous demandiez, il a beatifii votre Mere; c'est-lei
moment de tenir votre promesse, de faire briller l'esprit de saint Vincent d'un incomparable eclat. Que
chacune d'entre vous se pinitre, s'impregne de cet
esprit, que chaque maisofi en soit animee, que la
Compagnie tout entiere en vive. Or Iesprit de saint
Vincent, c'estaimer ce qu'il a aime, et saint Vincent a
aime les pauvres; aimez done les pauvres; c'est votre
lot; allez voir les pauvres, allez visiter les pauvres,
c'est votre oeuvre principale, c'est votre oeuvre essen.
tielle ; c'est celle qui a donn6 naissance a votre Compagnie; c'est celle qui la fera vivre; c'est l'oeuvre qui
attire sur vous les benedictions de Dieu et les louanges
des hommes. C'est la visite des pauvres qui vous permet de faire connaitre la religion a des milliers de
personnes que le pretre ne peut atteindre sans vous et
qu'il sauve par vous, chez qui vous faites entrer JesusChrist. Et. ce propos, je me rappelle un mot typique
qu'un malade dit un jour a une sceur. Celle-ci le soignait et le malade avait peine a s'ouvrir. Sa femme lui
dit: a Voyons.la sceur se d6range pour toi et tu ne dis
rien. Allons, sois poli, dis-lui quelque chose. n lt le malade desserra les dents et il laissa tomber trois mots :
( Bonjour, Madame Jesus-Christ. i Sous cette expression inusitee, ii y a une v6rit6 profonde que le pauvre
homme comprenait vaguement; la soeur, c'est I'envoyee
de Jesus-Christ, c'est la repr6sentante de Dieu; IA oi
elle entre, c'est J6sus-Christ qui entre avec elle; ah !
mes Seurs, combien de pauvres vous devront le salut,
combien, votre entree dans le ciel,vous feront escorte
et vous diront : Ma Soeur, c'est moi Ie pauvre, le
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vieux, le miserable que vous etes venu voir, a qui
vous avez donn6 des remedes, des douceurs, des
medailles et de bonnes paroles. Grace a vous, je suis
sauv6. Visite des pauvres, soin des pauvres, voila
1'esprit de saint Vincent; Louise de Marillac en etait
p6n6tree; et sur son lit de mort, elle vous a laiss6 cette
supr&me recommandation: Aimez bien les pauvres.
C'est le testament de votre Mere, ce sont ses dernieres
paroles, c'est ce qu'elle vous a demand6 & son dernier instant, alors qu'elle etait entre le temps et
l'6ternit ; 6clair6e par,sa longue experience, illumin6e dejý par les clartes celestes,avant de vous quitter,
elle vous dit: Aimez les pauvres; mes Sceurs, gravez
cette parole dans vos cceurs; mettez-la en pratique;
ne vous laissez pas ravir cette gloire par d'autres. Que
vos maisons soient toujours la maison des pauvres;
que le pauvre s'y sente chez lui. Que vos visites soient
pour la maison des pauvres; soyez contentes d'y aller;
vous etes chez vous dans la maison du pauvre. Rappelez-vous cette bonne sceur de Pologne qui pleurait
parce qu'on voulait 1?. laisser chez les riches; oh! la
sainte file! Qu'elle avait bien l'esprit de saint Vincent! Mes Sceurs, encore une fois, aimez les pauvres !
Aimez les pauvres!
*

Honorez done votre Pere saint Vincent, votre Mere
Louise de Marillac par ce triple hommage de veneration, d'imitation et de priere. Honora patrem tum&i et

matrem tuam, et alors se r6alisera pour vous la promesse de nos saints Livres : Ut sis longaevus super ter-

ram. Vous yivrez longtemps.
La Compagnie vivra longtemps; tant qu'elle gardera 1'esprit de saint Vincent et de la bienheureuse
Louise, tant qu'elle honorera son,,pre et sa mere par
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F'amour des pauvres; et, par cons6quent, nous 'esprons, la Compagnie vivra jusqu'i la fin du monde. Ut
sis loagaevus super terram.
Chacune d'entre vous vivra longtemps, non pas
dans ce sens qu'il y aura beaucoup de centenaires
parmi vous; cette promesse temporelle 6tait pour les
Juifs, sur la terre que Ie Seigneur devait leur donner;
mais vous, vous vivrez longtemps dans ce seas que
vous ferez beaucoup de bien pendant le laps de
temps que Dieu vous accordera.
Mais surtout, vous vivrez longtemps dans la terre
que le Seigneur vous donnera. Quelle est cette terre?
CC'est la terre des vivants, la vraie terre promise.
C'est li que vous vivrez longtemps, puisque vous y
"vivrez.iternellement, dans les siecles des siecles.
Ainsi soit-il.

LA MAISON VAN DER BURCH
DE CAMBRAI
PESDANT LA GUERRE 1914-1918'

Limbourg-Dolhoin (Belgique), dicembre zg18.
MA TRks HONOREE MERE,.

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
C'est de notre petite oasis de Limbourg, pres
Dolhain, que je me donne la consolation de vous
envoyer quelques d6tails sur la petite famille de la
Fondation Van der Burch, de Cambrai, que la divine
Providence a visiblement protegee pendant ces
quatre annies et demie de guerre terrible. .Je pais

bi-n appeler oasis la maison hospitaliere de nos
seurs oit nous avons kt6 si bien accueillies avec nos
sous-maitresses et nos soixante-dix enfants apr&s

115 -

notre evacuatjon. C'est pour nous le repos, le calme
apris de Ibngs mois d'inquietudes, d'angoisses sans
cesse renaissantes.
Je n'ai pas a vous dire, ma Trbs HonorCe Mre,
la terreur r6pandae dans notreville lors de l'invasion
allemande, le 26 aofit 1914. A onze heures et demie,
du matin, les ennemis y faisaient leur entrie de tous
les c6tes i la fois, incendiant les maisons, tirant sur
les civils qui se trouvaient sur leur passage, etc. Le
lendemain, I'h6tel de ville devenait la kommandantur :
c'est de lU qu'&nandrent, dans la suite, toutesd les
mesures prises contre la population. Malheur a ceux
qui ne se conformaient pas A leurs plus petites exigences! Pour la plus 16gBre infraction, il fallait payer
des amendes ou passer plusieurs jours en prison. Ils
demanderent d'abord de fortes sommes d'argent que
la municipalit6 refusa, mais qu'elle fat ensuite contrainte de verser; puis ce furent des perquisitions i.
domicile, des vexations de tautes sortes.
Jusqu'au 5 novembre 1916, nous n'avions pas et&
inquietbes, et j'aimais A constater que nous ttions la
maison la plus' heureuse de Cambrai. Mais ce jour
marqua pour nous le premier anneau d'une chaine qui
se deroula presque sans interruption.
En rentrant de la grand'messe, un membre da
bureau de. bienfaisanee m'arrive tout 6mu : a Ma-,
dame la Supirieure, me dit-il, je viens vous annoncer
une nouvelle qui va vous faire de la peine. Je n'ai
aucune qualite pour cela, mais je crois devoir vous la
faire -connaitre pour que vous puissiez des maintenant
prendre des dispositions. Van der Burch doit etre
6vacue pour ce soir, i cinq heures! Je vous offre le
rez-de-chauss6e de ma maison oii vous pourrez facilement loger vingt-cinq jeunes filles, avec ouvroir,
cuisine, etc.,,pourvu toutefois que vous mettiez au-
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pris d'elles une personne serieuse pour les surveiller. v
Quelques minutes apres. M. le Secretaire de notre
administration, accompagn6 d'un chef allemand, me
presentait la piece officielle confirmant ce qui venait
de m'etre annonc6. a Voyez ce que vous pouvez faire
pour donner satisfactiona I'autorit6 allemande, me ditil; de mon c6te, je vais 6tudier la question; dans
une heure, je serai ici. n
J'annonce la nouvelle a mes compagnes. t Notre
tout est arriv6 de souffrir, leur dis-je t acceptons par
avance, avec patience et soumission & la volonte.da
bon Dieu, ce qu'II permettra nous arriver. ' Puis,
nous nous concertons pour voir quelle partie de la
maison il convient de ceder en premier lieu. Nons
d6cidons d'abandonner I'aile droite, comprenant ouvroirs, classe et dortoirs des petites, avec un escalier
situ6 h l'extr6miti. Notre proposition est accept 6 e;
mais il faut que, pour cinq heures, ce meme jopr,
pour recevoir mille hommes, ces locaux soiententierement libres, ainsi que les greniers mansard6s qui se
trouvent au-dessus. C'6tait l'heure .du parloir; ii fat
d6cid6 que les parents pourraient prendre momenta-nement leurs enfants, afin de nous laisser plus de
facilit6 pour d6minager.
Notre famille 6tait alors tris nombreuse. Le chiffre
maximum de nos boursibres est fixi
cent. Mais, i
cause de la guerre, I'ad ministration m'avait autorisee
a -garder celles qui avaient fini lear temps. Nous en
avions done cent vingt, plus une soixantaine d'enfants de 1'Assistance publique, de deux & vingt et un
ans, que nous avions aussi recueillies depuis octobre1914. II fut convenu que ces dernihres se rendraient
de suite i la creche municipale presque vide, avec

une sceur et une sous-maitresse charg6es de cet office.
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La nouvelle de notre depart s'&tait vite ripandue
en ville. Mgrl'Archeveque, inform6, s'6tait empress6
d'adresser une supplique au prince Rupprecht de Baviere, gkneral en chef de 1'armie, residant alors A
Cambrai, dans le but d'obtenir le maintien de nos
orphelines dans la maison qu'elles tenaient de la
lib.ralit6 de son v6nbr6 pr6d6cesseur.
Le soir, A sept heures et demie, un employe de la
mairie vint nous aviser que nous pouvons rester. Dcs
cinq heures, les Allpmands 6taient venus prendre
possession du local qui- leur 6tait destine pendant
que nous d6posions dans des maisons voisines les
objets du culte, linge, vetements, denrkes alimentaires, etc. C'etait touchant de voir comme chacun
s'offrait pour nous rendre service.
Le lendemain matin, M. I'adjudant vint se rendre
compte de la situation. II constata que les soldats
ktaient convenablement installks, qu'ils n'avaient aucune communication avec nos jeunes filles, et il se
retira satisfait. A dix heures, la Commission administrative, r6unie dans notre cabinet, recevait la confirmation siguae da prince Rupprecht a quel'Orphelinat
pouvait rester dans l'6tablissement u.
Les families, averties, nous ramen•rent leurs enfants le jour meme. Le lexdemain, le Magnificat fut
chant6 en actions de grices apres la messe. Je me
rendis ensuite au r6fectoire des enfants, pendant leur
d6jeuner, pour les exciter A la reconnaissance, et
leur donner les avis n&cessaires pour les mettre en
garde contre le voisinage des soldats. On vint
m'avertir que des Allemands arrivaient pour visiter la
maison. Us etaient deja A la porte de la chapelle; ils
y entrent sans plus de faqon et commencent une perquisition en regle. Deux grandes garde-robes, placees
au fond, attirent leur attention : 'une, ouverte, con-
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tenant des vases a fleurs, les int&resse fort peu.
L'autre &taitferrme. Ils me demandent la clk. Je
m'empresse de 1'aller chercher. Les gendarmes
attendaient patiemment. Enfin, ils se rendent doi
c6t- de 1'autel, examinent les boiseries; entrent dans
la sacristie, visitent les meubles, les tiroirs, sondent
le pave. Is me demandent de les conduire dans les
caves qu'ils passent toutes en revue, m&me celle du
vin dont ils prennent note; puis, ils se retirent.
Les gendarmes 6taient a peine sortis que deux
chefs demandent a me parler. a Madame la Supi- rieure, disent-ils, vous avez recu dimanche I'ordre de
quitter votre maison. - Oui, Messieurs; mais nous
avons recu avis que nous poavons rester. - Nous le
savons, mais nous n'en tenons pas compte. Da reste,
quel inconvenient trouveriez-vous placer vos enfants,
une, deux on trois dans des families oi elles seraient
tout aussi bien, peut-&tre mieux que chez vous? -

C'est possible, mais ce ne serait plus une (Euwre n.
leur repondis-je. Ils parlementerent entre eux, visiterent le local occup6 par les Allemands, et se retir&rent en jetant un regard de convoitise sur le reste
de la maison.

L'administration, informie, jugea qu'il serait sage
de s'assurer un abri pour le cas ou il nous faudrait
partir dans un bref delai. Dis deux heures arrive ane
6quipe ,d'Allemands, avec pioches, pics, pelies. Lesgendarmes avaient remarqu6 le matin qa'une ouverture pratique' dans une descente de cave avait 6t&
ferm6e; et, croyant sans doute faire l1 une boane
trouvaille, ils frappirent a coups redoubls. Je leur

expliquai que cette muraille fermait l'entr6e des
tombeaux des Dames de Sainte-Agnks qui avaient
dirig6 l'6tablissement de 163I B 1845; qu'k cette
derniere date, elles avaient &6 remplacies par des
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Filles de la Charit6 qui, lorsqu'elles viennent a
mourir, sont enterries dans le cimeti&re de la ville.
Un brave Alsacien 6coutait ces d6tails avec intr&t et
coniance, tandis que les autres continuaient leur
<euvre de destruction.
Quand ils se furent retires, M. l'Administrateur,
M. 1'conome et moi, nous nous mimes en campagne
pour trouver un refuge pour nos enfants, comme il
avait 6t6 convenu dans la matinee. C'est ainsi que se
passa pour nous la fete du bienheureux J.-G. Perboyre.
Plus tard, nous efimes la douleur d'apprendre que ce
jour-la le bon Dieu avait rappel6 & Lui notre Tres
Honork Pare, le regrette M. Villette, qui avait kt6
sup&rieur do grand s6minaire de Cambrai jusqu'en
i9o3.
Nous restimes dans cette situation de tranquillit6
relative, et les enfants de -l'Assistance revinrent
prendre leur place aupres de nous Ie 27 novembre.
Le calme ne fut pas de longue dure. Le 14 dCcembre, on m'annonce qu'un depart d'emigrants compos6 de mille trente et une personnes va s'effectuer
pour la France non occup&e, et qu'il faut leur donner asile. Nous faisons de notre mieux pour le leur
preparer aussi bien que possible en pareille circonstance; maisaucune indication ne nous avait et6 donnhe.
Le 15, a cinq heures du soir, le sergent-major allemand,
accompagna au secr6taire dela mairie, d'un interprete
et d'un conducteur de travaux, vint se rendre compte
de l'installation. 11 se montra tiLs mecontent et exigea
que pour le lendemain matin, i huit heures, le tout
fHt pr6pare comme il le voulait, avec menace d'6vacuation, si ses ordres n'etaient pas ponctuellement
executes. Pour les Allemands, le mot t impossible >
n'existe pas. Une quinzaine d'bommes. nous est donc
envoy&e pour demenager toute la maison. Nos enfants
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sont obligies de coucher dans les galeries, dans les
greniers, de se rifugier dans la buanderie, dans les
sous-sols, etc. Le fond de la chapelle, situ6 pres de
la porte d'entree, est destine & recevoir les bagages. Le
travail etait termini, quand, a buit benres, le sergentmajor venait tout visiter et temoigner sa satisfaction.
Une heure aprbs, les emigrants arrivaient et s'installaient dans toutes les pieces chauffees et preparees poua
les recevoir.
Le premier train, compose de cinq cents personns
environ, parmi lesquelles nos enfants de 1'Assistagce
avec une sous-maitresse, partit le dimanche 18i dcembre a trois heures et demie du matin, par un froid
intense. Quel spectacle, ma Tres Honoree Mere! Vous
auriez certainement mele vos larmes aux n6tres si
vous en aviez 6et t6moin! Des voitures venaient chercher les malades, des chariots emportaient les malles,
les sacs, les paniers qui avaient &testrictement visitis (la meme mesure avait eti prise a l'6gard des

personnes de tout age, de toute condition); les mamans tenaient par la main leurs petits enfants bien
envelopp6s dans des couvertures. Tous partaient avec.
l'esp&rance de retrouver, apres un long detour parla
Suisse, ieurs parents, leurs amis dont ils 6taient sepa&
res depuis longtemps par une muraille de fer et de
feu. On se souhaitait bon voyage, prompt retour, on
donnait ses commissions verbalement lour ceux quid
en France libre, attendaient de nos nouvelles (le plus
petit morceau de papier blanc, ecrit ou imprim6, 6tait
formellement interdit). C'est k ce moyen Que, a diff&
rentes reprises, j'ai eu recours pour vous rassurer s51W
notre sort; sans esparance toutefois de recevoirle plus
petit mot de votre part : c'6tait la une de nos plus
dures ipreuves.
Le deuxieme depart eut lieu dans I'apres-midi..
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Ceux qui en faisaient partie avaient pu assister a la
messe que, sur ma demande, le sergent-major avait
autorisee pour eux.
En janvier, nous avons un peu respir6 et v6cu de
notre vie ordinaire, en tenant compte toutefois du
voisinage des Allemands qui ne presentait rien
d'agr6able.
F6vrier nous menagea encore deux trains d'&migrants de Cambrai, un troisiEme pour les villages environnants; un quatrieme pour Denain, Anzin, Valenciennes (chacun comprenant cinq cents personnes environ pour lesquelles il fallait procider au meme mode
d'installation que la premiere fois) ; enin, un cinquieme
compos6 d'une soixantaine d'enfants, garcons et filles,
de dix A quinze ans, partant pour la Hollande. Ils
passbrent une douzaine de jours en quarantaine, surveilles par des agents de police. Le 5 mars 1917, a
onze heures trois quarts, des voitures venaient les
prendre pour les conduire A la gare.
J'avais le pressentiment que lorsque ce dernier convoi serait parti, nous aurions notre tour. En effet, ce
meme jour, a une heure et demie (c',tait un lundi),
ordre nous est donn6 de laisser notre maison compltement libre pour le samedi suivant... Mgr 1'archeveque eut encore la bont- d'interc6der pour nous
aupres du prince Rupprecht de Baviire qui devait
quitter d6finitivement Cambrai le vendredi. Merveilleuse disposition de la divine Providence !... Sa r6ponse
n'arrivait pas; nous prions, not's supplions notre
bonne Mere du ciel constitu6e Ia reine, la mere et la
maitresse de notre maison par Mgr Van der Burch
lui-m8me! Enfin, le jeudi, a onze heures vingt, nous
sommes avis6es que nous pouvons rester, i condition
de loger mille huit cents hommes! 11 fallait tout accepter pour garder son petit c chez soi ,.
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Trois semaines plus tard, les Allemands demandent
encore de la place pour deux cents hommes. Nous
n'avions plus que la chapelle, la tribune et une piee....
a l'arriere. II nous fallut en fairele sacrificel Ils nous
laisserent le sanctuaire dans lequel on remisa, en etablissant une cloison au-dessus de la grille de communion, tout le mobilier : confessionnal, harmoniums,
chandeliers, caisses de fleurs, etc. Quelle agonie, .
ma Tres Honorie Mire! Le temple saint, magnifiquement biti, avec son autel, ses degris en marbre, ses
belles boiseries, allait devenir une vulgaire chambre
de caserne. La sacristie nous fut laisse ; et, par
une porte de communication, nous pouvions encore
nous rendre compte de ce qui se -passait de I'autre
c6t&.
Nous avions encore heureusement, as deuxieme
itage, l'ancienne chapelle priv6e des Sceurs ou nous
pouvions, en nous serrant un pen, nous r6fugier avec
nos enfants pour entendre la sainte messe chaque
matin, et continuer nos petites c6remonies.
Quelque temps apres, lesAllemands s'empararent de
tous nos greniers, y installrent, comme dans toute la
maison, des lits a deux 6tages, puis prirent possession
des deux plus belles caves. Notre grande fondation
devenait done une veritable caserne, avec des compagnies de soldats qui se succidaient le jour, le plus
souvent la nuit, passant des revues dans les cours, y
faisant leurs exercices, leurs concerts, etc. C'itait un
mouvement perp6tuel. La cour d'entr6e 6tait remplie de
voitures charg6es de ravitaillement, de monitions, de
pieces de canon, de cuisinieres ambulantes; dans nos
galeries du rez-de-chauss6e, des mitrailleuses 6taient
alignies. 11 nous restait, pour abriter nos cent vingt
boursibres, le preau servant en meme temps de r6fectoire et d'ouvroir, et quelques petites pieces converties
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en dortoirs; la cuisine et notre cabinet nous furent toujourslaiss6s. Nous avons log6 jusqu'a mille deux cents
et mille quatre cents soldats; mais la moyenne etait un
bataillon comprenant de huit cents a mille hommes;
notre chambre de communaut6 etait devenue le bureau
principal, puis salle de consultation; les autres petites
pieces, des bureaux secondaires. Je dois dire qu'ils se
sont toujours montres trZs respectueux pour nous et
pour tout notre personnel. Nous avons eu, heureusement, pendant toute l'ann6e 1917, un bon casernier
wurtembergeois, homme de devoir, toujours pret a
nous rendre service, a empecher et A corriger les plus
petits abus.
Nous avions souvent nos heures d'angoisses quand,
par exemple, une vingtaine d'avions se mitraillaient
au-dessus de nos t&tes. Un jour, un morceau d'obus,
pesant 3 kilogrammes, fit un trou dans la toiture et alla
echouer contre une poutre sitube de l'autre c6t6, auprys
d'une petite statue de la Sainte Vierge. Quelques minates auparavant, la Soeur de la lingerie et quelques
enfants 6taient pass6es a cet endroit.
Le danger devint plus menacant en novembre 1917.
Nous jugeimes prudent de faire coucher nos enfants
dans les caves de l'ancien dispensaire que I'administration avait fait mettre A notre disposition. Le 20, vers
six heures un quart, pendant que nous assistions a la
messe, un roulement inconnu jusque-la se fait entendre
sans interruption. A huit heures, on apprend que
1'6glise du faubourg Saint-Druon est fortement endommagee par des obus, venant du front; que des maisons
voisines sont d6truites; que des personnes qui accompagnaient un mort . l'6glise ont di~ s'6tendre par terre,
que l'organiste a &t6pr6servi par miracle, etL. Bref,
c'6tait une offensive anglaise qui venait de commencer
subitement. Des obus se croisaient par-dessus la ville,
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diriges vers les gares, tuant ou blessant des soldats et
des civils. Dans la matinee du 24, cinq de ces engins
tombent sur la maison et dans le jardin d'un de nos
anciens administrateurs dont Ie mur est mitoyen avec
le n6tre. Ce bon Monsieur, mort I'avant-veille, 6tait
expose sur son lit : il est enseveli sous les decombres.
Quatre grosses bombes s'abattent sur l'6glise SaintGiry dont nous sommes siparees par la rue (Ie sacristain, qui se trouvait dans le choeur, n'est pas atteint).
Une autre arrive obliquement sur 1'6cole maternelle, a
i m. So de hauteur, traverse le plancher et tue sept
Allemands dans la cave, occupis a preparer leur diner.
Nous 6tions alors dans une galerie de nos sous-sols
separee d'eux par une petite cour d'une dizaine de
metres environ. Un autre obus tombe dans un de nos
greniers oh il ne cause que quelques dbgits materiels.
La nuit, plusieurs tomberent dans I'escalier du bureau
de M. I'Econome et sur une maison contigue a notre
chapelle; aucune de nos vitres ne fut cassee, tandis
que toutes celles des bureaux de 1'administration et
des maisons voisines furent brisees. II n'y avait pas a
se faire illusion : le clocher de notre paroisse, tres
61ev6, devait ktre vise comme point d'observation; ainsi
que notre maison, comme caserne. Nous n'efimes
aucun accident fAcheux A deplorer. Pendant ces
heures terribles, je me repdtais a moi-meme quelques
versets du psaume : Qui habitatin adjurtoio Allissimi :
II vous couvrira de son ombre, vous n'avez rien a
craindre des terreurs de la nuit, ni de la fliche quivole
durant le jour, ni des dangers que l'on rencontre dans
les tenebres. Mille tomberont A votre gauche et dix
mille a votre droite; mais le mal n'approchera point de
vous. Parce que vous avez dit : Seigneur, vous &tes
mon espirance, et que vous avez pris le Tres Hautpour
votre refuge. Le Seigneur a command6 A ses anges de
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vous garder dans toutes vos voies; ils vous porteront
dans leurs mains, etc.
A chaque instant, on apprenait q-. telle personne
avait 6te tu6e, telle autre bless6e, que telle famille
comptait plusieurs victimes. II 6tait facile de reconnaitre que la divine Providence veillait particuliirement sur nous; et dans un sentiment de profonde
reconnaissance, je me plaisais a redire : t J'ignore de
quelle couleur est son drapeau, mais ce que je sais,
c'est qu'il flotte surnotre maison et qu'il la protege. n
Par prudence, cependant, M. I'Aum6nier avait
enlkv6 la sainte R6serve de la chapelle du- deuxiime
Atage, et l'avait d6pos6e dans la sacristie du rez-dechaussie. Un vicaire de la paroisse se devoua pour
venir dire la messe et nous donner la sainte communion. Le 27, le danger 6tait trop grand pour sortir,
nous fimes priy6es de cette consolation. Retir6es
dans la salle de repassage, la journae se passa & prier,
a chanter, i r6citer le rosaire, ecouter le sifflement
des bombes qui, en tombant, 6clataient ou n'6clataient
pas. C'6tait le dernier jour du bombardement. Les
Anglais, aux portes de Cambrai, craignant d'etre surpris par du renfort allemand, avaient recule...
Le 20 mars 1918, commenca une seconde offensive.
Le danger pour nous consistait principalement dans
les combats frequents d'avions nous obligeant, au
premier signal de la cloche du beffroi ou au cri strident de la sirene, de descendre dans les caves. A peine
remont6es, il fallait redescendre encore; et cela pendant plusieursheures chaque jour.
Les perquisitions ne nons furent pas epargn6es,
surtout dans les caves ot' les Allemands creuserent
des catacombes leur permettant de communiquer avec
les diffirentes parties de la ville. Ils ne se firent pas
scrupule d'enlever une grande partie du vin destin6 .
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nos enfants, non plus que de celui qui devait servir
au saint Sacrifice.
Enfin, ma Tres Honor&e Mere, le 18 avril, nouvelle
epreuve. Le soir, un ordre de la Kommandantur
m'annonce que notre maison doit atre convertie en
lazaret, qu'il nous faut la quitter d6finitivement, et
aller logc.r chez les Augustines, rue des Ricollets:
Nouvelle d6marche de Mgr l'Archeveque qui eut
pour resultat de nous obtenir le temps nacessaire
pour le d6menagement. II put se faire avec ordre,
grace au concours divoue, intelligent et disinteresrs
de bon nombre de families qui se mirent aimablemeitt
a notre disposition. Des patrons travaillaient avec
leurs ouvriers pour transporter Ia literie, les meables,
.le linge, etc. Le 24, jour anniversaire de la naissance
de saint Vincent, a cinq heures du soir, je quittais la
derniere notre chore Fondation Van der Burch, aprs
avo.r x~mis les clefs ehtre les. mains de rautorite
allemande.
La partie de la maison qui nous ktait dlvolue chez
ces bonnes religieuses 6tait fort restteinte : elles
avaient d6ej recueilli deux autres comnminautis dont,.
l'une, enseignante, donnait des lecons aux jeunes flles
de condition. On mit chacune un pea du sien; et,
comme dit le proverbe: A la guerre comme a la guerre!
On parvint a se caser et a vivre en bonne intelli-'
gence. •
Cinq jours aprbs notre arrivee, 1&liste de notre personnel nous est demand6e dans l'intention de nous

faire partir pour Bruxelles, avec les vieillards de
l'hospice et quelques enfants de 1'Assistance publique.
Mgr l'Archeveque, consultS, estime, avec notre«
administration qu'il faut tout tenter pour rester a
Cambrai. II dilegue son vicaire general auprbs du
general Von Marwitz, qui plaide notre cause et vient
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en personne nous annoncer, le soir meme, que nous.
pouvons rester.

Le c6t6 le plus inquiftant de notre nouvelle demeure
6tait qu'elle 6tait bitie sur 1'Escaut; pas de cave, par
consequent. Les aeroplanes multipliaient leurs visites
a toute heure da jour et surtout de la nuit. Ces belles
nuits d'&t6, avec leur ciel 6toili, comme- nous les
redoutions! La veille de la Pentec6te, & dix heures et
demie du soir, sans.avertissemerit prbalable, un bruit
formidable se fait entendre. Une bombe venait de
tomber au bout du jardin, au pied de la serre; une
deuxieme la suit et blesse mortellement un homme
couch6 dans-une mansarde adoss6e a ce corps de bitimeat; une troisikme eclate sur le trottoir de l'autre
c6t6 de la rue. Nos enfants, affolkes, descendent du
troisieme 6tage. Moi-mame, AveillUe en sursaut, je
m'icrie avec l'accent de disespoir du naufrage qui
se sent prkcipit6 au fond de la mer : u Au secours !'
Notre-Dame-de-Grace, prot6gez-nous, sauvez-nous !.,Et munie de ma chbre eau bCnite qui m'accompagnait
partout, j'en asperge les points cardinaux et colla-teraux. Toute la rose des vents y passe.
Le lendemain, on descend paillasses et couvertures
au deuxieme 6tage. De matelas, il n'en 6tait plus
question : les Allemands fnous les avaient pris, avec
nos cuivres, boutons de porte, etc., le 14 septembre
precedent. Un couloir trhs 4troit avec un plancher
tres mince etait le seul rempgrt que nous pouvionsopposer aux bombes qui poguvaient presque sans.
interruption depuis dix heureg du soir jusqu'i deux
heures du matin. Le jour, noul nous refugiions dans
la chapelle, la- sacristie, la bu4aderic; si nous 6tions
au jardin, dans une grotte de potre-Dame de Lourdes,
toujours a l'enseigne de la cgpfiance en Dieu, invoquant les amea du purgatQire, notre Immacule:
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Mlre, saint Vincent, nos bons anges gardiens, etc.
A lasuite d'une troisieme offensive, le danger devint
imminent. A une centaine de metres du couvent des
Augustines, deux caves superposes dipendant d'une
brasserie nous furent pr&ttes par le propri6taire.
Nous nous y rendions le soir laa lueur des 6clairs du
front, et nous revenions le lendemain matin, de bonne
heure. Les dortoirs souterrains install6s, l'Fclairage i
1'Plectricit6, des rayon's, des porte-manteaux, des banes,
un po&le nous assuraient, avec de Feau potable et des
provisions, le n6cessaire indispensable en pareille
circonstance. Comme tout le monde, nous nous preparions a passer la quelques mauvais jours, lorsque le
jeudi 5 septembre, la nouvelle se repand que Cambrai
doit .tre evacu6. On l'avait diji dit tant de fois! Je
me rends a P'h6pital oii je trouve M. 1'Econome proc6dant au transport des malades a la gare, puis, au
bureau de l'administration, oh l'on me r6pond qu'il
est bon de prendre ses dispositions, que l'on attend
des ordres, des renseignements precis. Le lendemain,
on pretend que l'on a deux jours de r6pit, que 1'evacuation n'est pas certaine; et dans l'apres-midi, on
donne deux heures aux habitants des faubourgs et du
voisinage des gares pour s'en aller. Le samedi matin,
je fais une courte visite i Mgr l'Archeveque qui pous
avait et6 si devoui jusqu'alors. II me dit avec un
accent Amu : ( Eh! oui, ma fille, apres quatre annees
d'efforts, de luttes, d'angoisses, voilk oh nous en
sommes; il faut partir! ) I1 n'y avait plus A h6siter,
ni de temps i perdre. Ma compagne etmoi, nousallons
faire nos adieux & Notre-Dame-de-Grace et rentrons
faire nos pr6paratifs.
C'tait l'heure du sacrifice! Comment vous la d6crire,
ma Tres Honoree Mere ? L encore, la divine Providence vint a notre aide. Un pretre allemand, qui avait
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log6 dans notre caserne l'annee pr6cedente, informsans doute de la mesure prise pour la population cambr-sienne, et revenu tout r6cemment dans un d6p6t
sanitaire voisin, arrive. Nous avions eu des 6gards
pour lui, et tant il est vrai qu'un bienfait n'est jamais
perdu, il me promet pour le lendemain deux voitures
avec deux forts chevaux chacune pour transporter nos
bagages. Dequelc6t6 nous diriger? Aucune indication
n'avait etC donn6e. Puis, on esphrait que la sainte
Vierge ferait peut-6tre encore quelque chose pour
nous le jour de sa f&te. On l'avait tant pri6e, suppliee,
et avec tant de confiance!
Quelle triste chose que 1'6vacuation! C'est un sauvequi-peut g6neral. Les plus riches louent une auto
I ooo ou i 200 marks pour les conduire a la frontiire
beige, tandis que la petite bourgeoisie, les prAtres, la
classe ouvribre trainent on poussent une charrette, une
bronette, une voiture d'enfant. Un de ces v6hicules se
casse, on le raccommode, on se prete secours, on loge
oh I'on peut : c'est 1',galith. Pas un murmure, pas un
signe de decouragementt
La veille, ma sceur Julie, qui d6ji, en 1917, avait
failli 6tre victime de l'obus tomb6 dans le grenier
qu'elle venait de quitter, avait 6chapp6 une seconde
fois a la mort. Elle avait toujours refus6 de venir
coucher avec nous dans les caves de la brasserie; et
c'6tait prudence, car si on avait su notre demeure
abandonn6e, elle aurait risqu6 d'etre pill6e par les
Allemands, et m6me des civils. Elle etait donc restie
avec une ancienne sous-maitresse pour ' garder le bon
Dieu, disait-elle, avec l'assurance qu'll la garderait >.
Sa confiance ne fut pas trompee. La nuit avait &t6
tres mauvaise, agit&e par de frequents combats d'abroplanes. Ne pouvant dormir, elle se rend, a trois heures dix, au pied de l'autel, pour commencer le chemin
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de la croix. Au meme moment, une bombe eclate dans
I'angle du mur du premier tage, au-dessus de la piece
qu'elle venait de quitter, brisant les vitres, les plafonds,
disloquant les portes, projetant des pierres a distance, etc.
Le dimanche, la sainte messe fut c6lfbree
par
M. I'Aum6nier des Augustines et par le n6tre au bruit
du canon, du sifflement des obus, de la cloche du
beffroi, de la sirene. Singuliere manitre de feter la
naissance de la sainte Vierge! Apres avoir recu le
pain des forts, nous pouvions affronter tous les
dangers et nous disposer a la mort.- Des gendarmes
arrivaient ddj6 pour nous faire partir pendant que des
pillards emportaient sous nos yeux ce que nous itions
oblig6es de laisser. Nous avions encore des provisionsde riz, haricots, cafe, chicoree, biscuits pour rhiver,
sans compter dulinge, des couvertures, des meubles...
Un premier convoi, celui des deux voitures promises la veille, se dirigea done vers Solesmes, a
18 kilometres de Cambrai, ou nos sceurs nous frent le
plus cordial accueil; et puis, un deuxiime, un autocamion qui devait revenir chercher le reste des bagages, avec sceurs et enfants pour eviter Ie pillage en
cours de route. Nous avions alors soixante-dix enfants;
soixante et une partaient a pied pour nous retrouver lelendemain. Mais, en chemin, elles furent arrthtes par
les Allemands qui avaient ordre d'envoyer en Belgique tous les evacuns qu'ils rencontreraient. Elles
eurent bean prier, supplier, a genoux, les mains
jointes, de leur permettre de venir nous rejoindre. La
consigne 6tait donn6e, il fallait l'exicuter. Elles arrivirent a Dolhain dans la nuit du 1o an I septembre;
et de l8 a Limbourg dans une maison de trois Fillesde la Charit&. Une des deux seurs qui les accompagnaient s'itait kchapp6e pour m'avertir au moment de

-

131 -

leur depart pour la Belgique, de sorte qu'il ne restait
plus aupres d'elles que ma plus jeune compagne et
mes deux plus jeunes sous-maitresses. Mais j'ignorais
hoelles devaient descendre; et elles ne savaient pas
non plus, ce qne nous deviendrions.
Depuis deux jours, aous jouissions de la bonne hospitalit6 de nos saems de Solesmes, quand les Allemands nous firent partir pour Valenciennes, puis pour
Vicq. Enfin, Ie dimanche 5I,A minuit, ils nous embarquarent pour la Belgique; et le soir, nous arriviens A
Stavelot, A 5 kilometres de I'Allemagne. Mon premier
soin fut de m'informer aupres de la Kommandantur,
<comme je l'avais fait a Solesmes et a Valenciennes, du
lieu o
ei taient notre compagne avec nos deux sousmaitresses, et nos soixante et une enfants. Impossible
lde rien savoir. J'apprends que M. le bourgmestre de
Stavelot doit aller A Verviers, le jour mime : je le
prie de se renseigner auprbs de nos seiurs, pendant
que nous &crivons aux principales maisons des Filles
de la Chariti de Belgique. Oi sont nos enfants? Que
font-elles? Que deviennent-elles? Telles etaient les
trois questions que je me posais i chaque instant sans
pouvoir y r6pondre. Ce fut la station la plus penible
*demon chemin de croix. Enfin, le jendi ig, pendant
que nous assistions A la messe devant le saint Sacrement expose, dans 1'Fglise, je dtournais malgrE moi
mes regards do tabernacle (j'espere que Notre-Seigneur me I'aura pardonn6) pour les porter vers une
statue de la sainte Vierge, at Ini disais avec confiance : ( Ma bonne Mere, c'est dans le temple que
vous avez retrouv -votre J6sus; ce n'est pas Jans Ie
temple que j'esphre retrouver mes enfants, mais c'est
dans le temple que je viens vous les demander, avec
la certitude que vous ne tarderez pas i m'exaucer. n
Pendant notre dtjeuner, la jeune fille du bourgmestre
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vint elle-meme nous apporter une longue lettre, de la
digne sceur Loriers, de la rue des Grandes-Rames, a
Verviers, nous rassurant sur le sort de la petite famille, m'annon;ant qu'elle 6tait a Limbourg, pros
Dolhain, dans d'assez bonnes conditions; et qu'ellememe avait pourvu &leurs premiers besoins.
Une distance de 40 kilometres nous s6parait encore,
et les communications n'6taient pas faciles : il fallait
passer par Spa, la r6sidence de l'empereur. Un seul
train dans l'apris-midi ne prenant pas de bagages,
puis un tramway jusqu'a Verviers; et de la, une heure
de chemin a faire a pied. Ma premiere demarche,
apres nous ktre livrees a la joie en nous retrouvant
toutes saines et sauves, fut de demander notre reunion, soit & Limbourg, soit a Stavelot. La r6ponse
invariable des Allemands fut: c Les enfants de Stavelot resteront & Stavelot, celles de Limbourg resteront
& Limbourg. Riunion & Verviers pour le d6part. m

C'6tait quelque chose; mais cela ne me satisfaisait pas
complitement. Je me demandais quand et comment
s'op6rerait cee. r~%union.
Nous avions encore avec nous sept religieuses s6cularisees appartenant a la Communaut6 du Saint-Cceur
de Marie (celles qui nons avaieut prec&dses chez les
Augustines), a qui Mgr iArcheveque avait dit avant
de quitter Cambrai : ( Vous &tes avec les Filles de la
Charite, suivez-les; avec les corntttes, vous vous tirerer
toujours d'affaire. » Depuis Valenciennes, ofi nous les
avons rencontr6es chez nos soeura de la Mis6ricorde,
elles nous avaient toujours suivies.
La respectable seur Loriers fut notre, bon ange

visible & notre arriv6e et pendant notre sjour en Belgique. Elle me mit en rapport avcc un Lazariste allemand, cure d'une paroisse, a Verviers. Je lui exposai
ma situation. Grice a la bienveillante m6diation de
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M. Wahl, la reunion tant d6sir6e put s'effectuer a
Limbourg, le 3o septembre. C'ttait encore I'exil, mais
l'exil en famille!
La population de Stavelot s'6tait montr6e tres sympathique : celle de Limbourg ne le fut pas moins.
Un premier depart pour la 'France non occup6e cut
lieu le I "' octobre; nous devions faire partie du second
quelques jours plus tard. Par suite d'un contretemps
providentiel, nous en fimes empechees, et nos enfants
profitrent de la presence d'un pretre de la Mission,
de Liege, M. Girard, qui leur precha la retraite.
Toutes les dispositions 6taient prises pour le troisieme
train. Nous avions passe la premiere visite obligatoire; nous etions pripar6es pour la deuxieme, quand
on nous annonce que, a cause des operations militaires qui avancent, ce train est retarde. Un mois plus
tard, l'armistice 6tait signi; et nous eimes la satisfaction de voir dfiler, pendant quinze jours, les Allemands sans armes, vers Eupen, dont nous apercevions
le clocher. Quelles actions, de graces ne devions-nous
pas rendre a Dieu, en 6tant ensuite les temoins 6mus
de l'arrivie des troupes alliies! C'6tait une sorte de
delire.
Le 21 novembre, a l'occasion de la fete patronale
de notre maison, nos enfants firent une promenade
dans les environs : c'est la que des aviateurs francais
vinrent atterrir pour la premiere fois. Ils se chargerent bien volontiers de lettres pour la France; et c'est
par eux, ma Tres Honoree Mire, qu'il nous fut donni
de vous adresser quelques lignes. Quel bonheur de
recevoir, quelques jours plus tard, de vos nouvelles,
de celles de notre chore Communautk dont la privation, pendant quatre ans et demi, n'avait pas 6t6 la
moindre de nos souffrances.
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Le 21 janxier 1919, nous reprenions le chemin de la
patrie; et le surlendemain, nous rentrions dans Cambrai
en grande partie, hijas! d6truit par l'incendie. Notre
bel et vaste ktablissement avait &t6 aussi bxfle par les
Allemands : il n'en restait plus que des ruines! L'administration avait d6cid6 de nous r6server une aile de
l'hospice des vieillards, c'est-a-dire de l'ancien petit
siminaire; mais les Anglais l'occupaient encore. Une
famille charitable nous offrit la maison de sa mere,
alors A Bruxelles; et pendant l'emm6nagement, nous
lugcames dans une grande salle de i'h6pital; unepiece
contigue fat mise A la disposition des soeurs. C'est la
que, le soir meme de notre arrivie, une de mes compagnes, se trompant de galerie, tomba dans un trou
d'obus de 3 metres de profondeur. Elle en fut quitte
.pour une courbature g&nerale qui la forca a garder le
lit pendant plusieurs jours. Eile avait, de Flaveu meme
du docteur, 6chappi a la mort par miracle. Le i" ftvrier, nous nous installions, tant bien que mal, dans
-cette maison particulibre en attendant que les Anglais
-se retirent de l'hospice. Mais elle devint- insuffisante
-quand la proprietaire y rentra en avril et en loua une
autre partie. Nos enfants durent alors chaque soir
-caucher en ville, et revenir le matin.
Des demarches faites a plusieurs reprises aupres de
T'autorit6 anglaise demeurerent infructueuses. Ce ne
fut que le 3o juillet qu'ils laisserent la place libre, et
-que, sans tarder, nous avons essaye d'organiser notre
petit nid.
Vous voyez, ma Tres Hohor6e Mere, combien souvent nous avons eu I'occasion d'honorer la fuite en
Egypte; mais aussi combien la divine Providence a
veille sur nous mieux que ne l'aurait fait la mere la
plus tendre et la plus devouee. Nous n'avons jamais
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manque du.nicessaire, aussi bien sons le rapport spirituel que sous le rapport temporel; nous aurions
meme souhaiti partager notre superflu avec d'autres
moins favoris6s que nous. Nous vivions de confiance
et d'abandon a la sainte volont6 de Dieu. Quant a
moi, les autres sujets de m6ditation ne me disaient.
rien. Nos grandes orphelines ont 6t6 placees apresnotre retour en France; mais i'ai eu le chagrin d'en
voir reprendre plusieurs, donnant de serieuses esplrances, par leurs parents. Nous comptons encore sur la
protection de la sainte Vierge pour continuer une
oeuvre si interessan e conservie a grand'peine pendant
ce terrible flau.
Daignent cette bonne Mere et Mgr Van der Burch
exaucer ce voeu de nos coeurs reconnaissants !

-FETES EN L'HONNEUR
DE LA BIENHEUREUSE LOUISE DE MARILLAC
ET DES BIENHEUREUSES S(EURS DIARRAS
LYON
SNous avons doDnu dans le dernier num6ro le r6cit de cesfites; nons donnons aujourd'hui la seconde partie du.beau.
-panegyrique prononce par M. 1'abb6 Cristiani.

Mais d'oh venait done a Louise de Marillac et a sesflles ce zele dbvorant et cet amour imp6tueau et
splendide de l'humanitt souffrante? Apwes avoir indiqu€ l'ceuvre, dana cette rapide et trop breve esquisse,
n'est-il point temps d'ouvrir le sanctuaire de I'Amei?
( La beaut6 d'une fleur vient de ses racines. a-t-on
dit. De quelles puissantes racines devaient jaillir une
tige aussi vivante, des fleurs aussii embaum.es, des
fruits aussi glorieux?
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La premiere chose qui attire Ie regard et force l'admiration dans l'Mme de Louise de Marillac, c'est sa
prodigieuse inergie, et cela, elle le tenait sans nal
doute a la fois de sa famille et de sa race, de son temps
peut-etre aussi, mais elle l'avait d6velopp6, sanctifiC,
surnaturalis6 par une merveilleuse correspondance a
la grace divine et ce fut la premiire condition de son
eminente saintete.
L'&nergie bien employee n'est pas autre chose que
la vertu de force, et il semble que ce soit moins une
vertu particuliere que le fonds commun de toute vertu
en g6neral. Le nom meme de vertu n'a pas d'autres
sens, il signifie, dans son origine, ce qui est viril, ce
qui est fort, ce qui est courageux. Loin de moi la pensee, certes, que Dieu ne puisse rien tirer de grand
d'une nature lIche. C'est dans teus les sens qu'il faut

dire avec saint Paul: < Ifirmahujusmundi elegit Deus :
Dieu a choisi les faiblesses de ce monde. La conduite
des ap6tres an temps de la Passion ne t6moigne pas
d'une vaillance excessive. Dieu en a fait cependant
d'invincibles martyrs. Mais ce sont la des miracles
d'ordre moral, et il est vrai de dire, en general, que le
surnaturel se greffe sur la nature. C'est un dogme de
foi que la libert6 humaine collabore avec la grice divine. L'histoire atteste, en outre, que c'est an sein des
peuples g6nireux que 1'1vangile a produit ses plus
magnifiques rbsultats.
L'nergie naturelle de Louise de Marillac fut done
un tresor initial, dont la premiere grace du bapt&me
vint preparer la splendide fructification et dont la
valeur ne cessa de grandir avec les annres.
Encadr6e, des l'origine, dans la grande et forte tradition catholique, disciplinee et dirig6e par elle, nourrie par les sacrements de J6sus-Christ, iclair6e par ses
inspirations et par les directions de ses repr6sentants
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autorisis, exercie par des croix, des souffrances, des
6preuves sans nombre, cette sainte &nergie accomplit
des prodiges el meme, suivant la propre expression du
plus stir temoin de sa vie intime, saint Vincent de Paul,
elle la fit vivre peidant vingt ans par miracle.
N&e a Paris, remarquons-le, au plus fort de la guerre
civile et parmi les privations affreuses d'un siege prolongi, Louise de Marillac se ressentit jusqu'a sa mort
d'une dibilit6 physique aupres de laquelle sa force
morale 6clate encore davantage. Privie de sa mere,
dis le bas-age, puis de son pere, elle ne trouva de
consolation et de joie que dans I'ardeur de sa religion.
Sa vie d'epouse fut traversee aussi des plus pinibles
6preuves; surtout au temps de la maladie et de la mort
de son mari, Antoine Le Gras. Mais ce n'est pas seulement dans l'acceptation vaillante de ces tristesses, de
ces douleurs, de ces deuils, ce n'est pas seulement dans
l'accomplissement courageux de tous les devoirs de
son etat, que l'6nergie diji heroique de Louise de
Marillac se manifestait. t Dieu m'a fait connaitre de
bonne heure, disait-elle, que sa volonte etait que j'allasse A Lui par la croix. Dis ma naissance et a tout
age, il ne m'a presque jamais laiss6e sans occasica de
souffrances. » Elle aurait pu ajouter que parallelement
aux souffrances qu'elle n'avait point cherchles et que
Dieu lui envoyait, elle s'en infligeait elle-m&me de
continuelles, par des penitences volontaires dont la
simple 6numeration et la description feraient trembler
la plupart des chr6tiens de nos jours. C'est ainsi

qu'elle tenait en haleine, pour ainsi dire, cette vertu
de force qui devait, au temps marque par Dieu, se depenser tout entiere au service du prochain..
L'amour dv prockain, c'est, en effet, la seconde puissance que nous devons admirer dans notre Bienheureuse et, quand je dis la seconde, ma pensee n'est

-point que cette vertu soit moins importante que la
pr6cidente. Nous allons, as contraire, toujours plus
au centre de cette Ame de choix et plus nous approchons de ce centre, plus nous approchons de Dieu.
L'amour du prochain, en effet, chez elle, n'est point
-tre pr6tentieuse et vaine philanthropie. C'est une
sainte passion qui a sa source dans l'amour de JesusChrist. Elle ne fait point de phrases sur les droits de
l'homme ou les revendications du proletariat. Elle sait
-que Jesus-Christ a aimi les pauvres, qu'il a voulu &tre
pauvre lui-meme, qu'il permet la pauvret& dans ie
monde afin d'etre toujours l'objet de nos soins, de
inotre pitik, de notre amour pour ses membres souffrants. Elle a recu I ce sujet des intuitions et des vues.
-qui depassent toute expression.
Elle cherche et elle-trouve Jesus dans les pauvres.
Une des resolutions de retraite qui,.ds le dibut de
son veuvage, oriente d6sormais sa vie tout entiere, est
-ainsi formule par elle-meme : 4 En toute occasion de
Iaire quelque bien a mon prochain, je consid6rerai que
ce prochain m'est subrog6 en la place de Notre-Seigneur par un moyen d'amour qu'il sait lui-meme et qu'il
a fait entendre a mon cceur, quoique je ne puisse:
,dire.
"
Ah! si elle ne pouvait dire ce que Jesus avait dit i
son coeur, ses aeuvres allaient bien le proclamer. Ave*c
quelle generosite elle renonce a tous les avantages de
sa naissance, de son rang, de son illustre parent6, do
sa fortune, a cette tranquillite meme du recueillemer •
et du souvenir out tant d'autres veuves, frappees comme
elle dans la fleur de leur 5ge, aiment a nourrir lear
tristesse inconsolee! Qu'est-ce qui la presse de toa
quitter, de dire adieu au monde, de se meler 1 d'hum~
bles filles de village, d'emprunter leur costume et lear.
genre de vie, de partager leur pauvret6 et leurs fat
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gues ou plut6t de les dipiasser toutes dans 1'amour et
la pratique de Ia pauvrete et du divouement? Quelle
puissance a ainsi transform6 son existence, en I'arrachant meme aux joies que son coeur de mnre aurait pu
savourer jalousement, en la soumettant a d'infinies.
sollicitudes, en l'obligeant A de continuels et penibles.
voyages, parmi d'incessantes d6faillances de sa sante
corporelle? Qu'est-ce qui met sur ses levrei ces brdlantes exhortations par lesquelles son cceur communique
<d'autres coeurs la passion qui le d6vore?
Qu'est-ce qui lui donne cette 6loquence conqu6rantequi, preludant malgrE les differences de langage, an.
discours fameux du plus grand de nos orateurs, fait
comprendre Atoutes autour d'elle u 1'6minente dignit&_
des pauvres dans l'glise n ?
Pourquoi veut-elle que ses filles regardent les pauvres et les servent humblement c comme leurs seigneurs et maitres n ? Qu'est-ce qui la fait renoncer aux
plus n&cessaires commodites de la vie,jusquha coucher
par terre, sur un pen de paille; comme il lui arriva
plusieurs. fois au cours de ses missions- de charit6 en
province? Qu'est-ce qui. lui faisait murmurer, iusque
sur son lit d'agonie, quelques instants avant de mourir, cette supreme recommandation : , Adieu, mes.
Soeurs, ayez bien soin dii service des pativres..
Qu'est-ce qui a tendu ainsi, pendant toute une vie, jusqu'i la minute supreme oh il s'est enfin brisk dans son,
effort m6me, le ressort puissant de.cette 6nergie que
nous avons admiree en elle, si ce n'est I'amour du prochain poussA A sa perfection, pousse A lheroisme,
pouss6 jusqou'a une sublime et divine fqlie?
Mais cet amour lui-m&me, oh avait-iT sa source dernitre, si ce n'est dans 1'amour de Dieu, dans I'amour
de J6sus-Christ? En vdrite, nous voici .parvenus au
centre, A l'explication dernimre, au mystere le plus
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profond et le plus sacri de cette ame glorieuse, de
cette ame qu'un v6nirable pr&tre, timoin de ses derniers moments, saluait de ce cri spontant : (( Adieu,
belle ame! » Mais ici, mes Freres, c'est elle-meme qui
nous invite ia lever nos pensees et nos coeurs. II se
digage, en effet, de sa vie comme de celle de tous les
saints une viritA de premier ordre a laquelle il nous
faut, avant de quitter celle-ci, attacher les regards de
notre foi et de notre amour.
A bien des reprises, au cours des sanglantes annies
d'kpreuves que vient de subir la France, nous avons
souffert d'entendre des voix igares on ca9pables,
blasphemer la bont6 divine al'occasion des souffrances
humaines. Or, ce que Louise de Marillac, et ce que
tous les saints avec elle nous font voir et nous font
comme toucher du doigt, c'est que I'amour de Dieu
pour les hommes ne cesse de s'exercer de la facon la
plus touchante, et plus sp6cialement dans les temps
de calamites publiques. Car, ne nous y trompons pas,
c'est Lui et Lui seul qui a mis dans les cours humains
la puissance de tendresse, de piti6, de miskricorde,
d'entr'aide mutuelle qui en est l'honneur et qui en
fait la beaute. II est bien le Pare 6ternel de qui provient et de qui descend toute paternit6, en sorte que,
si les malheurs qui frappent I'espece humaine decoulent toujours directement ou indirectement de la
perversion volontaire des individus on des peuples,
tout ce qui console, encourage, gukrit, toutes les facult6s d'amour et de bonte qui mettent un peu de sourire et de joie parmi les tristesses de la terre, sont, au
contraire, des manifestations et des preuves de labonte '
divine h notre 6gard. Et si nous pouvions avoir quelque
doute sur une v6riti aussi 6vidente, ii devrait disparaitre ala vue des divouements exceptionnels comme
celui de Louise tie Marillac. Nous l'avons entendue
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nous d6clarer elle-meme que Jesus en personne lui

avait fait comprendre qu'en aimant les pauvres, c'6tait
Lui-meme qu'elle aimait. Nous savons, d'autre part,
que rien n'est plus fondamental dans la morale chrktienne que cette identit6 de l'amour du prochain avec
I'amour de Dieu. Nous voyons enfin, 4 travers tous les
ages chr6tiens, s'exercer avec une r6gularit6 invariable
la grande loi formulie en termes si inergiques par,
saint Jean, I'ap6tre inspir6 de l'amour: c Si quelqu'un
dit : a J'aime Dieu n et qu'il n'aime pas son frere, c'est
un menteur. n Et nous avons recu de lui ce commandement: u Que celui qui aime Dieu aime aussi son
frere. )k
Gloire a Dieu done, mes Freres, gloire A Dieu au
plus haut des cieux. C'est Lui qui nous aime dans tous
ceux qui nous aiment sincerement et chretiennement.
Gloire 3 Dieu, parce qu'll jette la flamme de sa mis6ricorde et de son amour dans des coeurs.aomme celui
de Louise de Marillac et de toutes les heroines de la
charite catholique. Gloire g Dieu, car c'est Lui, par les
innombrables soeurs de charit6, par celles qui reconnaissent en Louise de Marillac leur Mere bien-aimie
et que je suis heureux de saluer bien bas en ce jour,
comme par toutes leurs 6mules de tous les ordres, de
tous les pays, de tons les temps, c'est Lui, c'est Dieu,
qui se penche vers les miseres humaines, qui s'incline
vers nos detresses et nos infortunes, sidentifiant i la
fois & ceux qui souffrent et a ceux qui soulagent les

souffrances, a ceux qui pleurent et a ceux qui sechent
les larmes, a ceux qui tremblent et &ceux qui dissipent
les angoisses et sement de 1'espirance, et rapprochant
ainsi les cceurs des hommes avec le m&me soin que
Satan prend A les diviser et les desunir.

Mais aprbs avoir glorifik Dieu, v admirable dans ses
saints ), les vaines objections de certains h6r6tiques
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ne sauraient nous emp&cher de glorifier nos saints.
eux-memes et de feliciter le pays et la race qui les ont
engendres.
Oui, nous admirons et nous envions d'une sainteenvie, dans Louise de Marillac, sa merveilleuse correspondance i la grice, et la puissance de son amour
pour Dieu.
C'est bien cet amour qui est le premier moteur de
toute son activite, le principe de tout son zele, la raison

explicative de sa vie et de son ceuvre, la source et, en
quelque sorte la moelle de sa saintete.
C'est cet amour qui, toute jeune, la tenait au pied
de la croix du Sauveur et la poussait aux rudes mortifications qu'elle s'imposait. C'cst l'amour de Eiet et
de J4sus-Christ qui lui donnait pour la retraite,. pour
les exercices spirituels redoutbs par tant d'autres, un
si vif attrait que son ven&rable et sage directeur 6tait
parfois oblige d'en mod&rer l'ardeur. LA, ell trouvait

son Jesus, 1l elie recevait ses inspirations, 1L elle
apprenait a aimer les pauvres, a faire violence aux
gouts de la nature pour n'rcouter que la voix du cdvouement, 1A elle puisait l'herique courage d'aler au
chevet meme des pesti!fres, a risquer cent fois sa vie
pour les malades, a affroater les pires fatigues et les

pires dangers, parce que dans les pauvres elle adiorait
la presence reelle de J6sus.....
BOURBON-L'ARCHAMBAULT
3, 4, 5 septembre 192o.

Les communaut6s de Bourbon tenaient & hte des
premieres a honorer les Bienheureuses pour cette
juste raison que l'une de ces communautbs a &6t iostalle k lH6tel-Dieu du vivant de la Bienheureuae et
de saint Vincent de Paul qui vint deux fois lui-meme
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la visiter. Les sceurs de I'h6pitaA thermal, militaire et
:civil, en qui les hommes et le temps ont change l'an-

cies H6tel-Dieu, conservent encore pr&cieusement ur
-autographe du saint foadateur.
Les chants furent ex6cut6s par le chbeur des
aenfants de Marie de la paroisse qui se riunissent habituellement & Saint-Joseph et ont pour directrice la
Suplrieure de cette maison. Us le furent sous la direction de M. I'abbA Bruneau, maitre de chapelle de la
-athbdrale de Blois.
La chapelle ~ait brillamment orate et, lde chaque
co6te de la sainte table, sur un tr6ae de lamieres et de
fleurs, 6taient les portraits des Bienheureuses : vers
I'epitre, une gracieuse statuette de la bienheureuse
Louise de Marillac; vers 1'6vangile, un tableau reprbsentant le martyre des quatre Filles de la Charith
d'Arras.
Le premier jour 6tait destin6 i honorer les seeurs
d'Arras. ,cNe trouvez pas 6tonnant, dclara M. I'abb6
Blondeau, cur6 doyen, que nous c616brions ce soir la
mort triomphale des quatre sears d'Arras avant de
parler de leur bienheureuse Mere; naturellement une
Smre est toujours plus contente des compliments qu'on
lui fait sor ses enfants que de ceux qu'elle merite ellem&me; et la bienheureuse Louise de Marillac, s'oubliant toujours, n'avait pas de plus grande joie que
d'entendre dire tout le bien que faisaient ses pauvres
filles. , Puis le pr6dicateur d6veloppa son sujet en un
tableau historique dans lequel il montra 1'Artois r6volutionnaire, le bourreau : Joseph Le Bon, apostat et
v6ritable monstre de cruaut6, eafin ses quatre vic-

times train6es dans la charrette publique, gravissant
1'6chafaud, la t6te couronnie de leun chapelet, lear
Sup6riecre, sour Madeleine Fontaine, passant la dernitre et prophitisaat qu'apres elle la Revolution ne
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ferait pas d'autres victimes a Arras. Leur courage
n'avait pas failli, ni devant les menaces ni devant la
guillotine : u Plut6t mourir que de trah'r sa foi et ses
promesses ) fut leur fibre devise et doit &tre encore
celle des vrais chritiens. De nos jours la menace de
mort est remplac6e par l'appit des honneurs et des
innombrables plaisirs debordant de toutes parts. Que
1'intercession des bieuheureuses martyres nous obtienne le courage qu'elles ont eu !
Apres le sermon, un salut tres solennel termina la
journ6e, et l'horloge de la vieille tour t Qui qu'en
grogne a sonnait neuf heures quand les fidiles commengaient de sortir.
Le lendemain, M. le Cure, transportant d'un coup ses
auditeurs dans le ciel, leur fit parcourir les rangs de l'arm6e des saints pour montrer que, parmi les ap6tres et
les martyrs, les confesseurs et les vierges, par quelque
trait de sa vertu ou quelque moment de son pllerinage
terrestre, Louise de Marillac peut trouver place. Mais
elle demeure au milieu de ces saintes veuves, dont elle
fut sur terre l'un des types les plus admir.Ables et
dont elle grossit le nombre au ciel.
Le troisiime jour, dimanche, les cer6monies eurent
lieu A l'6glise paroissiale Saint-Georges; a l'evangile,
M. le Cur6, devant un auditoire quintuplant le chiffre
des soirs pr6cedents, reprit l'l6oge de Mile Louise de
Marillac, veuve Le Gras, dont il s'attacha &moutrer la
charit6 de plus en plus agissante qui, pour agir plus
surement et plus complttement, -rassemble autour
d'elle des filles devouies, devient leur M&re spirituelle, leur enseigne les soins i donner aux pauvres,
aux enfants, aux malades et fonde ainsi la Compagnie
des Filles de la Charit6 dont elle voit de son vivant
les oeuvres diborder de Paris dans les provinces, de la
ville dans les champs et par dela les fronti&res jus-
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qu'en Pologne. Maintenant leur blanche cornette est
connue de tout 1'univers et partout sa vue ranime l'esp&rance et le courage au coeur des malheureux; avec
elle, c'est la chariti qui passe, c'est aussi la charit6 de
la France.
L'abb6 CASTEL,
Vicaire de Bourbon.
LA TEPPE

Le samedi, 18 septembre, l'6tablissement de La
Teppe 6tait tout a la joie. La derniere"guirlande, la
derniere couronne, un 6tendard par ici, un bouquet
de roses par l encore... tout est pret. Le carillon de
la chapelle jette ses notes vibrantes dans les airs. Un
coup6 stoppe dans la cour d'honneur: c'est S. G.
Mgr Paget, eveque de Valence, accompagn6 de
Mgr Chosson, son vicaire g6enral. Des cris d'allegresse, de joyeuses acclamations retentissent de toutes parts : , Vive Monseigneur I Vive notre .nouvel
eveque! a Sa Grandeur vient inaugurer le Triduum.
M. le Superieur et ses confreres, Mine la Supirieure
entouree de ses compagnes, offrent leurs profonds et
respectueux hommages A Monseigneur. La Compagnie
des pompiers de La Teppe, en grande tenue, salue
les h6tes illustres par une alerte sonnerie de clairons.
Tous les pensionnaires 6mus se pressent autour de
Monseigneur, qui, le front kclaire d'un doux et paternel sourire, offre gracieusement son anneau a
baiser.
A quatre heures, un cortege s'organise. Sous un
dais ruisselant d'or, Sa Grandeur s'avance majestueusement, fait son entree solennelle dans la chapelle
richement d6cor6e d'6tendards symboliques, de guirlandes fleuries, de lumieres itincelantes et d'un superbe tableau, apothiose des Bienheureuses. Les
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orgues, tenues par un artiste de talent, lancent sar
1'assembl6e leurs ondes harmonieuses. Le salut commence, tous les fronts vont s'incliner pieusement.
Monseigneur doone la binidiction du tres saint
Sacrement.
Lelexdemain, dirnanche, 19 septembre, Monseigneur
c61ebre la messe de communion. Tous les malades
reqoivent le pain des forts de la main du premier pasteur du diocese, plein d'admiration en voyant la ferveur et le recueillement qui regnent parmi ses enfants
de La Teppe.
Mgr Bellet, protonotaire apostoique, chante la
grand'messe en pr6sence de Mgr l'•ivque qui
y assiste pontificalement, entour* de ses diacres
d'honneur et du pretre assistant. La cr6•monie se dCroule, admirable de pi&te, de modestie, de pr6cision.
A l'6vangile, le panegyrique de la bienheureuse Louise
de Marillac est prononc6 par M. Dolet, pr.tre de la
Mission. Pendant trois quarts d'heure, I'oratur tient
les fidbles sous le charme de sa parole. II mootre
comment cette femme iminente, cette grande servante
de Dieua &t6 form6e i 1'6cole de la douleur. Orpheline de bonne heure, maribe contre son gr6, me.re
d'un fils dont la sant: la preoccupe constammentt
veuve a trente-trois ans, 6preuves iat6rieures, brisements de cceur, le ciel ne lui a pas m6nag4 les croix.
Elle-m&me disait : i Dieu a voulu que j'allasse &lui
par la croix. *
On sort de la chapelle, courageux et vaillant, disposh
a continuer son calvaire et i imiter celle dont on a si
bien chante les louanges.
Apres des agapes fraternellcs, r6union g6nerale i
la salle des fetes. Des applaudissements nourris et
sympathiques saluent Monseigneur a son arrivbeM. le Snperieur presente la grande famille de L
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Teppe en des termes charmants et pleins d'A-propos.
Successivement, les messieurs et les demoiselles viennent offrir leurs voeux empress6s . Sa Grandeur, et
d6poser a ses pieds de magnifiques gerbes de fleurs.
Monseigneur se live a son tour. Son visage est 6panoui, I'emotion Atreiat son ame, et il laisse tomber de
ses lkvres des paroles qui defient toute analyse. C'est
un pere qui parle a ses enfants ; c'est un. cmur d'ami
qui s'6panche dans d'autres coeurs ; e'est un saint plein
de suavit6, un nouveau Francois de Sales qui laisse
tomber sur les ames une douce et penetrante rosie. It
commente la parole de la Bienheureuse: ( Pourvu que
Dieu regne!... ii suffit... Tous leg auditeurs sont
vivement impressionnis, avides de recueillir ces pr&cieux enseignements comme une manne caleste. A
l'issue de la reunion, on n'entend plus qu'un cri
unanime : a Que vous &tes bon, 6 notre Pere! que
vous ktes bon ! )
A trois heuies, v&pres, salut solennel, Cantate de
la Bienheureuse executie avec un brio remarquable
par les demoiselles, distribution d'un beau souvenir
de la fete, v6n6ration de la relique de la nouvelle
Bienheureuse.
L'heure de la separation va sonner. On se presse
autour de la voiture de Monseigneur. On veut le voir
encore, toucher le bord de son vktement, baiser une
derniere fois sa main benissante, lui dire au revoir et
merci. La voiture s'avance lentement au milieu d'une
hale vivante, foriýe par la communaut6 et par les
malades. Les acclamations redoublent : a Vive Monseigneur! ) Encore ququeques instants, un sifflement
aigu se fait entendre, le train s'kbranle, quitte la gare
de Tain, traverse la propri&te, et tons les coeurs joyeux
accompagnent Sa Grandeur jusqu'a Valence, en son
palais 6piscopal.
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Une journie si belle demandait un couronnement.
La nuit descend des collines de 1'Hermitage, les t6nkbres enveloppent FCtablissement. Quelques bombes
sonores 6clatent. Lacuriositi est piquie. Qu'y a-t-il?
On annonce un feu d'artifice. En effet, les pikces se
succident, splendides, grandioses. Des fusees varies
percent la nue. Des pluies d'or et d'argent ravissent
les regards. Un bouquet de fleurs brillantes offert aux
Bienheureuses termine cette charmante soiree.
20 septembre. - Le lundi, le distingui archipritre
de Tain, M. le chanoine Paul Chevalier, preside la
fete. Nombreuses et ferventes communions a la messe
matinale. A la grand'messe, un second pan6gyriqu
de la bienheureuse Louise est prononc6 par l'oratewr
de la veille. A quelle source la Bienheureuse a-t-elk
puis6 son courage et son 6nergie dans les epreuves et
dans I'accomplissement de sa mission? Mile Le Gras
aimait Jesus ardemment, aimait sa Passion, et avait
une confiance illimitee en la Vierge Immaculiee
Mile Le Gras avait un eminent directeur en saint
Vincent de Paul. Des lors, tout s'explique. C'est lai,
c'est le saint de l'humilite et de la charite qui a fa-'
conn6, petri cette ame a son image, et en a fait la

sainte que le Souverain Pontife Benoit XV vient de
placer sur les autels. Sous l'influence, sous la main de
Vincent de Paul, Louise de Marillac a fonde cette
belle soci6t6 des Filles de la Charite qui compte trente,
mille membres et devant laquelle l'nnivers entier est
dans i'admiration. Ce discours transporte les Ames
pieuses et M. le Pr6dicateur est chaudement remercie.

Une nouvelle cantate, de La Tombelle, est parfaitement ex6cutie par les messieurs; un salut en musique, la veneration de la relique raminent tous les pensionnaires a la chapelle dans l'apres-midi. La joie va
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grandissant, la ferveur.augmente d'heure en heure.
Au passage nous recueillons .cette pieuse reflexion:
< C'est un paradis, La Teppe, en ce moment! a
A huit heures du soir, les jeunes gens offrent une
seance recreative.
21 septembre. - A neuf heures du matin, nous recevons, A La Teppe, M. le chanoine Jobert, secretaire
Sg6enral del'6vech6, qui vient presider le dernier jour
du Triduum. Ce jour est spicialement consacre aux
Bienheureuses Filles de la Charit6 d'Arras. La grand'messe est celbr6e par M. le chanoine Jobert, avec un
grand eclat; le chant gr6gorien, execute d'une manire
impeccable.
A l'6vangile, M. I'abbM Berthet, cure de ChanosCurson, retrace, en des tableaux vivants, la vie si inttressante des Bieaheureuses et une p6roraison splendide soultve l'enthousiasme de 1'auditoire.
A trois heures, le carillon r6sonne harmonieusement.
C'est la dernitre reunion. M. le chanoine Jobert officie. Une belle cantate aux Bienheureuses martyres
est chant-e par les demoiselles. Un salut du saint SacranmeA ett n Te Deum d'actions de graces termine
ces incomparables solennites..
.
UN-TEMoIN.
(Semaixe rligieuse de Valence.)

LE PUY

L'eglise de Saint-Laurcnt avait revatu sa parure
des grandes fetes. Par les soins du clerg6 paroissial
et des orphelines-de la Providence, les oriflammes, les
drapeaux, les tentures, disposes avec gout, donnaient
aux vastes nefs et au choeur un cachet de particuliere
beauti; le maitre-autel et les autels lat6raux s'etaient
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paris de fleurs naturelles et de plantes vertes, empruntees aux serres des sourds-muets.
Signalons, d&s maintenant, pour n'avoir point & y.
revenir, le d6vouement et le talent avec lesquels les
jeunes orphelines des sceurs de Saint-Vincent-de-Paul
ont assure, au cours de ces trois jours, une partie
musicale fort chargee. Cantiques divers, chants et
motets liturgiques des saluts, de la grand'messe et
des vepres, cantate a la Bienheureuse : tout a itexecut6e souhait, les enfants out dignement exalte
leur Mere.
Le vendredi, M. le chanoine Varenne, cur6 des.
Carmes, prenant texte des paroles du Psalmiste :
u Beatus qui intelligit super egenum et pauperem. Bienheureux celui qui a l'intelligence des besoins da
pauvre et du delaiss6 ", entreprend de montrer, dans
I'aeuvre et la vie de la nouvelle Bienheureuse, ua
exemple particulirement attachant de la charite. - It
considere d'abord l'neuvre. Le dix-septieime siecle, si
grand a tant de points de vue, eat aussi des periodesde grande misire, physique et morale, suites ordinaires des guerres, des famines, des desordres. Pour
soulager les nombreuses victimes de ces maux, Dieu
suscita ces deux giants de la charit6, Vincent de Paul
et Louise de Marillac. La congregation qu'elle fonda
eut pour but de subvenir aux malheurs de l'6poque;
mais la charit6 est, un besoin de tons les temps et
l'humble Fille de la Charit6, dont la popularit6 n'a pas
connu "de declin, impose le respect aux plus incredulescomme aux plus ardents adversaires de ta Religion. - L'orateur 6tudie ensuite louvriere. Comme
tous les instruments employ6s par Dieu dans ses
euvres surnaturelles, elfe a 6tA marquee du sceau de
1Ppreuve et de la souffrance; c'est ra condition de ce
qui est destine a durer. Louise de Mariliac a souffert

ý<e bonne heure: ktrois ans, elle perdit sa m~re. Elle a
souffert comme 6pouse : aprbs quelques ann6es de
mariage, dont la plupart traversees par la maladie 4e
son mari, elle devint veuve. Elle a soufferf comme
mre : son fils lui fut une occasion de sollicitudes et d,
peines. Elle a souffert dans sa famille, lorsque piusieurs de ses proches furent victimes de cruelles catastrophes. Elle a souffert dans son ame, tourmentie de
scrupules qui durbrent longtemps et firent iclater sa
confiance en Dieu. Elle a souffert dans son corps : sa
sante chancelante et plusieurs maladies graves lui
rendirent tris penible l'itablissement de ses fondations, dont le succes fut en proportion meme de ce
qu'il avait coit6. Et quand I'meuvre fut solidement
itablie, que la Bienheureuse aurait pu s'en rbjouir on
en jouir, elle se coucha dans la tombe; comme si,
pour une ouvriere de Dieu, le ciel seul pouvait &tre le
lieu de la joie et du repos.
Le samedi, M. I'abb6 Michel, directeur du pelerinage de Saint-Joseph d'Espaly, a montre comment,
par une inspiration divine de 1'Esprit-Saint, la bienheureuse Louise de Marillac et saint Vincent de Paul
-ont 6t6 specialis6s dans 1'exercice de la charit6, la
reine des vertus. C'est done Ia vertu et I'esprit de charit6 que l'gglise propose a notre imitation, en placant
sur les autels la bienheureuse Louise de Marillac, premiere disciple de saint Vincent de Paul et premiere
Fille de la Charit6. - La vie de ces deux saints personnages, brikvement racont6e, fournit a chaque page
la preuve de leur grand esprit de charit6. C'est pour
les mieux sp6cialiser dans cette vertu, que M. Vincent ordonna a ses religieuses, non point de rester
dans un cloitre, mais d'aller dans le monde, partout
oi il y aurait des miseres a secourir. A ceux qui redoutaient leur perte, il r6pondait que la charite, entretenue
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par la priere, serait leur sauvegarde. Le temps a montri que l'oeuvre 6tait sage et voulue de Dieu. La charit6, regle fondamentale de la vie religieuse des
seurs de Saint-Vincent-de-Paul, est aussi la grande
regle de la vie chr6tienne.
Le dimanche, jour de cl6ture, la messe et les vepres
pontificales ont attire une tres nombreuse assistance
qui remplissait presque completement les nefs; et
I'on sait la vaste 6tendue du magnifique vaissean de

Saint-Laurent. S. G. Mgr l'iv&que a offici&.
La chorale du pensionnat de Notre-Dame de France
a interpr6et avec talent une belle messe a deux voix;
aux vepres, M. le chanoine Fouillit, cure de SaintLaurent, donne le troisiime sermon. a Surrexerunt
filii ejus et beatissimam praedicaveruar.Ses enfants se
sont lev6s et I'ont proclamie bienheureuse. n L'orateur,
etudiant Louise de Marillac et son oeuvre, rappelle en
premier lieu comment saint Vincent de Paul a pr6pare
la Bienheureuse a sa mission, par une formation
intense, voulant en faire une sainte avant de l'utiliser
dans ses travaux : elle passe les premieres annes de
son veuvage .dans la retraite et Ia meditation, s'efforCant d'imiter Notre-Seigneur Jesus-Christ. - Comment
saint Vincent de Paul a-t-il employ6 Louise de Marillac? Tout d'abord, a la formation des premieres Filles
de la Charit6; ensuite, a la fondation des diverses
institutions charitables oii elles furent appliqukes. Enfin, quels r6sultats sont issus de la vie si active de la
Bienheureuse? L'orateur insiste surtout sur la creation
originale de la Fille de Charite, qui s'adapte si ais6ment a tous les temps et i toutes les soci6t6s. Et il termine par une allusion aux Filles de la Chariti de
Cambrai, martyres de la Revolution, beatifiies en
m6me temps que Louise de Marillac.
(Semaine religieuse du Puy.)

-

053 METZ

Avant de raconter les f6tes du Triduum, donnons, d'apres

Se Lorrainde MetA,

1'historique des maisons de sceurs:

Metz fut une des premieres villes qui eurent l'honneur de recevoir ses flles dans ses murs. Ce n'est pas
sans raison que Metz a recu le surnom de " la Charitable ,, puisqu'au dix-septibme siccle notre vieille cite
s'impose comme une de celles oh la nouvelle famille
des Filles de saint Vincent de Paul doit jeter de profondes racipes.
II est vrai que la misere y etait grande, alors, des
ruines de la guerre de Trente ans. La reine-mire Anne
d'Autriche connait la d6tresse de notre province et le
grand cceur de M. Vincent. A la. demande de la souveraine, le zble de l'ap6tre repond par une nouvelle
fondation. C'est vers 1653, dit une source; d'apres
une autre source, c'est le 26 aoit 1658 qu'arriverent
dansnotre ville les quatre premieres Filles de la Charite, envoy6es par saint Vincent pour le service des
pauvres. Ce qui est certain, c'est q's!lles furent
install6es dans la maison dite du Bouillon et qui
s'appela ensuite (4 Charit6 aux Bouillons n, fondation
de Bossuet, alors chanoine de Metz, et d'Anne d'Autriche. Cette maison etait situke rue des Ecoles et
pouvait occuper l'emplacement de l'ecole moyenne
d'aujourd'hui. Des c Dames de Charit6 ) 6taient
charg6es de trouver de l'argent pour le soin des
pauvres a domicile et pour la distribution des soupes
economiques aux n6cessiteux de la ville. En 1657,
Bossuet prononca a Metz un sermon de charit6 pour
l'oeuvre du Bouillon en presence d'Anne d'Autriche.
Dispersees pendant la R6volution, les Filles de saint
Vincent revinrent a Metz en x8o9 et furent chargees
du Bureau de bienfaisance dans la maison dite des
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Recollets, ancien couvent des Franciscains r6formeis.
Ajoutons que par fondation de Mgr de Saint-Simon,
ev&que de Metz,des fonds furent constitues qui permirentjde procurer du lait a soixante-quinze nourrissons.
Aujourd'hui, la vieille fondation vit toujours, et d'une
vie intense; les ceuvres de charit&, de bienfaisance et les
ceuvres sociales feminines y ont trouve une organisation
active et intelligente. Nous savons que chez les sceurs
de Saint-Vincent, on n'aime pas les compliments, nous
dirons simplement que I'esprit du Fondateur et de la
Fondatrice ne cesse d'habiter dans le vieux convent de
la rue des R6collets, comme du reste dans les autres
maisons de notre province.
La seconde fondation a Metz des Filles de la Charite fut celle de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est notre
hospice messin par excellence. Sa fondation remoute
au commencement du treizieme siecle; son organisation
du , Bureau des pauvres
au cours du seizieme sidcle,
a,
&tait deja modede... et moderne. En 1687, les Fillesde la Charit6, venues an nombre de six, prirent la direction de I'hospice desservi jusqu'alors par des laiquesAn moment de la R6volution, elles sent vingt-deux,
toutes durent quitter leurs pauvres; mais, en i800,
elles viennent reprendre Ia gestion de cette maison et.
continuent aujourd'hui, avec tout le zble que l'on connait, les antiques traditions de la plus vieille maison
charitable de Metz.
La petite et vieille ville de Vic-sur-Seille devait k
son histoire de recevoir, presque aussit6t que Metz, les:
Filles de la Charite, ceuvre francaise par excellenceLa fondation de Phospice Sainte-Marie de Vic remonte
a 1696; aujourd'hui la charit6 continue a prendre soin,
dans la jolie eit6, des vieillards et des orphelins.
Derniire fondation du dix-septieme siecle. En 1699
les seurs requrent le soin de l'h6pital Notre-Dame-de-
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Bon-Secours. A l'opposA de ce qui arriva pour les
autres maisons, les sceurs y aesterent pendant la Revolutioa, mais sous 1'ianocent subterfuge d'un habit
s6culier et en.portant Ie nom de Directrices. Depuis
lors, elles n'ont cessE de donner leurs soins d6voe6s
aux nombreux malades qui y ont trouvi asile. Depuis
unan,'h6pital, qui se trouvait rue Chambi&efut abaadonn• et les smurs avec leurs malades se sont transporthes dans an nouvel 6tablissement rue de Verdun,
qui oEre toutes les commodiths modernes et oi veille
toujours la meme charit6.
D'autres 6tablissements s'ouvrirent a. Metz et en
Lorraine dans le sicle dernier et furent conhfs aux
Filles de la Charite. En 1847, elles furent appelees a

diriger l'orphelinat de garxons,rue Paixhans, qui forma
tant de bons chrxtiens et de bons Franfais; en 1852,
celui de Sainte-Constance,foade par M. et Mine Hollandre. L'orphelinat de Saint-Joseph prit naissance en
IS21, dans la maison des R6collets, et y demeura jusqu'en i859. A cette 6poque le conseil municipal voulant se servir des terrains de la maison des Rcollets
pour tahlir le grand reservoir des eaux de Gorze, ii

fut d6cid6 que les orphelins quitteraient la maison. Le
convent du Sacre-Ceur, rue Marchant, se trouvant
libre par la translation du pensionnat a Montigny, le
conseil d'administration de I'ceuvre des orphelins put
en faire l'acquisition. L'orphelinat fat done transport6
des R6collets a la rue Marchant, le 24 septembre 1859.

En 1866, lesFilles de la Charit6 farent appel6es a
I'h6pital de Boulay pour succ&der aux sceurs de SaintCharles, toutes dic6d6es des suites du cholera.
L'h6pital Sainte-Croix de Bouzonville fut fond6 en

1892, grace aux liberalites de la famille Bourger qui y
appela les Filles de la CharitO pour desservir cet 6tablissement.
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La maison de Priville a Moulins fut donnie aux
Filles de la Chariti par M. du Coetlosquet en 1889.
Cet insigne bienfaiteur leur donna encote quelques

annies plus tard la propri&ti de Belletanche oi on a
ouvert un asile de vieillards.
Ces dernibres annies, diffirentes maisons se sont
successivement ouvertes. En 9goi, les squrs furent

demandies a Thionville pour le service de la clinique
ophtalmique. En I9o5, elles ouvraient une maison .
l'Hopital pour s'occuper de la jeunesse. De m6me i
Algrange en x19o.
Les Filles de la Charite furent appelses, en 1909 a
desservir 'h6pital des usines m6tallurgiques de R&dange, construit recemment.
Un nouvel &tablissement pour les alienes ayant Rt
construit a Lorquin, appela les Filles de la Charite pour
prendre soin de ces pauvres malades; elles y entrerent
en 1910. Elles furent appelees 6galemeit en 1919, a

I'h6pital des mineurs d'Algrange pour succ6der aux
dames de la Croix-Rouge qui avaient jusqu'alors desservi cet h6pital.
Cettejnomenclature forcement un pen seche dit par
elle-meme, plus l6oquemment que toutes les considerations qu'on pourrait y ajouter, quelles profondes
racines la charit6 de saint Vincent et de ses filles a
jet6es dans le vieux sol lorrain.
Rares sont les localitis de notre pays qui n'aient pas
confi6 leurs orphelins, leurs vieillards ou leurs malades
aux soins de nos seurs aux blanches cornettes. C'est
une raison de plus pour nous de ne pas oublier dans
nos charitis les vieilles fondations de ces modestes,
Filles.

Les ceuvres modernes de bienfaisance peuvent avoir
plus d'apparat, aucune n'a la solidite et les gages
d'avenir de celles que fonda par elle-meme on par ses
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filles Louise de Marillac, que Metz tiendra A honorer
mardi, mercredi et jeudi prochains.
(Lorrin de Metz.)
La sceur Bincaz raconte ainsi les fetes du Triduum de
Metz :

... Oh! nous avions des ambitions tres hautes et tres
nobles pour nos fetes de famille,et voil que le boa
Dieu, au dernier moment, nous demanda le sacrifice de
la presence de notre Tres Honor6 Pere, retenu par ua
6tat de sante ne permettant pas de grandes fatigues.
Pour nous consoler de son absence, ce 'bon Pere nous
envoya M. Bettembourg, Lorrain d'origine, Lorrain de
coeur, qui apres avoir donnu a la province tant de
preuves d'affection et de d6vouement devait aussi en
partager les joies et les consolations.
Et puis... apres bien des incertitudes de oui, de non,
de peut-4tre ? nous avions le bonheur de poss6der chez
nous notre Tres Honoree Mere, et ses deux compagnes de voyages, cela pour trois grands jours! 'Oh!
Voyez-vous, ce sontde ces joies intimes que l'on ne peut
exprimer et que i'on savoure doublement lorsqu'on est
loin de1la chere Maison-Mere...
Mgr Pelt, toujours si bon, si paternel pour les enfants
de saint Vincent, dont ii compte douze maisons dans
son diocese, nous avait offert 1'eglise de Notre-Dame
comme plus centrale et reunissant toutes les conditions
voulues pour la solenniti de nos ceremonies.
Le tableau de notre Bienheureuse Mere dans sa
gloire, venu de la Maison-Mere, fut hiss6 au point culminant du chgeur tout embras6 de lumieres. Les amateurs, tout en admirant 1'expression extatique des
Bienheureuses dans leur vision cl6este, n'6pargnerent
pourtant pas la critique au sujet de I'ange nageant dans
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une mer de nuages et qui se pretait de loin aux plus
16gendaires interpretations.
Mais quel est le tableau qui n'a pas d'ombre!
Des l'aube du premier jour consacre aux bienheareuses martyres, a la messe de communion, l'Nglise itait
remplie de pieux fidles, des enfants de nos orphelinats
et de nombreuses cornettes venues de tous les points
de la Lorraine avec un empressement bien justifin...
Chaque jour, grand'messe a neuf heures et demie, et
le soir,ta trois heures, vepres, sermon et salut solennel.

Le jour de la cl6ture, Monseigneur officia pontificalemeat a la messe et aux vepres, entour, de tout le venirable chapitre m6tropolitain. L'affluence tait considf
rable: pas un recoin, pas une tribr.-e qui ne firt utilisbe
par les grands, les petits, les pauvres, les humbles,
enfants choisis du troupeau de la Charit6. Les panegyriques furent prononc6s par M. Thierion, Lazarisie,
-directeurde la province, qui, avec son talent accoutuaO
et des accents pleins de feu, mit en relief les verttu
-iminentes de la grande fondatrice des Sceurs de la
Charit6 et I'hbritage si fecond et si consolant qu'elle
laiss6 I ses illes. Les chants, exscats soit par kes
enfants de nos orphelinats, soit par les s6minaristes,

furent enlev6s avec beaucoup de piWte, d'art et d'etrain.
,a Et comme toujours ici-bas, ces journees du ciel s,;
sont envolbes trop vite... en laissant dans notre

ame ua

-charmant et ineffacable souvenir.
Soear BINCAz.
Une des compagnes de la Tres Honorde Mete, daus so4 voyage B Metz, a bien voulu nous donner le journal de e_
voyage.

Chaque station du trajet a &t6marquee par un encoi-

xagement a ses filles : Chlons, le io octobre, Vitry, lIe

Si, en oat bea~fici6 tour A tour, faisant partager aux
maisons voisines le reconfort de la visite maternelle.
Sur tout le parcours ensuite, que de touchants souvenirs, recents ou anciens, 6voqu6s par des noms bien
connus, parmi lesquels Verdun, Pont-i-Moussou!
A son entree a Metz, le i au soir, ma sceur Collet,
visitatrice de la region, l'attendait avec une deputation
de soeurs; mais avant mime de se rendre a Belletanche,
notre Mere alla porter un premier saint d'arrivie i
1'orphelinat Saint-Joseph, maison de la doyenne des.
seurs servantes de. la Lorraine, sceur Muller; puis A
l'orphelinat de gargons, a la bonne soeur Cabroly qui
tient A la faire acclamer par son petit bataillon en bon
et vibrant franuais! A Belletanche, notre chore seur
Collet se plut A lui faire les honneurs de cette belle
residence oi tout rappellele gne6reax comte du CoAtlosquet; cadre ideal pour les retraites de nos sceurs.
Le lendemain, le triduum s'ouvrait.
Dans 'intervalle des office3, chaque maison de
Metz put A son tour prscenter sa petite ou grande
famille A sa Tris Honorie M.re. Ca ne-fat pas sans
emotion qu'a FPh6oital Lon-Secc-rs - non plus, il est
vrai, dans les vieux mursd'autrefois, mais dans un
nouvel et confortable edifice - notre Mere reconnut
une des seurs anciennes qui I'avaienr vue postuler ia,
il y a quelque quarante-cinq ans, aiasi que sa bienaimee soeur. Combien cette bonne soeur C... fut fibre
de lui rem6morer certains incidents, pleins d'intret
pour le cercle des soeurs! De la, an tl6gra•mme, lanc6
a Rome, alla dire a notre v6ner6e Mere Marie le souvenir inalterable que lui garde fidelement son postulat.
Au regret bien senti de part et d'autre, I'orhelinat
Sainte-Constance et le grand hospice Saint-Nicolas ne
parent jouir que d'one apparition de notre M.re; mais
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a Sainte-Constance, si courte qu'ait etC cette appari-

tion, elle a suffi pour I'6merveiller par les exploits
agricoles des vaillantes jeunes orphelines. A SaintNicolas, providence de tant de malheareux, nos seua
firent des prodiges d'habileti filiale, afin que le temps
trop limit6 ne pht nuire a la bonne reception pripar6e
a notre Mire qui lear laissa le souhait, soulign6 d'espoir, d'une meilleure installation.
Le 13 (grice g 1'auto du bon general S... qui voulat

conduire lui-meme),courte visite a nos sceurs d'Hoicourt, si isoles et si courageuses pendant 1'occupatioa
ktrangire; la chere sceur Nolleau captiva vivemeat
l'attention de ses visiteuses par la narration d'ipisodes
piquants, mais toujours marques de protection
divine.
Le troisieme jour du triduum, la bonne seaur Muller
groupa a sa table toutes les sceurs servantes de Lorraine, d'Alsace et quelques autres d'alentour, dans ue:
dernire reunion dont 1'esprit de. famille fit le plus
grapd charme, notre Mere y donnant a ses filles les
nouvelles de la Communaut6 au recit desquelles on
sentait vibrer toutes les ames. Une seule ombre avait
plane sur ce consolant voyage, l'absence de notre Tris
Honori Pere retenu a Saint-Lazare par un douloureux
rhumatisme; mais les priires de ses filles n'en furent
pour lui que plus ferventes.
Des Ricollets, pied-a-terre maternel,
l'aube dai:
vendredi 15, apres une messe extra-matinale due
au d6vouement du digne M. Bettembourg, d6leguk
par M. notre Tris Honor6 Pere comme son reprisentant au triduum, notre Mire quittait Metz pour Verdun. Arrivee 1, ce ne fut pas sans un serrement de
cceur qu'elle longea les rues bordies de ruines, colduisant a la maison de nos soeurs, et qu'elle vit lear
installation de fortune dans les quelques pieces enfia
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restaurees ! Mais seurs et-enfants y vivent remplies de
courage et d'endurance: c'est Verdun!
Ici, la bonne Providence, comme aux aguets pour
nous toujours, procura fortuitement•i notre Tres Honor6e Mere I'occasion d'un pieux pererinage que bien
des families en deuil voudraient accomplir : une dame
de charit6 de Verdun, niece de l'une de nos soeurs,
offrit a notre vin&6re Mtre de la conduire a Douaumont! La proposition fut accept.e.
A la sortie de Verdun, devant l'immense cimetiere
militaire, premiere impression profonde et consolante
de foi, s'Alevant de ces milliers de croix alignses a
l'ombre du grand crucifix qu'entoure de ses plis le
drapeau national; puis Ia route crayeuse se diroule a
travers le champ de bataille, seme encore gh et la de
fils de fer barbelbs, de d6bris de camouflage, detrous
d'abri qui font songer a ce qu'ont endure de si longs
mois nos chers defenseurs; on montre Fleury, Souville; au loin, droite, le fort de Vaux! Et des hauteurs de Douaumont, quel spectacle de divastation,
quel chaos, malgr- les travaux dbjA ex6cutbs! Pres de
l'emplacement du monument projet6, ossuaire grandiose, destin6 a remplacer les innombrables tombes
sans noms de nos heros, eparses dans ces terrains
bouleverses cent fois, une chapelle provisoire est
construite,renfermant d6ji une double rangee de cercueils; on y dit la messe tous les jours. Les visiteurs
nombreux y d6posent leurs offrandes pour le monument. Au retour, effectue sur l'autre versant, Ie guide
signalait au passage la c6te u du Poivre ,, le u Ravin
de la Mort , et pres-de Bras, le cc train sauveur o dont
on a laissi sur place trois wagons, souvenir du memorable fait d'armes qui arr6ta devant Verdun Ie flot
ennemi. Sur les huit cents zouaves envoyes pour lui
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barrer le passage, neuf seulement descendirent lafameuse c6te.
Le lendemain, a la premiere heure encore, notre
Mere prenait le train pour Clermont-en-Argonne oh elle
arriva pour la messe. Ici nouvelle merveilleuse preservation : l'h6pital est rest6 debout, bien qu'entame
largement, alors qu'autour de lui des rues entiires ne
gardent trace des maisons que par un trou beant riv6lant une cave! Deji vieillards et malades s'y abritent,.
contents de retrouver le d6vouement inlassable de nos
soeurs. Un autre devouement attira I'attention de
notre Mere et sa visite : celui du bon cure log6 dans
un baraquement sommaire, pres de son eglise en
ruines, et quirayonne, de la hauteur, vers ses pauvres
mais courageux paroissiens. Vrai tableau de mission!
C'etait la derniere halte. A Chilons-sur-Marne,
vingt minutes d'arret permirent a nos soeurs de saluer
encore une fois notre Mere et de la combler de-leurs.
attentions filiales. Les soeurs servantes d'tpernay et
d'Aj, venues au-devant d'elles, l'accompagnerent,.
traitant leurs petites affaires, durant une partie du.
trajet. Ce meme jour, samedi 16, a six heures du soir,
notre Tres Honoree Mere rentrait dans notre cherc6nacle, heureuse du bonheur qu'elle venait de pro- diguer et de la bonne impression qu'elle gardera du.
d6vouement de toutes nos seurs et de leur amour pourles pauvres.
CASTRES

Les 12, 13, 14 octobre, a 1'H6pital general, les 16,.
17, 18 a l'Hotel-Dieu, ce furent des fetes splendides.
Dans les chapelles somptueusement decorees, oa I'on.
ne savait qu'admirer davantage de la finesse des ornementations, de la richesse des decors on de la profu-sion des lumieres, en presence d'un tres nombreux et.
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tres sympathique clerg6, se dtroulIrent, pendant six
jours, de magnifiques c6r6monies liturgiques. Ces
fetes furent encore rehaussbes par des chants superbes, chant gr6gorien, messe en musique, motets de
-circonstance, morceaux de-grand art, cantates; l'une
-de ces cantates est due a la plume de M. le chanoine
Benni, aum6nier de I'H6pital geniral, et f6libre mainteneur.
II fallait louer dignement Louise de Marillac : ce
fat fait magistralement a l'H6pital g6nbral par M. le
-chanoine Puginier, cur6 de Notre-Dame de la Plate,
-et a l'H6tel-Dien par M. Durand, Supkrieur du grand
siminaire. Quant aux martyres d'Arras, elles eurent
aussi des panegyristes de marque: Il'H6pital general, M. Durand, et a l'H6tel-Dieu, M. le chanoine
Roch, archipretre de Castres. Avec une 6rudition
remarqube, un talent sup6rieur, une eloquence
-d'ap6tres, les uns et les autres firent reyivre devant les
auditoires saisis d'6motion la grande piti6 de la terre
-de France au temps des Marillac et des Marie Fontaine. En replacant ces h6roines dans leur cadre
historique, ils montrbrent non seulement les oeuvres
prodigienses de ces servantes de Dieu, mais encore
J'incomparable m6rite qu'il y avait en ce temps a tout
sacrifier a la gloire de Dieu et au soulagement de la
misere humaine. IUs furent historiens: mais leurs
.Ames d'ap6tres surent aussi animer ces pages tragiquement glorieuses, et plus d'une fois l'auditoire,
remu6 par tant d'6loquence, sentit passer en lui. un
frisson. C'est que, saisis eux-memes par tant.de bas:sesse et de grandeur, de cruaut6 et d'esprit de sacrifice de ces temps troubles, les orateurs surent communiquer aux fiddles leurs emotions bienfaisantes.
En resum6, ce furent des fetes grandioses, empreintes de piete, de beaut6 et d'art chr6tien Aussi la
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bienheureuse de Marillac doit etre contente de ses
filles de Castres.

C. R.
(Semaine religieuse d'Albi.)
MONTOLIEU

Les offices et les ceremonies se firent les 15, 16 et
17 octobre avec un &clat et une pompe inacco:tumbs
a notre modeste chapelle. La grande et magnifique
statue de notre pieuse fondatrice (don si gen6reux et
si maternel de notre Tres Honor6e Mere) fut placee
au centre de la chapelle, au-dessus de l'autel, a la
place meme de notre Mere du ciel (qui voulut bien
pendant ces trois jours ceder sa place a sa chere
fille) car tout beau tableau mirite un beau cadre!
Sur un fond de gaze parsembe d'6toiles, notre Mere
semblait etre descendue du ciel, de par la volonte de
Dieu, pour recevoir les hommages de notre pi6t6
filiale.
A l'entr6e de la chapelle, au-dessus de la porte
tout enguirlandee de fleurs, on avait plac6, entre
deux oriflammes, un tableau repr6sentant Louise de
Marillac, donnant i -ses filles la sainte Vierge pour
vraie et unique Mire; deux grandes palmes encadraient ce groupe beni et rappelaient le martyre de
nos bienheureuses soeurs d'Arras.
Quant au d6cor de l'int6rieur de la chapelle, prepare par des mains pieuses et d6vou6es, il sut allier

le bon goit a la simplicitk. Tout 6tait blanc et or
dans nos magnifiques oriflammes qui representaient
les saints, les martyrs, les devises, les apparitions
dont s'honore notre chere Communaut6.
Un effet de lumiere electrique, laborieusement et
habilement concu, enbrasait l'autel et enveloppait la
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Bienheureuse d'une douce lumiere qui semblait atre
emprunt6e aux clartis celestes. N'avions-nous pas le
droit de faire briller a tous les regards celle qui, toute
sa vie, s'6tait cachee sous le voile de la modestie et de
l'humilit6. Pendant notre messe de communaut6, dite
par le bon et digne M. Jourde, nous ecoutions avec
une religieuse emotion la belle "cantate de la Tombelle, en l'honneur de notre pieuse Mbre. Cette touchante ml6odie, si simple et si pathetique en son
ricit, tour A tour grave et douce, suivant le souvenir
qu'elle rappelle, tout harmonieuse dans ses envolees
de prieres, qui revile si bien une. Ame avide d'avancer
toujours dans laperfection de la justice et de l'amour,
cette ml6odie, disons-nous, a eti rendue par nos
seurs avec une pi6t6 communicative, qui reunissait
nos coeurs dans un meme sentiment d'attendrissement
et d'admiration pour les h6roiques vertus de notre
sainte Mere! Et lorsque, au moment de recevoir le
pain des forts, le pieux cantique: Je Tai trouvi, le Dieu

que j'aime, venait nous rappeler a propos les d6sirs
enflamm6s de notre pieuse Mere, mouillant de lartnes
d'amour la .nappe de communion, nous demandions
comme elle a la Vierge Marie de vouloir bien agrandir,
par l'amour et la foi, notre coeur trop petit pour loger
si grand roi. Deux autres messes basses et une grand'messe chantte par M. 1'Arehipretre de Carcassonne
qui nous fit I'honneur de presider cette premiere
journ6e, remplirent la matinee. Le predicateur de
notre Triduum fut M. le Superieur de Bordeaux.
Comme il fut impatiemment attendu, ce premier
panegyrique d'une vie si feconde. II fut pour nous
un veritable festin, oh nos ames se trouverent delicieusement, nourries par la parole chaude et p6n6trante d'un veritable fils de saint Vincent. Son texte
fut : , Voici le jour que le Seigneur a fait; livrons nos
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coeurs a la joie,A l'all6gresse. ) Les trois divisions de
son discours imouvant firent 6cho dans nos coeurs. Et
d'abord, ce jour est pour nous un jour de joie profonde. Ne doit-on pas se rejouir du triomphe d'une si
sainte Mere. Que si nous avons longtemps attendu la
bIatification de notre Mere, c'est que Dieu la riservait pour le lendemain de cette guerre terrible, oI le
monde entier, meurtri et angoissi, avait besoin de la
douce main de la charit6 pour panser et cicatriser ses
plaies et consoler ses douleurs. C'est encore un jour
de reconfort puissant, car, en glorifiant notre Mire,
l'fglise a reconnu l'utilitA, la saintet6 de ses oeuvres.
Marchons done genireusement dans la voie quielle
nous a si vaillamment tracde et nous aurons part a sa
recompense. Enfin, c'est un jour de benidiction
sainte et maternelle, car, en retour de nos hommages
et de nos voeux, notre douce Mere, qui entourait ses
premieres filles d'une si affectueuse tendresse,ne pent
manquer de benir celles qui, a l'exemple de leurs
sours ainees, veulent faire fleurir toujours l'esprit
primitif, tant recommand6 par nos saints Fondateurs.
Apres le salut solennel qui termina cette premiere
journhe, nous eumes le bonheur de v6nbrer la, pr6cieuse et si belle relique de notre Bienheureuse qui
nous fut encore donn6e si g6nereusement par notre
Tres Honoree et bien-aimee Mere.
Le deuxieme jour fut consacre a nos bienheureuses
martyres d'Arras, que nous presentions a saint Vincent comme une recompense de sa foi et de son attachement a la chaire de Pierre; en effet, nos cheres
soeurs n'ont-elles pas aussi prouv6 leur attachement
a
l'Eglise en mourant pour d6fendre 1'int6grit de ses
lois.
Aussi, pendant notre messe de communauti,
le respectable officiant de la veille, M. l'Archipretre
de
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Carcassonne, dans une improvisation 6mue, a-t-il.
relev6 la gloire de leur martyre. Mais, ajouta-t-il, ii est
un autre martyre plus obscur et non moins m6ritoire
et avantageux

I'Fme, c'est celui qui crucifie les

d6sirs, les aspirations, le besoin d'activit6, par.des
inirmitis souvent contracties an long service despauvres et des malades.

Apres le magnifique panegyrique de la veille, il
nous tardait de nous remettre sous le charme de cette
parole onctueuse qui nous avait si profondrment remuies. Nous vimes, en effet, dans un tableau dont
nous ne pouvons qu'esqAisser a grands traits les
vivantes images, nos quatre Bienheureuses nous apparaitre, comme la gloire de nos saints Fondateurs, de-

leur divin ipoux crucifi6, de l',glise et de I'Esprit
de force. C'est parce qu'elles s'appliqunrent k imiter
leurs saints Fondatears, qu'elles furent la gloire de
leur divin tpoux qui, les ayant regardbes, les aima ;
et elles, r6pondarit g6n&reusement L.son amour, lui.
dirent, comme saint Pierre : J Maitre, oti nous me-nerez-vous? D Jesus, alors, leur montra la route douloureuse du Calvaire, qui fut pour elles la montiesanglante de 1'6chafaud. C'est ainsi qu'elles furent la
gloire de l'Eglise en mourant pour la foi; et la gloirede 1'Esprit de force dont elles avaient suivi les inspirations toute leur vie et qui leur fit predire a unefoule apeur6e qu'elles seraient les derniires victimes.
C'est ainsi qu'elles allerent au ciel prendre place
parmi les plus glorieux difenseurs de la foi, tandis
qu'au milieu des acclamations de tous les elus, Jsuss
* leur donna la double r6compense de la couronne des
vierges et de la palme- des martyis!
Tous les chants des messes et du salut furent emprunths, dans cette journ6e, au talent si appr&cit de
M. Dellerba.
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Le troisieme jour fut un nouvel hommage ) notre
Bienheureuse Mere; pendant notre messe de communaut6, qui fut c6elbr6e par notre sympathique pridicateur du Triduum, nos sceurs chanteuses nous firent
entendre la brillante cantate de Toun-el-Taghal; les
modulations variees et entrainantes de .cette belle
composition ont tdC comme l'apotheose de l'humilit6
et de la charitd personnifiees en Louise de Marillac.
Les enfants de Marie de Montolieu chantirent, a six
heures, de tres beaux cantiques et un en particulier
qui suppliait la Bienheureuse, dont le zile itait si
grand pour les pecheurs, d'obtenir un pen de lumiere
a ceux qui ne veulent pas voir. Leur communion fut
aussi nombreuse qu'6difiante.
A sept heures descendaient des grands autobus
environ cent vingt a cent trente personnes de Carcassonne, accompagnees de leur pasteur. Leurs chants
furent tres pieux et execut6s par des voix tris bien
exerc6es. La communion fut longue, car, jusqu'aux
plus jeunes enfants de nos sceurs, qui n'en sont
encore qu'a la communion priv6e, toutes returent
dans leur ame innocente le Jesus des coeurs purs!

Les chants de la grand'messe leur furent en partie
r6serv6s; elles s'en acquitterent superieurement.
Quand vint le moment de la refection, les enfants
et les personnes de Carcassonne se rendirent dans la
salle des enfants de Marie, devant un autel orne
avec gout; de grandes tables avaient 6t6 dresskes et
les enfants, faisant honneur au repas, nous prouvi-

rent qu'elles savaient bien faire toutes choses. Elles
firent meme les frais d'une petite recr6ation qui amusa
tout le monde.

Voici le moment des vepres. Notre vaste chapelle
n'est plus assez grande pour contenir le monde qui
s'y presse. A notre grand regret, nous -fumes obliges
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de garnir les cloitres de bancs, pour placer les nouveaux pelerins venus de Pczens, de Moussoulens et
de Saissac. Et les merveilles opir&es par Dieu en
Louise repasserent encore sous nos- yeux dans un
dernier et toujours plus 6mouvant panegyrique avec
le fini et la sainte jalousie de l'artiste mettant la. dernitre main a son chef-d'ceuvre :Louise de Marillac fut la servante de Dieu dans son enfance,
dans son adolescence, dans sa jeunesse. Elle aima
Dieu de tout son coeur, elle aurait voulu lui sacrifier
toutes les jouissances d'une vie heureuse, mais la
volont6 de Dieu, manifestee par ses parents, la conduisit a la vie de famille, jusqu'au moment oi, redevenue libre, elle suivit son premier attrait d'une vie
plus parfaite et, sous la direction de saint Vincent,
servit le Seigneur dans l'exercice des ceuvres de charit6. Le type de la Fille de Charit6 6tait ainsi donn6
au monde. La Fille de la Charit6 doit-se pr6senter i
1'enfance avec un front pur, au vieillard avec le sourire sur les levres pour rejouir ses derniers jours, et,
dans toutes les infortunes, avec la tendre compassion
d'une mere, d'une sceur ain'e, qui faisait dire a un
brave soldat-de Crimee : ( Ma Sceur, venez souvent
me visiter, car je me sens alors plus prbs de ma mere
et de la France. - En terminant, comme conclusion
pratique, il prbsenta notre Bienheureuse comme modble aux personnes du monde, en montrant qu'elle
avait tout sacrifit &Dieu : attraits de la jeunesse, culture de lesprit, vie tranquille dans une condition
heureuse, pour embrasser tine vie de travail, de mortification, d'abnigation, toute au service de Dieu
dans le prochain. Apres ce magnifique pan4gyrique,
un Te Deum solennel jaillit de nos coeurs, pendant
que l'autel, s'illuminant encore comme par enchantement par le jeu savamment combin6 d'ampoules 6lec-
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triques, formait ainsi autour de notre Bienheureuse
un cintre de lumiere d'un tris bel effet; alors, dans la
chapelle pleine d'encens, d'harmonie, de lumiere, de
prieres et de voeux, tous les fronts s'inclinerent, et
Jesus, puret6 des vierges, force des martyrs et couronne de tous les saints, vint nous beoir.
ANGERS
La Semaine religieuse d'Angers publiait 1'article suivant
le dimanche 2 mai 1920:

Le g mai 1920, vont avoir lieu, a Rome, les c6rdmonies de la beatification de Louise de Marillac,
fondatrice des Filles de la Charite. Les Angevins se
iappelleront avec plaisir que la nouvelle Bienheureuse
•est venue trois fois a Angers.
C'est la pr6sidente Goussault, de son nom Genevieve Fayet, appartenant a la riche bourgeoisie de
1'Anjou, et M. Guy Lanier, vicaire gendral de
Mgr de Rueil, iveque d'Angers, qui s'entremirent
pour que les Filles de la Charite fussent charg6es de
desservir l'H6tel-Dieu Saint-Jean-l']vang6liste d'Angers, fond6 au douzieme sicle.
A la fin de 1639, la fondation fut decid~e. Au
moment d'envoyer les seurs, Mile Le Gras trouva
bon de se rendre elle-meme sur les lieux. Elle partit
done avec deux compagnes. Arrivke a Saumur, elle fit.
le pelerinage de Notre-Dame-des-Ardilliers et 6crivit
une premiere lettre &M. Vincent. Le 6 d6cembre, elle
put ecrire a son bienheureux Pere qu'elle itait A Angers, bien revue et logge, durant ces premiers jours,
dans la maison de M. Guy Lanier a la cit6. Mais,
quatorze journees de voyage 'avaient extenabe; elle
ddfaillit. Le 31 decembre, M. Vincent mandait, de
Paris, au vicaire gen6ral d'Angers, son ami : a Je ne
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puis vous remercier assez affectionniment ni humblement, au grC de Mile Le Gras et au mien, de la charit6, la non pareille, que voas exercez vers elle et vers
ses files; je vous en remercie en la maniire que je le
puis, et prie Notre-Seigneur, pour l'amour duquel
vous faites tout cela, qu'il soit Lui-meme votre remerciement et v6tre recompense, et vous offre tout ceque je puis en la terre pour le ciel... ),Mile Le Gras,.
soign6e par ses filles, aid6e par M. Guy Lanier, encourag6e par saint Vincent, se remit tres vite, et, enjanvier 164o, elle alla loger i i'h6pital Saint-Jean:
avec les seurs qu'elle avait amenees et celles qui
lui ttaient arrivies depuis. Aussit6t, elle s'occupa der6organiser la maison, s'entendit ave€ les-administrateurs, demanda des instructions a saint Vincent. Celuici r6pondit le I janvier : n Vu que ces messieurs yealent traiter par kcrit, vous le ferez in nomine Domixiet vous ferez faire trait6 a votre nom comme directrice des Filles de la Chariti, servantes des panvresmalades des h4pitaux et des paroisses, sous le bonplaisir du Sup6rieur general de la Congr6gation dela Mission. directeur desdites Filles de la CharitL. )
Enfin, le I" f£vrier 1640, r'installation des huit sceurs
chargees d6sormais de la conduite de I'hpital se fit
avec beaucoup de solennite; le proces-verbal-fut sign&
Sdes administrateurs et de a damoiselle Louise de
Marillac, veuve de noble homme Antoine Le Gras,
'nmre directrice des Filles servant les pauvres malades, sons le bon plaisir de M: Vincent, Sup6rieur
ge~nral de la Compagnie des pretres de la Mission.
et desdites Filles. Mile Le Gras reste encore une vingtaine de jours r
I'h6pital pour voir fonctionner les nouveaux services.
C6dant alors aux instances de M. Vincent qui la.preSsait de rentrer k Paris, ou sa pr6sence devenait a&ces-
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saire, elle laissa comme sup6rieure la smur Turgis, et
repartit pour la capitale. Le 24 fevrier, elle &crivait
de Tours a M. Guy Lanier pour le remercier : c Permettez-moi de vous dire que je ne sache point avoir
eu jamais plus d'obligation a qui que ce soit au monde
qu'd vous. )
Mile Le Gras s'arreta deux fois & Angers, en
octobre 1646, quand elle conduisit ses illes a I'h6pital de Nantes. Voici ce qu'elle dit I ce sujet dans
sa relation : it Nous arrivames & Angers le vendredi,
a l'h6tellerie la plus proche de I'h6pital, et; apres y
avoir dine, nous envoyimes savoir de MM. les Peres
(administrateurs) s'ils auraient agr6able' que nous
allassions sejourner a l'h6pital. Un d'eux prit la
peine de nous venir trouver et y mener, oh, apres
avoir adore le tres saint Sacrement, nous allimes
saluer nos chers maitres et puis toutes nos seurs qui
eurent grande consolation de voir toute notre compagnie. Nous y demeurames jusqu'au lundi. n Au retour
de Nantes, elle s'arr&ta encore a Saint-Jean : a Nous
allImes droit I l'hopital d'Angers, y arrivames le
vendredi matin. Le lendemain, nous partimes du
matin pour arriver & Paris, durant lequel Dieu nous
donna pareille benediction que sa bonti nous avait
donn6e en tout ce voyage; qu'il en soit A jamais glorifi !
L'h6pital Saint-Jean fut le premier h6pital desservi par les Filles de la Charit6. L'acte accompli
dans cette maison le i" fevrier 164o par la Bienheureuse Louise de Marillac avait une portte plus grande
que ne le prevoyait peut-etre saint Vincent de Paul.
Un jour, dans le monde entier, des milliers d'h6pitaux devaient 6tre confi6s aux Filles de la Charit6 et
prospkrer par I'application des r~gles et des principes
inaugur6s &Angers en 164o ,
F. UZUREAU.
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La Semaine religieuse d'Angers raconte ainsi les fetes qui
eurent lieu b l'h6pital d'Angers du 22 au 24 octobre:

11 appartenait Ak 'hospice g6naral d'Angers de
c6lebrer dignement la Bienheureuse dont notre ville
se glorifie de posseder le premier asile fond6 par elle,
pour les malades, les infirmes et les enfants abandonn6s, auxquels elle consacra sa vie, oeuvre admirable que continuent ses filles, h6ritires de sa charit6
et de son dkvouement pour tous ceux qui g6missent et
qui souffrent. Le jour choisi fut le dimanche 24 octobre. Un triduum devait preceder la solennit6. Aussi
des le vendredi 22, il fat ouvert le matin par une messe
solennelle, par le R. P. Larigaldie, pretre de SaintLazare et des lors fils de saint Vincent de Paul. Les
jeunes orphelines de la rue de la Harpe pr6luderent a
cette messe aux chants qu'elles devaient continuer
jusqu'au dimanche soir et dont 1'exicution, sous leur
habile chef, M. Comte, n'a rien laiss&a desirer, pendant toute la fete. Le soir, dans la chapelle de l'hospice d6cor6e avec un goit tout filial par les chores
seurs, se trouva r6unie une assistance nombreuse deji
et qui pouvait faire pr6voir qu'elle serait trop petite
pour contenir la foule qui viendrait s'y presser le jour
de la grande et derniere solennit6.
Au-dessus de l'autel, s'_levait une superbe et vaste
peinture, entour6e comme d'un cadre symboliqup
d'une guirlande de roses et de lys, au milieu desquels
des lampes l6ectriques, faisaient ressortir leurs 6clatantes couleurs, en meme temps qu'elles 6clairaient le
sujet du tableau. C'est l'entrie au ciel de la Bienheureuse, que semble presenter saint Vincent de Paul
lui-meme a Notre-Seigneur Jestis-Christ.- Au has du
.tableau, la sour Fontaine et ses trois compagnes,
Filles de la Charit6 d'Arras, martyres de la Rivolution, le visage radieux de la gloire de leur mere lui
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offrent, elles aussi, de virginales branches de lys. De
magnifiques palmiers, des vases et des corbeilles de
fleurs sans nombre entremeles de riches candelabres,
achevaient cette decoration da meilleur goft et du.
plus bel effet. Quelques oriflammes suspendues ici et *
la avec l'image de saint Vincent de Paul et de Louise
de Marillac, reproduisaient aussi quelques-unes des
maximes favorites de ces deux heros de la charit&
chritienne, ainsi que les dates des grands ev6nemnents
de leur vie. Au c6t6 de l'epitre, sur un pidestal orne,
lui aussi, de draperies blanches et de fleurs, etait
placde la statue de la Bienheureuse dans son costume
connu, portant sur son bras un petit orphelin et donnant la main a un second, tandis qu'an-dessms d'elle,
dans la belle peinture de Lenepveu, saint Vincent de
Paul se tient au milieu de ceux que secourait son inepuisable charitY.
Avant le premier salut du triduum, le Rev6rend Pere
nous dit combien il 6tait heureux d'avoir 6t' choisik
parmi les fils de saint Vincent pour venir assister aux
fetes de sa sainte cooperatrice, dans cette ville d'Angers, dont il connait la piete et l'amour pour les filles
de Louise de Marillac. Puis, nous racontant toute la vie
de la pieuse fondatrice avec une ardeur toute meridionale, il la compare dans toutes ses circonstances
avec les diff6rentes parties de la messe. Tout entitre
son existence a et6 une messe, un sacrifice, offert i
Dieu et consomm6 dans la plus ardente chariti, i
1'imitation du sacrifice divin iui-meme.
Le samedi 23, le Pere pr6dicateur, sans s'l6oignerdu
sujet trait6 la veille, y joignit l'eloge et le pan6gyrique des quatre Filles de la Chariti d'Arras, b6atifiees, elles aussi, comme leur Mere, apris en avoir pratiqu6 les vertus, et avoir donne leur sang et leur vie,
pour rester fidles aleur foi, sur l'echafaud de la Revo-
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lution dont elles devaicnt atre et furent en effEt les
dernieres victimes, suivan.t la prediction qu'elles en
.avaient faite au sauvage et cruel conventionnel Lebon.
Enfin, au matin du dimanche 24, des huit heures, la
foule s'empressait et remplissait la chapelle trop
6troite. Bient6t S. Gr. Mgr 1']ivque arriva et fut re~u a
la porte principale par le clerg6. M. Dominique, directeur de P'h6pital, vint saluer Monseigneur, que l'on
conduisit processionnellement & la chapelle oii lui
avait 6tC prepar6 le tr6ne d'o6 il devait presider les
Scr6monies de toute la journ6e. La messe propre de
la fMte de la Bienheureuse fut chant6e par les jeunes
filles de I'ouvroir, secondies par les chanteuses de la
Trinit6 et accompagnaes par Mile Comte avec une

-vritable perfection.
Aux bancs reserv6s, avaient pris place le repr6sentant de M. le Maire, MM. les membres de l'administration, les docteurs-m&decins desservant 1'h6pital,
M. le gineral Rondeau et MM. les Internes, ainsi que
M. le Directeur. Deux rangs de soldats hospitalis6,
qui d4j& avaient fait la hale sur le passage de Monseigneur, occupaient l'allie principale. Face a l'autel,
-aux places ordinaires des religieuses, se trouvait au
milieu d'elles, Mme la Superieure g6nerale, qui avait
tenu a donner AJa maison d'Angers ce temoignage de

pibt6 pour sa fondatrice et sa mere, comme aussi cette
preave d'affection maternelle a celles de ses filles qui
-s'y d6vouent au service de tous ceux qui souffrent,

Kdeles imitatrices de Louise de Marillac. Les autres
maisons d'Angers et du diocese, ainsi que celle de
-Chiteau-Gontier, avaient aussi leurs repr6sentantes'
parmi leurs soeurs de l'hospice g6neral. A l'evangile,
M. I'abb, Vincelot, le plus ancien aumonier, souhaita
la bienvenue & Monseigneur au nom des religieuses,
<des malades, des infirmes, des enfants, enfin de tout
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le personnel de l'h6pital. Dans un charmant petit mot,
il sut dire au premier pasteur du diocese la joie qu'apportait i tous l'honneur de sa visite, et, pour le remercier, il employa fort a propos les parores memes de la
Bienheureuse, remerciant 1'6veque d'Angers de lui
avoir pr&t6 son carrosse, lorsque, a peine remise de
maladie, elle quitta notre ville pour retourner & Paris.
Apres Iui, M. le Cure-doyen de Beaupraau monta
en chaire pour prononcer le panegyrique de la nouvelle Bienheureuse. II faudrait pouvoir donner en
entier ce magnifique discours, dont I'auditoire fut de
tout point ravi, et dans lequel M. le Doyen, ancien
aum6nier de l'h6pital, sut montrer toutes les qualit6s
de l'orateur, en meme temps que le souvenir du profond respect et de l'admiration qu'il conserve de son
s6jour an milieu des filles de Mile Le Gras. Oblig6 de
nous borner, nous ne pouvons que rapidement 6num&rer ici les grandes idWes que d6veloppa. I'orateur
avec son talent et son coeur. II s'appliqua a mettre surtout en relief l'exquise compassion de Louise de
Marllac pour la misere d'autrui. Noble sentiment que
Dieu lui-m&me d6veloppa dans son ame par 1'exp&rience personnelle de l' 6 preuve. L'homme, h6las! n'est
qu'un apprenti, la douleur est son maitre. A cette
semence divine, vint s'ajouter le commerce des saints
dont elle fut la contemporaine, et qui faisaient a cette
epoque la grande gloire de l'glise de France, les
Olier, les de B&rulle, les de Condren, Mgr Camus,
6veque de Belley, sainte Chantal, saint Francois de
Sales, et surtout saint Vincent de Paul. Avec ce dernier, elle exerca cette compassion, en collaborant a
toutes les oeuvres que lui inspira son in6puisable bont6
et surtout en fondant avec lui la Compagnie des Filles
de la Charit6 pour les continuer apres eux. A cette
compassion si vive d6j&, il lui fut donn6 d'ajouter
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encore un eclat particulier par 1'ipreuve de la contradiction. Ce cceur si sensible a la misere d'autrui trouve
un Dieu apparemment insensible au martyre de son
ame, troublie par mille et mille inquietudes. -Elle, si
tendre a toute indigence qui crie vers elle,-trouve en
saint Vincent un direceur parfois sevhre, qui lui fait
pratiquer la maxime a qu'il faut briser son coeur pour
le preparer a tout ). Enfin, si bonne pour la souffrance
des.autres, elle n'a pour son propre corps aucun m6nagement, si bien que son saint directeur et pare lui dit
qqu'elle est une meurtriere d'elle-meme n. Telles sont
les pieuses pens6es que developpa M. le Doyen, nous
faisant suivre pas A pas les progres de la vertu dans
l'Ame de l'illustre Bienheureuse, qu'a juste titre avec
lui nous pouvons saluer du nom glorieux d'horoine de
la charit6. Inutile de repeter que l'orateur nous tint
sous un veritable charme, ravissant surtout les chores
Filles de la Charit6, heureuses d'entendre un si eloquent et si vrai panegyrique de leur Bienheureuse
M&re.
Vers deux heures commenchrent les vepres que
voulut bien presider Monseigneur et qui furent chantees par les jeunes artistes avec la mrme perfection
que la messe du matin. Nous ne voulons pas passer
sous silence non plus deux morceaux de violon, que
nous avait fait entendre pendant cette messe un artiste
qui ne le c6de pas aux plus habiles.- R6pondant au
desir qui lui avait 6et exprime, Sa Grandeur, avant la
benediction de cl6ture, prit la parole, et, apres avoir
remerci6 le pan6gyriste du matin et les chores filles
de saint Vincent de Paul, s'adressant aux pauvres
souffrants, A qui elles prodiguent, sans craindre peines
et fatigues, les soins du plus sublime d6vouement, ii
leur montra que la bonne souffrance est encore un
don de Dieu, qui est utile a ceux A qui il l'envoie, et
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qui peut, bien acceptie, servir A les sanctifier et a les
glorifier comme le montre l'exemple de la bienheureuse Louise de Marillac.
Le salut solennel, ainsi qu'une derniere cantate en
l'honneur de la sainte Fondatrice, et dans I'execution
-de laquelle orphelines, chanteuses et Filles de la
Charit6 mirent tout leur coeur, termina cette grande
fete religieuse, que nous esperons pouvoir renouveler
bient6t, en I'honneur de nos martyres angevines, les
sceurs Marie-Anne et Odile, dignes imules de leur
Mire et de leurs compagnes d'Arras.
Tout cependant n'6tait pas termini encore et Monseigneur, toujours infatigable, ne voulut pas quitter
1'h6pital, sans aller salueret remercier encore Mme la
Sup&rieure g6nerale, sceur Madeleine, suprieure d'Angers, et toutes leurs compagnes, A la salle de la Communauti. Comme mot d'adieu, il leur parla de la conf ormiti a la volont6 de Dieu, dans ses trois degris,
l'abandon, Vacquiescement, et enfin la complete conformit6, source de paix et l'un des derniers degres de
la perfection. Sujet d'oraison que la Supkrieure proposa a ses Filles pour le matin suivant. Enfn, une
derniere b6n6diction de Sa Grandeur-fut recue avec
pi te et reconnaissance, et chacun se retira le ceur
plein des meilleurs et riconfortants souvenirs, ravi
des belles et grandes choses vues et entendues, et
rempli de ven6ration et de confiance envers la nouvelle
bienheureuse, Louise de Marillac, toujours ap6tre de
la charit6, puisque, suivant la parole de Benoit XV, la
charite est la vertu qui reste aux 4lus, m&me an ciel.
Ajoutons quelques ditails qui nous ont

6t6 commuaiques

par une sceur qui a accompagn6 la Trts Honoree Mbre dans
son voyage

& Angers

:

Nous ne parlerons pas du triduum relate dans les
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pages quipr6cedent, nous signalerons seulement quelques d&tails se rapportanti Angers. L'h6pital, actuellement desservi par les Filles de Ia CharitY, n'est pas
celui de saint Jean oi notre bienheureuse Mire installa
elle-meme nos premieres sceurs. Ce dernier, insuffisant
comme local, a 6t6 desaffecte et converti en mus6e
archeologique. Tres bien conserv6, il se compose d'une
immense, et uniqe salle ayant l'aspect d'une nef
d'6glise gothique. Tous lesmalades, blessesou fi6vreux
contagieux ou non, y 6taient recus indistinctement,
les hommes d'un c6t6, les femmes de l'autre, selon
l'usage de l'6poque.
La Trbs Honor6e MBre dit avoir foul6 avec une pieuse
6motion ce sol oiu il lui semblait retrouver les vestiges
de saint Vincent, de notre bienheureuse Mere et des
a bonnes flles d'Angers ».
L'ancienne habitation des sceurs existe encore, de
m4me que la chapelle. Elle est occup6e maintenant par
les religieuses de la Pr6sentation de Tours qui tiennent
un orphelinat municipal. Avec une amabilit6 parfaite,
ces bonnes religieuses ont fait visiter a la Tres Honorde
Mire leurs diffirentes pices. Li, plus encore que
dans la salle de l'h6pital, l'image aim6e des saints
Fondateurs s'offre a chaque pas; on y vit dans leur
compagnie, et c'est a regret qu'on n'y voit pas leurs
filles continuant entre les memes murs et sous le mnme
toit les, traditions de 1639.
Nous disons bien vite que les religieuses de la Pr6sentation ont, sinon un culte filial, du moins un culte
religieux pour la m6moire des h6tes de cette antique
habitation.
Par utne d6licatesse touchante, elles ont offert . la
Trbs Honor6e Mere, I'ancienne pierre sacr6e de leur
autel que tout porte a croire avoir &t celle sur laquelle
saint Vincent de Paul a c61br6 les divins mysteres.
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Le pelerinage au Champ des martyrs d'Avrille (pris
Angers) oii nos chbres seurs Marie-Anne et Odile ont
verse leur sang pour la foi, a rempli le coeur de la
Tres Honoree Mere d'un pieux enthousiasme.
Mgr Rumeau, evtque d'Angers, lui a fait esperer
que ces deux vaillantes Filles de la Charit6 participeront bient6t a la gloire de nos soeurs d'Arras.
Le 26 octobre, la Tres Honoree Mere quitte Angers
et se dirige sur Rennes ; un arret d'une heure a la
gare du Mans lui donne la facilite de recevoir'dans
son wagon la visite des soeurs servantes de cette ville.
Apres deux jours trop rapidement passes dans l'ancienne capitale de la Bretagne, oi les oeuvres des Filles
de la Charit6 sont int6ressantes et prosperes, et d'oit
elle emporte le souvenir de la cordiale reception de
S. 9m. le cardinal Dubourg, elle part le 29 pour
Saint-Malo; la sceur servante 6tait venue la chercher
en auto afin de lui donner la consolation de s'arreter h
Miniac, lieu de naissance de notre chere martyre sceur
Therbse Fantou. L'6glise actuelle a &tCbitie sur I'emplacement meme de 1'ancienne, celle c-ita Bienheureuse
a 6t6 baptiste, a fait sa premiere communion, 4 entendu

l'appel de Dieu a la sainte vocation qui devait la conduire au martyre.
Saint-Malo a voulu se montrer a la Trbs Honoree
Mere avec tous ses charmes : ciel d'azur, mer bleue,
temps clair laissant voir un magnifique panorama.
Si la nature 6tait en fete, la maison des Filles de la
Charit6, peuplee d'orphelins et d'orphelines, semblait
une ruche bourdonnante au beau soleil d'tb6.
Une apparition a Saint-Servan, et la Tres Honoree
Mere reprenait le train de nuit qui l'amenait a la gare
des Invalides, Bsix heures. Elle 6tait la chapelle de
la rue du Bac pour la seconde messe.
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AUCH

Les fetes annoncies en l'honneur de la bienheureuse
Louise de Marillac furent c6l6br6es avec magnificence
i Auch, les 22, 23 et 24 octobre dernier. La chapelle
de l'hopital, oh les Filles de la Charit6 continuent
I'ceuvre admirable de leur sainte Fondatrice, parut ne
pouvoir suffire aux exigences de la piet6 reconnaissante
des Auscitains. La cath6drale s'offrit volontiers et la
Bienheureuse y vint prendre la place d'honneur, A
l'entr6e du sanctuaire oh sa statue fut expos6e, atudessus de I'autel oh une toile de grand style et de trs
haute inspiration retraqait son triomphe. Le d6cor de
fete dont se pare l'edifice aux jours de grande solennit6 tombait gracieusement des voutes ou drapait delicatement les piliers : cadre somptueux o6, durant trois
jours, la pi6et, 1'l6oquence et I'artc6lbreront, Uj'envi,
la noble heroine associde a l'ceuvre grandiose de saint
Vincent de Paul.
'La messe, principalement celle du samedi, c6l1br6e
par Mgr l'Archeveque, avec le grand nombre des communions, la ferveur des entretiens, la pieuse 6motion
des cantiques, marqua sp6cialement I'heurede la pi6t.'
Les exercices du soir furent autant de vrais triomphes. La foule accourue envahit tout, comme aux plus
grands jours de Sainte-Marie. Au milieu du-recueillement de l'6norme assistance, la chaude parole du
P. Bessieres exalta, tour a tour, - l'gvangile du
Christ seul capable d'incliner le riche vers la multiple
misere du monde, - les trois vceux de religion qui
portent I'Ame humaine aux limites du divin, - I'immortelle f6condit6 de la charit6 chr6tienne jamais 6gal6e,
toujours au-dessus de toutes ses contrefaeons.
Un artiste pourrait seul retracer le digne 61oge de
la musique et des chants dont le savant programme
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confi6 a des mains expertes fut ex6cute an cours des
diverses r6unions au grand orgue, par un groupe imposant de chanteuses. La Schola des seminaires, dispers6e par les vacances, trouva 6galement dans ces
fetes une tres belle occasion de rentree.
A d6faut d'une louange plus concrete et qui voudrait
s'arrkter a chacun : poktes, peintres, musiciens, chanteurs, solistes et tous autres excellents ouvriers de ces
magnifiques journtes, puissent au moins ceux- ci trouver
dans ces lignes l'hommage reconnaissant et admiratif
m&rit6 par de si beaux talents mis au service de la Religion. Mme la Superieure et les religieuses de I'h6pital,
Mme la Sup6rieure et les religieuses de la Mis&ricorde,
IeR. P. Marlats, Lazariste de la maison de Dax,
M. le chanoine Abadie, aum6nier de 1'hospice, tiennent tout particulierement a s'associer a l'unanime
remerciement.

(Semaine religieuse d'Auck.)
BERNAY

Le 24 octobre dernier, Bernay 6taif en liesse : les
Filles de la Charit6 cCltbraient, pour la premiere
fois, la fete de leur Fondatrice, la bienheureuse Louise
de Marillac. C'etait done grande solennit6. Mais la
famille de saint Vincent de Paul n'itait pas la .sele
a se rejouir. Aupris d'elle s'6tait groupie, dans l'eglise Sainte-Croix, toute la population de notre ville,
car Bernay a, comme d'instinct, le culte du divouement et le sentiment de la reconnaissance. Le culte
du devouement : or, quelle vie disinteresse6 que celle

des Filles de la Charit 1 Le sentiment de la reconnaissance: or, c'est des le debut de leur soci6tC que
les sceurs de Saint-Vincent furent tablies daus nos
murs, a l'occasion d'une peste qui ravageait la ville ;
c'ktait en l'an 165o. La maison de Bernay est donc
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I'une des premieres fondations des filles de Ia bienheureuse Louise de Marillac.
Des lors, la fete ne pouvait etre que tres belle.
Force nous est de dire pourtant que les espirances
-ont 6t6 d6pass6es.
Tout y a contribue d'ailleurs : et le temps, qui fut
d4licieusement beau; et I'affluence, qui fut si consid6rable que beaucoup ne purent trouver place dans la
vaste nef; et les chants, qui furent une fois encore ce
qu'ils ne pouvaient pas ne pas &tre sons la direction
de M. Fabb6 Loth; et la d6coration de I'autel; decoration qui permit & M. I'abb6 Motte de se surpasser ;
tout enfin, et la claironnante parole de M. le chanoine
Coub6 fit du 24 octobre une journde id6alemeut
rtussie.
Des la veille au soir, la vile semblait d6ji s'animer. Des ailes blanches plus nombreuses qu'a I'ordinaire, allaient et venaient dans nos rues. C'Rtaient les
seurs de saint Vincent, d6putees par les maisons voisines, qui venaient prendre leur part de la joie commune. Et de fait, tandis que les ombres de la nuitdescendaient sur la terre, les sonores envolees des cloches
se mirent soudain A chanter I'all6gresse des coeurs et
annonchrent la solennit6 qui se preparait.
Le lendemain, des les dix heures, 1'6glise commence
A s'emplir.
Des draperies d'un bleu tendre pendent aux murs
et forment un fond clair sur lequel se d6gagent les
-colonnes du baldaquin et la delicate decoration qu'elles
coupent harmonieusement. Des itoffes, d'un azur plus
nuanci encore, mais frang6es or aux cliapiteaux et k
Ja base, tombentde mme de chacune des colonnes
du choeur. En outre, des guirlandes de verdure courent
-dans les arceaux de pierre, unissant ainsi l'autel avec
les reliques expos6es a la table de communion. Le

-

184 -

chceur tout entier forme done un ensemble qui, apres
avoir d6buti discretement, va s'6panouir au maitreautel.
C'est l8, en effet, qu'il faut regarder. Tout en haut,
adossi aux deux colonnes centrales du d6me, se
trouve le tableau repr6sentant la bienheureuse Louise
de Marillac, a genoux aux pieds de Notre-Seigneur
tenant sa croix, car Ia fondatrice des Filles de la
Charit6 avait une devotion speciale pour le crucifix.
En dessous de ce tableau, ce ne sont que fleurs et
verdure, massifs a la fois imposants et d6licats, qui
ornent l'autel sans l'alourdir et lui conservent son
aspect g6ndral si grandiose, sa ,2ile Nativit6 surtout.
Et pour parachever tout cela, voici qu'une inscription en lettres gigantesques formies par des bougies,
part du c6t6 de l'6vangile, monte au-dessus du tabernacle, retombe du c6t6 de l'epitre et nous dit que la
charit6 est la reine des vertus: Major est caritas. Mais
c'est li une v6rit6 qui s'applique a tous; or la charite,
en Louise de Marillac, s'inspira toujours du Calvaire,
car l'amour du prochain doit aller jusqu'au sacrifice.
Voila pourquoi les lettres de feu de cette inscription
seront unies entre elles, ce soir, par les rayons de
flamme d'une croix ligerement couch6e, dont les pieds
semblent toucher au tabernacle tandis que son sommet viendra embraser, en l'expliquant, le tableau de
la Bienheureuse.
La grand'messe est c6l4bree par M. Ryckewaert,
suprieur du grand seminaire.
Les rites sacres s'accomplissent, recueillis, pieux,
en une douce atmosphere de priere. Les chants,
en
effet, furent executes, ala gr 6 gorienne, par Ies 6lives
du grand seminaire. L'eloge de ces derniers n'est
plus a faire et Bernay les ecoute toujours avec un plaisir nouveau.
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Au pr6ne, M. I'Archipr&tre, en quelques paroles
6mues, dit le merci du pasteur et de la paroisse aux
choressoeurs de Saint-Vincent.
Peu a peu, d'ailleurs, 1'6glise s'est emplie et, d'ores
et d6jk, c'est une foule qu'elle contient, approuvant
ainsi l'affirmation de M. I'Archipr6tre qui venait de
proclamer la sympathie de Bernay pour les Filles de
la Charit6.
L'assistance sera meme plus dense encore ce soir.
En vain 1'on a double les rangs des chaises. II est
trois heures a peine et deji toutes les places sont
prises.
Retenu par les offices du dimanche, le clerg6 des
paroisses voisines n'avait pu venir, ce matin, honorer
la Bienheureuse. 11 prend sa revanche ce soir.
Les vepres commencent.
Les versets des psaumes sont chant6s alternativement par le grand s6minaire et les orphelines de la
Mis&ricorde. Ces chbres enfants pouvaient-elles se
taire absolument au- our o& lion celebrait - et pour
la premiere fois - la fete de celle qui, en fondant les
Filles de la CharitA, avait, par 1~ meme, contribu6 A
abriter leur jeunesse?
Mais d6ja le grand s6minaire fait 6clater le Magnificat, de Moissenet, dont les melodies se r6percutent
jusqu'au fond de la nef oi elles vent mourir en donces finales.
Puis, lorsque le c6ltbrant eut chant6 1'oraison du
Salve Regina, c'est le moment du panbgyrique de la
Bienheureuse que nous f&tons aujourd'hui. M. le chanoine Coub6 monte done en chaire et nous parle, avec
feu, de la charit6 de la collaboratrice de saint Vincent
de Paul. II nous montre Louise de Marillac offrant A,
Dieu sa viduit6, cette floraison automnale de la virginit6; s'effacant ensuite toute sa vie devant son pere,
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coulant, dans 1'ombre, des jours pleins de rm&ites,
pour passer dans la pinombre apres sa mort et n'arriver enfin a la pleine lumikre qu'avec la gloire de la
beatification. Saint Vincent de Paul et la bienheureuse Louise de Marillac sont done d6sormais deux
astres au firmament de I'rglise, deux astres qui se
conjuguent, deux astres qui ne se nuisent pas l'un .,
l'autre, mais, au contraire, s'6clairent 'un rautre et
s'envoient mutuellement leur 6clat. Et condensant sa.
pensee, l'illustre orateur souligne le caractere chr6tien et le caractere patriotique de la charite de la.
nouvelle Bienheureuse.
- Des que M. le chanoine Coub6 est descendu dechaire, retentit Ia Cantate en l'honneur de Louise de
Marillac. La musique est de F. de la Tombelle. Quelques passages, bien en harmonie avec les paroles,.
sont plus particulibrement remarqubs. Les soli sont
chant6s par M. 1'abb6 Asset et les chceurs sont formspar le grand s6minaire qui donne aussi, et toujours
avec mrme sirete, meme maitrise et meme onction, le
salut en musique.
Le Te Deum est entonn6 et, tout aussit6t, flamboient les lettres de l'inscription Major est caritas, de
m6me que s'allume la croix qui plonge sa base audessus du tabernacle pour venir irradier, par son.
sommet, le tableau de la Bienheureuse. C'est un vritable embrasement de l'autel et, du bas-de l'eglise, le
coup d'ceil est splendide.
Mais, helas! tout a une fin ici-bas. II est dej&cinq
heures et demie. L'ostensoir d'or s'est lev6, le Christ
a beni 1'assistance. Peu A peu donc, la foule s'&coule,
lentement, comme a regret, heureuse cependant
d'une journ6e si belle.
Au demeurant, les Filles de la Charite que nouspossidons ici peuvent 6tre fieres de'ce que Bernay a
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fait pour elles. Elles n'ignoraient pas combien nous les
aimions auprbs des orphelines ou aupres des malades.
Elles ont eu une nouvelle preuve de notre sympathie.
(Acko paroissialde Sainte-Croiz de Bernay.)
6AINT-FLOUR

Des ta veille du 28 octobre, jour fix4 per Monseigneur, grace a l'activit6 et au goft exquis d& notre
petite fanille de saint Vincent de Paul et de sa diligente supkrieure, tout etait & point.
La curiosite enfantine et populaire, 6veillbe et
charmre par le riche d6cor de. l'antique facade et surtout par la feerique disposition interieure des ori:flammes et des beaux tableaux de la Bienheureuse
et de ses filles, les guillotinaes de Cambrai et d'Arras; cette curiosit6 de bon aloi qui se fera messag&re
*d'appel se demandait : que se passe-t-il a la cath&drale, qu'est cette belle fete? Une petite fillette vouJant paraitre mieux renseignde disait naivement :
C'est la fete des bonnes sceurs de Charit4!
C'6tait bien cela et mieux encore: Fete des Filles
<de saint Vincent et de leur sainte Mere; l'impression
publique en ville faisait echo a ce mot si gracieux de
1'enfant, et la fete fut tres belle.
Oui, f&te de nos scurs de Charit6, les seculaires
bienfaitrices de Saint-Flour, nos sceurs fond6es par
saint Vincent de Paul lui-m&me, nos sceurs que les
fureurs rivolutionnaires respecterent, nos soeurs qui
.connurent, il y a A peine quelques annres,, une 6preuve
4<'exil dont la ville se souvient avec amertume... Nos
-cheres sceurs dont le blanc panache met de la joie au
-coeur, de I'idial an front franqais... Nos sceurs ne sont*ellespas un reflet du ciel dans la beaut6 de leur vocation, dans la noble douceur de leur charit6, partout sa-
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luees, m&me par 'indiff6rence et I'impi&t6, belle figure

des anges gardiens qui tendent la main en montrant
le ciel.
En s'unissant a leur joie filiale, Saint-Flour savait
par ce geste leur t6moigner beaucoup d'estime, beau-

coup de reconnaissance, beaucoup d'espoir en leur
d6vouement... Filles de la saintete, sours de la souffrance, meres de ceux que l'6vangile predestine dans
les larmes, mnais qu'il sait consoler.
Aurillac avait prete ses beauX deccrs; car toutes les
maisons de saint Vincent ne forment que la meme
famille et le meme esprit de fraternit6 les anime et les
soutient.
Ainsi l'a ordonni saint Vincent dont une phrase,
lapidaire doit trouver ici sa place, trait de genie de
l'ap6tre de la charit6, lumiere cileste projetie sur
notre terre Aterre egoiste, flamme d'amour divin qui
fait briller au ciel de la France ces 6toiles de saintet6 :
les Jeanne d'Arc, les Vincent de Paul, les Louise de
Marillac.
( Vous aurez, mes filles, disait le bon saint Vincent, pour monastere la maison des malades, pour
cloitre les rues de la ville, pour cl6ture l'obbissance,
pour grille la crainte de Dieu, pour voile la sainte
modestie. ,,
Louise de Marillac entendait ces choses sublimes et
elle allait partout infusant dans les ames de ses fillescette sublime doctrine, sermon de la plaine de France
apres celui de la montagne de Judee.
La messe pontificale fut dite par Monseigneur.
Autr6ne Mgr Halle avait pris place et ce doux et
gracieux pontife sait unir a une exquise bont6 la plus
delicate dignit6.
Chants superbes par la chorale du grand s6minaire
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et celle dirig6e par sceur Odile des sceurs de Charit6;
aux orgues M. Renaudie et son jeune fils.
Aux vepres, le discours de Mgr Halle charma son
auditoire aussi nombreux qu'un jour de semaine le
laissait esperer.
Le distingu6 pr6lat fit :'historique encore peu connu de cette admirable fondatrice des sceurs de Charite, faconnee par saint Francois de Sales et saint
Vincent de Paul... Lt montra l'fme de Louise de Marillac, pridisposke par la souffrance a. la charitý, par
la vie pzrfaite a la saintet6, par ses devoirs d'etat
bien compris a une rectitude de fondatrice d'ordre
religieux.
En retour, elle vit ses labeurs, ses conseils, ses
exemples porter leurs fruits, et le jour de sa glorieuse
beatification quatre de ses filles partageaient ses
honneurs, portant au front la couronne du martyre.
Mgr de Saint-Flour remercia son distingu6 et 6loquent confrere et, comme toujours, avec cette expression choisie qui sait bien dire, venant du coeur:
bonus dicendi peritus.
Et, le soir venu, la fete prit fin. Ce fut alors le
cortege des clercs, pr&tres et 6veques, s'eloignant sous
la p6nombre des vieux piliers avec cette haute gravit6,
ce maintien solennel des temps anciens adoucis par
une gracieuse majestA, reflitant la beautA franaise 'et
la charite souriante des modernes 6lus de Dieu et de
son Eglise.
Les cierges s'eteignirent, les verres multicolores se
briserent, tombant des voites, le cortege se perdit
lentement vers l'antique sacristie que bitit saint Odilon apr~ s lcs terreurs de l'an mille.
A son tour la foule s'6coula, laissant voir les cornettes des sceurs invitees par leurs compagnes : elles
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furent le plus beau dcor de la fete, vivant reliquaire
de saintete.
Les n6tres tenaient accrochies a leur chapelet leurs.
petites orphelines... Filles et meres regardaient vers
les saints lieux, comme pour s'emplir les yeux et kl
cceur de la belle chose... I'apothbose de. leur Fondatrice; mais il faut regarder vers demain, mes nobles,
soeurs, et son labeur quotidien; et apres-demain cesera pour vous le repos dans la gloire do paradis.
Rien de beau comme une seur de CharitA endormie
dans la douceur de la bonne mort, le front pimbe de
beaut6, fleur de lys qui a referm6 ses p6tales pourgarder en un cceur plus parfume les aromes de la,charit6.
I1 y a eu de nos jours une beawte sanglante, il y&
eu une vision d'id6al et de saintet6 qui pent lui 6trei
compar6e : celle de nos h6ros morts pour la patrie.
Quand tout eut pris fin, les anges du sanctuaite
portirent vers le ciel les parfums de l'encens, lesi
humbles prieres des fideles et des seeurs de saint Vincent de Paul, et les grands espoirs de la patrie, fiere:
d'une telle l1ite, diademe i son front, geste de Dies,
au pays des Francs.
L. T.
(Semaine catholique de Saint-Flour.)
IOULOUSE

Ces solennites auxquelles 1'6 glise Notre-Dame la1
Dalbade prta l'impressionnante majeste de son sanctuaire et de sa nef furent sans doute,n
pieux hommage aux cinq nouvelles bienheureuses, se d6tachant.
sur une toile de maitre dans une vision de gloire;:
mais l'on peut dire aussi sans hesitation qu'clles
furent
un t6moignage bien vivant de la reconnaissance
et da-'
respect de Toulouse envers ses sceurs de la Chariti.
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Les fidiles Ataient venus en foule des diverses
paroisses de la ville; group6s autour de leurs cures,
ils rassemblaient dans leur esprit et dans leur coeur,
autour de la bienheureuse Louise de Marillac et des
quatre martyres d'Arras, toutes nos soeurs de la CharitCqui, bienheureuses elles aussi sous leur blanche cornette, faisaient s'envoler vers leurs sceurs de gloire
I'admiration et la pi6et affectueuse dont le bon peuple
de Toulouse les couvrait sans que leur humiliti puit
l'empecher. Tous, nous 6tions heureux de r-ir nos
bonnes soeurs a la place d'honneur, dans la net, a c6te
de 1'honorable M. de Poul et de.trois petits enfants,
cousins des descendants directs de la bienheureuse
Louise de Marillac.
C'est 1&que les Filles de saint Vincent recurent les
voeux de MM. les Cures de la ville dont elles sont,
aujourd'hui comme toujours, les auxiliaires les plusdevouees.
SCet hommage spontan6 et joyeux leur fut apporte
et par M. 1'Archiprtre de la Metropole, 'les conviant
a la joie et . I'action de graces; et par M. le Cur6 de
la Dautade, rappelant leur action bienfaisante dans

la ville de Toulouse, action qu'aucune persecution n'a
decouragee; et par M. le Cure de Saint-Nicolas qui
voulut bien chanter le premier jour la messe en 1'honneur de la bienheureuse Louise; et par M. le Cure de
Saint-Sernin qui, voyant devant lui un trbs nombreux
auditoire d'enfants, laissa son cceur s'6pancher :
a Vous etes, dit-il aux sceurs de la Charit6, nos religieuses paroissiales..; le clerg6 de la paroisse est
votre clerg... ; 1'eglise de la paroisse est votre 6glise...;
les oeuvres de la paroisse sont vos euvres. ) a Quant A
vous, dit-il aux enfants, si vous etes chretiens, si vous
avez le bonheur d'avoir des parents chretiens, si vos
ames ne sont pas en peril, vous le devez a nos seurs
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de la Charit6. Restez fidles aux enseignements que
vous avez recus d'elles, devenez des saints parla pri&re,
la d6votion a la trfs sainte Vierge, et surtout par la
sainte communion qui vous permettra de rester fermes
dans le bien, et, si vous tombez, de vous relever plus
vite. ,
Et ce fut certainement beau, comme une scene evang6lique, de voir ce pretre vin6r6 donnant a des
enfants la forte doctrine et admirablement compris
d'eux.
Discretement, les bonnes seurs avaient c6d6 lear
place aux petits, les privil6gis du divin Maitre, et du
haut du ciel le bon M. Vincent et Louise de Marillac
devaient sourire.
Le geste du clerge de Toulouse fat delicatement'
paracheve par Mgr I'Archevaque dont le coeur, connu
de tous pour sa grande bont6, dut tressaillir de joie
paternelle devant l'immense foule inclin6e sous sa
main benissante; le mercredi soir, Sa Grandeur vint
presider les vepres, accompagnd de Mgr Dubois, oficiant, et entour6 de MM. les Cures de la ville, de
Mgr Breton, recteur de l'Institut catholique, de M. le
chanoine Brule, superieur du Seminaire de 1'Institut,
de MM. le Superieur, les Directeurs et 61eves du:.
grand S6minaire.
Le jeudi, Sa Grandeur donna encore sa famille 6piscopale : M. le vicaire gln6ral Clermont chanta lamesse .
des martyres d'Arras, et le soir, Mgr l'Auxiliaire enton- nait le Te Deum de cl6ture & l'issue des vepres dont
l'officiant fut Mgr Saleich.
Ce jour-lU, les c6ermonies furent faites par les
enfants de la matrise paroissiale, heureux d'avoir reC I
les felicitations d'un 6veque et d'un vicaire g6n&ral;,
quelques-uns gardaient dans le cceur les pr6cieuses
paroles qui leur furent adressees : c Ces enfants ser-
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vent trop bien la messe pour qu'il n'y ait pas de pr&tres
parmi eux. D Puisse la gloire des Bienheureuses affermir dans certaines de ces jeunes Ames la volont6 de
monter un jour a I'autel!
Autour de leur archeveque aimS, et de leurs cures,

les fidles ne cessaient de manifester leur joie et leur
pi&t6 par la v6neration d'une relique de la bienheureuse Louise, et des cantiques populaires diriges par
un maitre de chapelle 6merite; les hymnes liturgiques
montaient vers Dieu, soutenues par la voix puissante
des orgues magistralement tenues.
Le pan6gyrique desBienheureuses fut prononf6 par
M. le chanoine Desgranges, universellement connu et
appr&cid. II nous montra en Louise de Marillac une
Ame parfaitement soumise a la grace et aux directions
de Jesus; elle se donna tout entiere au soulagement
des miseres humaines parce que elle-meme avait beaucoup souffert; avec saint Vincent de Paul elle sut
adapter 1'evangile social du Maitre aux n6•essit6s
pressantes de l'6poque, et remedier k un mal national
par une organisation nationale de la charit6. EHe
laissa aprbs elle non pas seulement des oeuvres f&condes, mais surtout cet esprit qui, conforme A la belle
lettre sociale de Mgr 1'Archeveque, doit nous pousser
A guerir un.mal nouveau, I'incr6dulit6 du proletariat,
par des moyens nouveaux, s'inspirant cependant, sous
peine d'ineficacite, de la saine et forte tradition.
Louise de Marillac avait saisi les merveilleuses richesses sociales du catholicisme; puisse son esprit d'initiative, rest6 vivant dans sa famille spirituelle, diriger
ceux qui travaillent au relkvement national sur les
bases de Ia Religion.
Le jeudi, M. le chanoine Desgranges fit I'histoire
des quatre martyres d'Arras, victimes de leur fide~ltA
aux directions du pape Pie VI, et de la haine du com-
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missaire du peuple, Joseph Lebon, l'aipostat; emprisonnies sans motif, en d6pit de tout droit, arrachies
aux malades et aux pauvres, elles acceptent humblement, joyeusement, la volont6 de Dieu, et, fidles a
leur mission, elles consolent jusqu't lear dernier
moment leurs compagnes d'infortune; condamn6es a
mort, elles annoncent que leur sang sera le dernier
verse, et elles pr6sentent leur tete au couperetsanglant
simplement, tout simplement, en vraies Filles de la.
Charit6.
Encore une fois, Toulouse accompagne de ses voeux
nos bonnes sceurs de la Charite qui continuent leur
tache quotidienne, faite de sacrifices obscurs, martyre
non sanglant de tons les jours, selon la belle expression du P. Gr6goire, I'un des organisateurs de cette
fete, qui, dans une vibrante allocution, rappela anx filles de saint Vincent la grandeur de leurd6vouement,Les Filles de la Charite ont pour cloitre les rues
de la ville; les Toulousains les y salueront toujoursavec respect.
S. C.
-(Semaine religieuse de Toulouse.)
LE HAVRE
Nous n'avons pas le compte rendu des f6te= celbries le7 novembre; nous avons mieux, nous avons le sermon prech.-:
ce jour-la en l'gglise Notre-Dame du Havre par S. Gr.
Mgr Julien, evEque d'Arras.
Diliges Dominum tuum ex to o torde lio,.
ex iota anima ra, e x olta fortitudine itM,,.
et

froximum

sicut leipswr.

'

(DEiTrr., vi.)
Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de-:
tout votre cceur, de toute votre LAme et de
toutes vos forces, et votre prochain commevous*m6me.

MES TRES CHERS FRERES,

Voila le grand commandement, car les deux n'ea
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font qu'un, et tous les autres dcoulent de celui-1a.
C'est A ce pr6cepte divin, promulgu6 des le commencement du monde, que le Christ ramine toute la religion et rapporte toute la doctrine du salut. Aimer
Dieu et le prochain,- voili tout I'homme et tout le
chretien. Qui croit aimer Dieu et n'aime pas ses freres,
celui-la se trompe, il n'aime pas et n'observe pas le
commandement. Qui croit aimer ses fr&res, sans aimer
Dieu, celui-lk se fait aussi illusion. La charit6 est une
et indivisible. Elle n'a qu'un objet dans lequel elle se
concentre, elle s'alimente, elle se purifie, pour, de la,
se r6pandre et se partager. Cet objet, c'est Dieu, c'est
Dieu qui s'est d6fini la charite m&me : Deus caritas est.
C'est le foyer 6ternel ou s'allument et s'embrasent
tous les amours qui veulent durer par deli cette vie,
et fleurir, en attendant, sur les bords de la misCre
humaine.

Le propre de l'amour de Dieu, aussit6t qu'il regne
sur un cour, est de le vider, si j'ose dire, de tout ce
*quile remplit d'ordinaire : le plaisir, l'int6r&t, I'ambition, toutes les formes de l'6goisme enfin, et de mettre
a la place de tout cela l'attrait de la veriti divine, de
la bont6 divine, de la divine beaute.
Et quand, une fois, par le miracle de I'amcur, Dieu
a pris la place de l'homme en un coeur, ce coeur participe A cette charit6 infinie, qui est 1'essence meme de
Dieu, et autant qu'il est possible i nn etre cr66 et par
-cons6quent limit6 dans ses d6sirs et dans sa puissance,
il met sa joie et sa fIlicit6 a r6pandre autour de lui
sur ses freres malheureux, ignorants, 6gar6s, le trop
plein de sa surabondance. Toute la philosophie de la
-charit6 chr6tienne se rbsume en la formule familibre
jadis aux levres du pauvre : a Pour l'amour de Dieu,
secourez-moi. , Et toute l'histoire de la charit6 chr6tienne se resume dans la r6ponse des ames innombra-
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bles qui ont fait 6cho a cet appel : (Oui, c'est pour
l'amour de Dieu que j'ai pitie de toi. C'est Dieu qui

m'a fait un commandement de t'aimer, comme il m'en
a fait un de l'aimer lui-meme le premier. Si je n'aimais
pas Dieu d'abord, je pourrais encore sans doute, par
un sentiment d'humanit6, venir a ton aide, ne flt-ce
que pour 6carterde mes yeux le spectacle deta misire;
mais la nature ne m'inspirerait pas pour toi le sentiment que je puise dans l'amour de Dieu. Je me sens
del'attrait pour toi, par cela seul que tu souffres, que
tu es abandonn6 de tous, et que, corps et ame, tu
manques de tout. Plus j'aime Dieu, plus je t'aime. Je
n'ai pas besoin de te connaitre. Tu n'as pas besoin de
venir moi. Je te chercherai partoutoit tuseras. C'est
Dieu qui m'envoie, et pour l'amour de toi, je suis prit
. tout souffrir, m&me tes rebuffades, meme ton ingratitude, mime tes r6voltes. Je viens encore une fois au
nom de Celui qui a tant aim6 les hommes que, pour
les sauver, ii a donn6 en victime son Fils unique.
Je suis la charit6 humaine parce que je suis une 6tincelle de la divine charit6 .n
II n'est rien de tel, mes trts chers Freres, que les
exemples pour illustrer les theories. Cette haute doctrine ressort avec plus de splendeur et d'autoriti de la
vie et de la vocation de Louise de Marillac, fondatrice, avec saint Vincent de Paul, de la Compagnie
des Filles de la Charit6. En 1'6levant sur les autels,
I'rglise n'a pas voulu seulement rendre un solennel
hommage a la plus prodigieuse organisation de charit6 que le monde ait jamais vue, mais plus encore
elle a voulu rappeler au monde, toujours tent6 de
l'oublier, que cette immense famille r6pandue sur la
surface de la terre pour le soulagement de toutes les
infortunes, n'est ce qu'elle est, ne fait ce qu'elle
fait, ne dure ce qu'elle dure, qu'autant qu'elle
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garde, inalterable et vivifiant, 1'esprit surnaturel
dont elle est issue, et qui est 1'esprit de charit6, tel
que j'essayais tout a l'heure de vous le d.finir.
Nous l'allons voir en action, cet esprit, dans 1'histoire
de notre Bienheureuse. C'est I'amour de Dieu qui, en
s'emparant du coeur de Louise de Marillac et en le
detachant peu a peu du monde et d'elle-meme, I'a pr&paree a ce que Dieu attendait d'elle, la fondation des
Filles de laCharite. C'est l'amour de Dieu qui ia soutint a travers les difficultes qui assaillirent l'oeuvre
naissante et qui 1'inspira 'dans la direction et dans les
conseils pieusement recueillis et mis en pratique par
les Filles.
I
Tout. le monde est oblige d'aimer Dieu et de lui
prouver son amour en observant pour le moins ses
commandements. Mais il n'est pas donn a&tout le
monde d'aimer Dieu jusqu'A I'oubli complet de soi,
comme les saints, et jusqu'au sacrifice de tout ce qui
plait a la nature. Louise de Marillac 6tait nee avec
un cceur trop grand pour que le monde le pfit contenir.
Et cependant elle appartenait a une famille qui
pouvait lui promettre, avec 1'e~lvation du rang, les
satisfactions d'honneur et de bien-etre qui peuvent
flatter les plus nobles penchants. La maison de Marillac, originaire d'Auvergne, etait sortie de L'obscurite .
dans le cours du seizieme siecle. Ses.membres avaient
occup6 et occupaient encore sous Louis XIII de
hautes charges dans la magistrature, dans la diplomatie et dans I'arm6e. Deux de ses oncles furent
archeveques. Un autre, Michel, fut garde des sceaux.
Un quatritme, Louis, devint marichal de France.
Mais ces derniers, qui jouissaient de la faveur de
Marie de Medicis, encoururent de ce fait la disgrkce
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du redoutable cardinal de Richelieu. Le garde des
sceaux mourut en exil dans lis sentiments de la plus
admirable piete. Le mar6chal eut la t&te tranchie en
place de Greve.
De pareils coups devaient confirmer encore dans
l'ime de Louise, avec ia defiance envers le monde et
les puissants de ce monde, le d6tachement des grandeurs humaines.
De bonne heure elle avait appliqud son esprit a ces

choses s&rieuses qui ne trompent pas et sont a l'abri
de la disgrace. Fille unique, elle fut Olev6e au couvent
des religieuses de Saint-Louis de Poissy. Est-ce le
besoiri de combler le vide laiss6 dans son coeur par la
mort pr6matur6e de sa mnre? Louise se fit remarquer
des lors par une pi6te vraiment fliale envers la
Vierge Marie.
Son phre, qui avait contract6 un second mariage,
ne voulut pas toutefois laisser a d'autres le soin de
parfaire l'Aducation de sa fille. II la rappela pros de
lui, et lui fit 6tudier, sous sa direction eclairee, la
litt6rature, les arts, les sciences et meme la philosophie. Louise montra du goit pour la peinture. Elle
s'appliqua avec autant de bonheur a l'etude du latin.
Elle fut initi6e ainsi, des sa jeunesse, a cette belle et
humaine culture qui devait donner au siecle de
Louis XIV, i c6t6 des grands hommes qui I'ont illustr6, cette pl6iade de grandes dames, la Rambouillet,
la La Fayette, la S6vign6, la Maintenon, vraiment
dignes de converser avec les Corneille, les Racine, les
Fenelon et les Bossuet. Le caractire de cette education, plus profonde encore qu'etendue, 6tait la connaissance de I'ame humaine, telle que l'avait faite le
christianisme, et la conviction que la vie ne vaut la
peine d'etre v6cue que du seul point de vue de la foi.
L'6tude n'6tait pas d'ailleurs le tout de cette 6duca-
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tion, et Louise de Marillac n'6tait pas expos6e a fournir un jour des traits plaisants au peintre des Precieuses ridicules et des Femmes savantes. Elle devait
faire son apprentissage des travaux feminins sous
la direction d'une maitresse vertueuse, en compagnie de quelques jeunes'filles de sa condition. Bien
loin d'avoir pour les soins du menage la repugnarice
que l'on pourrait supposer, elle s'appliquait a bien
faire meme les choses les plus vulgaires, jusqu'i pr&ter
la main 4.'ouvrage des domestiques.
D6ja percait en Louise de Marillac la vertu de charit6 qu'elle puisait a,la bonne source, dans I'exemple
du Sauveur, qui 6tait venu an monde, non pour etre
servi, mais pour servir. De lI une des premieres inspirations de sa chariti. La maitresse de couture dont je
parlais tout A l'heure gagnait piniblement sa vie.
Louise cut 1'id&e, qu'elle ft partager a ses compagnes,
de se procurer de 1'ouvrage chez les marchands et d'en
reserver le ben6fice a cette bonne personne.
Les grandes Ames s'instruisent beaucoup moins
dans les livres qu'i l'cole des ivnements. Louise
.arrivait A la vingtimme annie quand Henri IV mcurut'
sous le poignard assassin qui atteignait la France dat
mume coup A peine remise des horreurs de la guerre
civile, la,France retombait dans l'anarchie et dans la
misere. Nul frein A la licence des mceurs ni an vaga,bondage des malfaiteurs. Comme il arrive aux 6poques
troublees, un lhxe sans pudeur s'affichait aupres d'un
denuement sans espoir.
D'instinct, tout ce qui voulait 6chapper A la contagion et sauver le pays se tournait vers la religion et
vers les institutions religieuses. Les cloitres attiraient'
les Ames, non pas en signe de decouragement, mais
dans une intention de p6nitence et de rachat. Ainsi se
repeuplent toujours. au lendemain des catastrophes
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sociales on des grandes guerres, les monastires de
tout genre qui ont tous cela de commun d'offrir aux
coeurs froissis par le spectacle de tant de maux le
moyen d'aimer Dieujusqu'i l'immolation d'eux-memes,
i la place et pour le salut des malheureux qui ne
pensent pas m8me a l'aimer. Louise n'6chappa point a
cette sublime tentation. Son pire itant mort, elle songea a se retirer du monde pour entrer chez les sceurs
Capucines, mais sa sante, trop faible, l'arreta.
Dieu la r6servait pour une autre sorte de sacrifice.
En attendant, elle devait franchir une nouvelle &tape,
le mariage.
Elle 6pousa, a vingt et un ans, en 1613, Antoine Le
Gras, 6cuyer, secretaire des commandements de la
reine Marie de M6dicis. Elle s'appellera disormais
Mile Le Gras, selon l'usage du temps. Ne craignez pas
que son nouveau nom ni son nouvel 6tat changent ls
fond de son caractere. Non, elle garde cette gravit6
qui lui donne 1'air d'une religieuse dans le monde.
Ce n'est pas qu'elle n'ait de quoi plaire : quand i le
faut, elle fait honneur a sa condition et A son mari.
Mais sa tenue et son train de maison contrastent singulierement avec la folie du moment, qui est toute de
luxe et de toilette. Les pr6dicateurs ont beau precher,
les moralistes s'indigner, on se ruine en 6toffes, en
broderies et en bijoux. La modestie n'est pas moins
bless6e que la prudence. Mile Le Gras proteste par
1'exemple. Non contente de s'habiller simplement,
voila pour le monde, elle porte sous ses v6tements un
cilice: voila pour Dieu. Elle mine une vie mortifi6e :
* A table, rapporte une femme de service, elle faisait
semblant de manger et ne .mangeait pas. La nuit,
lorsqu'elle croyait tout le monde endormi dans la
maison, elle se levait pour s'enfermer dans son oraLoire. n Pendant ie carnaval, elle avait coutume de se
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mettre en retraite chez les religieuses Capucines. En
retraite, n'y etait-elle pas toute l'annxe, faisant l'oraison tous les jours, et se nourrissant de lectures

pieuses? L'Ecriture sainte, 1'Imitatiort de Jesus-Christ,
le Combat spirituel, les cwuvres de Louis de.Grenade
et celles de saint Francois de Sales, 6taient ses livres
de chevet. Elle effrayait le bon &v6que de Belley,
Mgr Camus, I'ami de saint Franý6is de Sales : a Je
suis console de savoir,lui ecrivait-il, que les exercices
de recueillement et les retraites spirituelles vous soient
si utiles et si savoureuses. Mais il en faut prendre
pour vous comme-du miel, c'est-i-dire rarement et
sobrement. Car vous avez une certaine avidit- spirituelle qui a besoin d'etre retenue. n
Ne vous etonnez pas, mes trbs chers Freres, que
Mile Le Gras ait connu- les ipreuves et ]es combats
iatirieurs qui assaillent un jour ou 1'autre les Ames en
travail de perfection. Le tourment du scrupule, la
fi~rre des longues secheresses, les angoisses du doute
ne lui furent pas 6pargnes. Elle devint, en faisant la
guerre lTennemi de son repos, capable de conduire
plus tard les autres a la bataille. t Mon Dieu, ma sceur,
dira-t-elle en effet plus tard, a quelqu'une souffrant
de son mal, pensez-vous done 6tre un ange ? Moi-meme
j'ai &tA affligie de la m&me peine. ) La prinre la delivra.

An reste, ne la croyez pas absorbee dans ces luttes
qui restent le secret de son Ame et de son directeur.
Le gguvernement de sa maison n'en 6tait pas moins sa
principale affaire. Tous s'inclinaient avec respect sous
la douce -autorite d'une raison toujours maitresse
d'elle-mEme ;elle inspirait, dela parole et de 1'exeiple,
l'ordre et la paix. Ses vertus donnaientl'envie de les
imiter. En aimant Dien de tout son etre et de tous ses
actes, elle rendait Dieu aimable a tous, et 1'on vit deux
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employes aux icritures de M. Le Gras, desireux d'une
telle perfection, se consacrer a la vie religieuse. La
charit6 lui faisait d'autres devoirs. Les pauvresqu'elle
ne visitait que les mains pleines, les malades dont elle
faisait le lit et pansait les plaies, qu'elle ensevelissait
apres leur mort, 6taient, eux aussi, de sa famille et de
sa maison. < Ce sont ces choses simples, dit Bossuet,
gouverner sa famille, edifier les domestiques, faire
justice et mis6ricorde, accomplir le bien que Dieu
seut et souffrir le mal qu'il envoie, ce sont ces communes pratiques de la v.ie chretienne que Jesus-Christ
louera au dernier jour, devant les saints anges et
devant le Pere celeste, alors que les histoires seront
abolies avec les empires, et qu'il ne se parlera plus
des faits &clatants dont elles sont pleines. )
La vertu ne preserve pas du malbeur. Apres douze
ans de mariage, Mile Le Gras eut la douleur de voir
partir son mari, en depit des soins dont elle l'entoura,
au bout de quatre annees de maladie. Un fils lui restait, qui avait douze ans et qu'elle 6levait dans I'amour
de Dieu, dans la droiture et dans le sentiment du devoir.
Veuve k trente-quatre ans, que va faire Mile Le
Gras ? Tout en s'adonnant a l'6ducation de son enfant,
elle peut entretenir dans le monde des relations puissantes et se procurer a nouveau un brillant 6tablissement. Mais nous la connaissons d6jA trop pour nous
tromper a son sujet. Cherchons-la dans la voie de la
perfection ok elle se sent d6sormais plus libre
d'avancer. Camus l'y engage : il lui d6finitlI'tat
de viduiti tel que le conseille saint Paul. Elle y
entre sous sa conduite, mais bient6t elle d6passe son
guide qui applaudit a ce redoublement de ferveur.
Oii s'arr6tera-t-elle? L'6veque de Belley n'a pas assez
de loisirs, et il est trop loin de Paris pour suivre
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d'assez pros le travail spirituel qui s'opire dans cette
Ame privil6giee. 11 a l'heureuse inspiration de confier
cette d6licate direction i un pr&tre que toute la France
commence a venerer comme un saint et que tout le
monde connait sons le nom de M. Vincent.
Rencontre providentielle de saint Vincent de Paul
et de Mile Le Gras, achbvement d'uneperfection dbji
haute, origine d'une vaste congregation, 6panouissement sublime de 1'amour de Dieu dans les ceuvres de
charite, vous ktes un des grands ev&nements du grand
sikcle, et bien digne de fixer 1'attention des chr6tiens,
et m&me et surtout de ceux qui, ne l'Ytant plus, voudraient le redevenir.
II
M. Vincent 6tait la charitf faite homme. Ne pauvre,
parmi les pauvres, tout enfant, ii s'appauvrissait encore
pour soulager plus pauvre que lui. Fils d'un paysan
landais, il avait le cceur aussi grand que s'il 6tait n6
sur le marches d'un tr6ne, mais attendri par le spectacle de la pauvret6 vue de tout pris. L'amour de Dieu
agrandit encore son amour pour ses frýres malheareux. PrAtre, it menait de front, i I'exemple de J6susChrist, la charit6 envers les Ames qui manquent de
consolation divine et humaine, et la chariti envers les
corps qui souffrent du froid et de la faim. Ap6tre de
1'exemple autant que de la parole, tout lui est occasion
de pricher J6sus-Christ. Tombe entre les mainis des
corsaires, esclave & Tunis, vendu tour a tour i un
plcheur, a an midecin, a un ren6gat, il convertit ce
dernier et le ramene en France avec lui. Cure successivement des paroisses de Clichy, prus de Paris, et de
Chatillon-Ies-Dombes en Bourgogne, pr6cepteur pendant douze annees des trois fils de M. de Gondi, g6n&ral des galares-de France, deux choses lui tienrient
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surtout a cceur : la premiere, de ramener la foi qui
s'tteignait alors dans les campagnes; la seconde, de
soulager la mis&re matirielle du peuple, cause de sa
mis're morale. Aum6nier gendral des galbres, le voilA
en contact avec les bas-fonds et la lie de la societe.
Rien ne rebute sa charitL Dans cet affreux assemblage
du crime, du vice et du malheur, il ne veut voir que le
malheur, et il repand sur le tout l'in6puisable bonti
d'un cceur qui bat de l'amour de Dieu pour l'humanit6.
A force d'aimer, il decouvre un condamn6 plus digne
d'int&rat que les autres. II le dl6ivre et prend.sa place
avec ses fers.
La charit6 est contagieuse et elle gagne, comaie le
feu, les ames qu'elle approche. Le coeur de M. Vincent
en sera le foyer, et la France enti&re y viendra chercher 1'6tincelle pour allumer partout d'autres foyers.
La charit6 est ordonnatrice, elle est vraiment ordonnie
vers le Dien qui aime l'ordre et la mesure, et elle tend
i imiter la Providence qui, en soulageant le mal d'aujourd'hui, songe a parer au mal de demain. M. Vincent avait le sens pratique et 1'esprit d'organisation.
Mais tout autant, il avait la sagesse du temporisateur
qui attend I'heure opportune et se garde, comme il
aimait a dire, u d'enjamber sur la Providence ».
A la date o& nous sommes, 1624, de son exp6rience
de cure et de predicateur, M. Vincent avait djkl tire
deux institutions. II avait cree, d'une part, en vue de
I'6vang6lisation des paroisses de campagne, les Pr6tres de la Mission, connus sous le nom de Lazaristes.
D'autre part, il avait form6 les ccnfrbries de charit6
qui groupaient dans les villages des femmes de bonne
volont6. c Les Confrdries de la Charit6,disentles statats
approuv6s en 1617, avaient pour fin d'assister les malades spirituellement, pour que ceux qui meurent,
partent de ce monde en bon 6tat et que ceux qui gu6-
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rissent fassent la resolution de ne plus offenser Dieu :
corporellement, en leur administrant la nourriture et
les medicaments; et, finalement, pour accomplir l'ar4ent desir de Notre-Seigneur que nous nous aimions
les uns les autres. On en usera a I'egard des malades
comme une mere pleine de tendresse a l'egard de son
ils unique. Le patron de la Confririe de la Charit6 est
Notre-Seigneur Jesus-Christ, la charite m6me. D
Les Confreries de Ia Charite avaient trouve du premier coup l'esprit qui leur convenait. Restait a leur
assurer l'avenir en leur donnant un fonctionnement
r6gulier et des ressources sufisantes. Elles se
criaient partout oi passaient les missionnaires. Mais
elles ne tardaient pas a languir, en bien des endroits,
faute d'organisation et faute surtout d'une direction
g6nerale. Mlle Le Gras allait venir pour sauver l'aeuvre
et lui faire produire tout son fruit.
Saint Vincent de Paul ne se.pressa point de jeter
dans I'action le zeie et la bonne volonte de celle qui
se confiait A sa direction. II la retint quatre ans dans
la retraite int6rieure et dans 1'accomplissement de ses
devoirs d'etat. Quand il se fut assure que cette belle
Ame 6tait prete, il lui permit de se donner particuliDrement a Notre-Seigneur, ' pour honorer sa charitb
envers les pauvres et pour l'imiter autant qu'elle pourrait dans les fatigues, lassitudes et contradictions
qu'il avait souffertes pour leur sujet ,,et, c'est danscette vue si haute et si surnaturelle qu'il lui confia Ia
visite des Confreries de la Charite.
Suivrons-nous Louise de Marillac dans ses per-grinations A travers les villes et les campagnes, voyageant comme on voyageait alors, logeant dans de mauvaises
auberges, distribuant des aum6nes et des secours de
tout ordre,ranimant le zile des confrkries, expliquant
le riglement, joignant la pratique a la thborie, visitant
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elle-meme les malades, faisant le catichisme aux enfants, ridigeant un resume a l'usage des dames catEchistes, enr6lant de nouvelles adh&rentes, et laissant
tout le monde sous le charme de sa bonne grice, de sp
vertu et de son amour de Dieu? II serait trop long de
nous arr&ter avec elle en chacune de ses stations. Qu'il
nous suffise de rcearquer que 1'exemple de cette
grande dame, venant de Paris, renongant aux agrements supposis de son rang pour aller porter en province le zele de l'amour des pauvres, laissait apris soi
une profonde impression, comme si un ange du ciel
etait descendu dans la maison des humbles de la terre.
A Beauvais, elle fut I'objet d'une ovation. Le succis.
l'enhardit a fonder une confrerie a Paris, sur sa propre
paroisse, dans le quartier de Saint-NicolaS-du-Chardonnet. Bon nombre de dames vinrent se mettre a sa
disposition. Elle etait au premier rang pour se devouer, jusqu'a prendre pour elle le soin d'une pauvre
pestifiree. L'oeuvre allait toujours se d6veloppant,
mime dans la capitale. On l'appelle en Champagne.
Elle y court, elle y fonde de nombreuses confriries,
des icoles de files. Mais 1'iveque de Chilons entendant parler pour la premiXre fois de ces novieautis
charitables demande des explications et n'approuve
point. 11 faut se retirer. M. Vincent console, et rI'uvrer6ussit aillenrs.
C'&tait beaucoup, certes, d'avoir mis en branle une
institution qui 6tait d'un si grand secours. Les dames
associees avaient quelque mirite a donner de leur
temps et de leur superflu pour soigner les malades et
instruire les ignorants. Tout allait bien, d'ordinaire,
a la campagne, oii les femmes, habituCes aux rudes
travaux des champs, ne faisaient pas difficulti de
rendre aux pauvres des services de surcroit. Mais dans
les villes, autre monde, autres moeurs. Les dames de

-

207--

qualit6 ne manquaient pas de pr6textes et meme de
raisons pour se dispenser des charges de l'association.
Le conflit des devoirs se posait pour beaucoup. Epouses, meres de fAmille, femmes du monde, le moyen de
concilier leurs obligations de tous genres avec la visite
et le soin des malades, surtout quand ces malades pr6sentaient le danger de la contagion? On h6sitait, on
reculait, on s'excusait sur la defense du mari. On se
faisait remplacer par des domestiques. On manquait
mime coup i 1'esprit et aux besoins de 1'oeuvre.
ldu
Mile Le Gras en souffrait et s'en plaignait a M. Vincent. C'est alors que la pensee lui vint d'un moyeu qui
concilierait a la fois le service des malades et la bonne
volont6 des Dames de charite. II s'agissait de former
une compagnie de servantes qui, pour l'amour de Dien,
feraient aupres des malades, sous la direction des
Dames, 1'ouvrage de ces memes dames de charite.
M. Vincent se souvint d'avoir rencontre dans ses missions a la campagne de bonnes files dksireuses de se
consacrer aDieu, mais sans goit pour le cloitre et sans
dot pour y entrer. II en parla aux assocides qui consentirent sans peine & les prendre pour auxiliaires.
Bient6t elles virent arriver la premiere desFilles de la
Charift. Permettez, mes cheres Sceurs, que je vous
rappelle cette simple histoire.
II y ayait, a Suresnes, une paysanne, fervente chretienne, et douee d'une volont6 peu commune. " Ay.anteu, dit la chronique, une forte inspiration du ciel
d'instruire la jeunesse, elle acheta un alphabet et, ne
pouvant aller a l'ecole pour se faire montrer, elle
demandait au commencement a M. le Cure ou a M. leVicaire quelles 6taient les premieres lettres, une autre
fois les.quatre suivantes, et ainsi d'autres apres. En
gardant ies vaches, elle etqdiait sa legon, et des
qu'elle voyait passer quelqu'un qui avait la facon de
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savoir lire, elle lui demandait : a Comment faut-il
prononcer ce mot-la? , Et, peu a peu, elle apprit a
lire, puis enseigna a d'autres filles, et alors elle prit la
r6solutin die s'en aller de village en village pour
enseigner la jeunesse et gagna deux ou trois filles,
lesquelles prirent la meme zxsolution, et l'execut-rent
avec elle, l'une en un village, l'autre en un autre. Et
ce qui est plus remarquable, c'est qu'elle entreprit
tout cela sans argent, et sans autre provision
que la
Providence divine, ce qui la fit souvent jefner
des
journees entieres, habiter des lieux oiu il n'y avait
que
les murs. Elle vaquait quelquefois jour et nuit a I'instruction, non seulement des petites filles, mais encore
des grandes, et cela sans aucun retour de vanit6
ou
dessein d'interkt autre que celui de la gloire de
Dieu,
lequel pourvoyait a ses besoins sans qu'elle y
pensAt.
Elle-meme a dit i Mlle Le Gras, qu'ayant passe
quelques jours sans pain, et sans rien dire A personne,
i1
arriva qu'en revenant de la messe, elle trouva
de quoi
se nourrir pour bien longtemps. Enfin, ayant
appris
qu'il y avait a Paris une confrbrie pour les
pauvres
malades, elle fut pressie du desir d'y etre
employee
pour pratiquer plus parfaitement la
charite. Quoiqu'elle eut une grande affection a continuer
l'instruction de la jeunesse, elle quitta n6anmoins
cet exercice,
pour embrasser l'autre, qu'elle jugea plus
parfait
pour etre la premiere Fille de la Charit6, servante et
des
pauvres malades.
Depuis i'ann6e de votre Fondation, mes cheres
Seurs,
en 1633, vous avez vu venir a vous
des vocations parties de plus haut, et m&me des classes 6
societ. Aucune ne me parait plus belle levyes de la
et plus touchante que celle de cette simple fille du
peuple. VoilA,
selon moi, les vraies lettres de noblesse
de votre Compagnie.

-

209 -

Le 29 novembre 1633, Mile Le Gras recevait les
quatre premieres seurs dans sa maison pour les pr6parer par le noviciat a leurs nouvelles fonctions. Se

renoncer, leur r6patait-elle sans cesse, s'oublier entierement pour Dieu, se proposer Jesus-Christ comme le
grand pauvre, le seul pauvre, dont tous les autres ne
sont que les membres, voili le moyen de n'avoir nulle
peine a servir les pauvres, a les respecter, i les soulager, et

i ne nous plaindre jamais. Comme ces lecons

etaient bien comprises. Une sceur, a l'agonie, disait
ing6nument a saint Vincent que son seul remords etait
d'avoir pris trop de plaisir A servir les pauvres!
tcoutez, mes tres chers Freres, les conseils donn6s
par Mile Le Gras sur la maniere de converser avec les
malades : c Travaillons, disait-elle, A les consoler, i
les 6gayer un pen, a leur faire plaisir par nos attentions. 11 faut si peu de chose ! Une image, une fleur,
quelques douceurs suffisent. II importe surtout de les '
gagner A la vertu en montrant qu'elle xend aimable,
d'associer dans une juste mesure l'ardeur, la sagesse,
la douceur a la fermet6, et parler de Jdsus-Christ avec
amour si on veut le faire aimer. ,
Les statuts de la nouvelle Compagnie ne furent
r6diges et d6finitivement approuvis que vingt ans plus
tard. Mais deji le saint Fondateur avec la Fondatrice
lui a donn6 les traits qui le distingueront toujours.
D6ja il peut dire: aAllez, mes Filles, vous aurez pour
monastere la maison des malades, pour cellule une
pauvre chambre, pour cloitre les rues de la ville, pour
grille la crainte de Dieu et pour voile la sainte modestie. ,
Bient6t le noviciat deborde la maison de Mile Le
Gras. La petite communaute se transporta a La Chapelle, pros de Paris, oit un air plus pur, une vie moins
chore, Ia simplicite de vktement et de nourriture, les
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meeurs laborieuses de la campagne sont autant d'avantages appr&cies par la Fondatrice. Nous sommes en
mai 1636. C'est 1'annee ox Richelieu repousse les
Espagnols qui sont aux portes de Paris. C'est I'annie
oD le Cid de notre Corneille fait retentir la scene
frangaise d'accents nouveaux qui ne seront pas d6passes. C'est 1'6poque de la galanterie, des grands coups
d'pe6e et du point d'honneur. La charit6 n'est pas
faite pour monter sur le thietre; c'est dommage, car
l'auteur de Polyeucte 6tait digne de la c6lkbrer. Les
grandes dames n'auraient pas manqu6. I1aurait eu le
choix entre les Lamoignon, les Ventadour, les d'Aiguillon, les Marie de Gonzague; les combats de la
passion et du devoir transposes dans I'ordre de la
grace auraient pu inspirer le futur traducteur de I'Imitation de ftsus-Christ. Telle de ces heroines de la
charit6 aurait pu jeter dis lors aux Chimene et aux
Rodrigue enivres d'amour humain, comme le d6fi des
ames blessees de l'amour divin, ce vers tout cornelien
et digne de la scene :
Connais-tu bien 1'amour, toi qui parles d'aimer4 ;

Ce que 1'amour a fonde se soutient par 1'amour.
L'ceuvre de charit6 est d6sormais debout et se tient
dans toutes ses parties. Ici les confreries de paroisses
qui secourent les pauvres dans leurs demeures, I• les
assemblies des dames qui les visitent a l'h6pital et qui
fournissent les aum6nes, et au service de tous les
Filles de la Charit6. II faudrait un second discours,
mes tres chers Freres, et je m'exposerais a des redites,
si je voulais vous montrer Mile Le Gras faisant front
a toutes les miseres du temps et lancant ses.filles.de
plus en plus nombreuses au secours de toutes les
z. Imitation de JJsus-Christ. Traduction de Pierre CorneiUe.
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detresses. Qu'il suf fse de citer en passant l'(Euvre des
Enfants trouv6s, la visite des prisons et des bagnes,
le soin des alihens aux Petites-Maisons, l'installation
des seurs dans les hbpitaux des grandes villes, dans
les h6pitaux militaires, leur mobiisation en Champagne, en Picardie, en Lorraine, pour r6parer, autant
qu'il se pouvait, les maux de la guerre, leur envoi en
Pologne pour soigner les pestif6r6s a la prixre de la
reine Marie de Gonzague. Mais comment passer sous
silence la .creation d'un hospice de vieillards dit du
Nom.de Jesus, et i'6tablissement de la Salpetribre
destinee & recevoir les mendiants de Paris et des
faubourgs?
Mais, en verite, je ne sais ce que je dois vous faire
admirer le plus, de' 1'extraordinaire d6veloppement
d'une institution visiblement binie de Dieu ou de l'incessante sollicitude de la Fondatrice pour les essaims
de ses filles, aussi loin que la Providence les appelkt.
Mere, dans toute la force du terme, MAre, elle le fut
jusqu'A son dernier soupir. << Sans le respect qu'elle
porte i l'obeissance, dit M. Vincent, Mile Le Gras
irait de c6t6 et d'autre visiter ses filles et travailler
avec elles, quoiqu'elle n'ait de vie que ce qu'elle recut
de la grice. v Faute de sa pr6sense qu'elle ne pouvait
leur donner, el!e leur 6crivait de nombreuses lettres oit
elle se r6pandait en conseils, en recommandations, en
encouragements.
La mort est la pierre de touche de la saintet6.
Mile Le Gras sut mourir. La maladie l'unit encore
plus intimement que la souffrance A son doux maitre
Jesus-Christ. Pas plus que lui, elle ne prof6ra de
plainte. Elle accepta le sacrifice,qui lui cofta fort, de
ne pouvoir, a sa derniire heure,etre assist6e par son
saint directeur, M. Vincent, retenu a Saint-Lazare
par ses infirwitis. Comme elle lui avait fait demander
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au moins quelques paroles d'encouragement, it lui
envoya un de ses pretres pour lui dire de sa part :
4 Mademoiselle, vous partez devant, j'espere qu'en
peu je vous reverrai au ciel. ), Elle partit, en effet, le
lundi de la Passion, 15 mars 1660. Elle avait dit dans
une derniere parole : , Je ne serai pas tromp6e dans
mon esperance. ,
*

*

Non certes, 6 bienheureuse Louise de Marillac,
vous n'avez pas &t trompee dans votre esp6rance.
Quand votre coeur a cess6 de battre, il etait encore
tout ardent de l'amour de Dieu qui n'avait cess6 de
l'embraser jusque-la. L'amour divin ne trompe pas.
Vous 6tes entree, en quittant cette terre, en possession de ce Dieu que vous aviez preffr& & tout et I
vous-meme. Une seule chose pouvait vous causer quelque regret, c'6tait de laisser vos filles sans mere, et
peut-tre vous demandiez-vous avec quelque inquietude ce que deviendrait dans l'avenir cette Compagnie
que vous aviez rassemblee avec tant de soin sous l'aile
de votre tendresse. Vous savez maintenant que la realit6 a d6passe votre espirance. Des milliers et des
milliers de sceurs se sont succ6d6 depuis trois siecles,
teujours de plus en plus nombreuses: elles sont pres
de quarante mille aujourd'hui ; elles sont partout, en
France, d'oui elles prennent leur vol, et dans tout l'univers. Votre guimpe primitive s'est 6panouie en deux
ailes blanches pour mieux voler au souffle de la charite. Regardez-les, c'est toujours le meme esprit qui
les anime aux m6mes oeuvres. C'est en s'oubliant ellesmemes qu'elles se d6vouent et qu'elles ont garde ce
sourire qu'elles tiennent de vous.
Non, non, votre esp6rance n'a pas et6 tromp"e, et
meme je la crois de beaucoup d6passce. Vous n'aviez

pas songi, j'imagine, qu'un jour viendrait oii votre
nom serait invoqui sur les autels et votre humilite ne
pensait guire que l']glise lui dicernerait le titre de
bienheureuse en attendant celui de sainte. A la bonne
heure pour M. Vincent, mais vous, qui 'efit pu croire?
Qui sait si le long temps 6coul6 entre votre mort et
votre b6atification n'est pas 1'effet des risistances
d'une modestie que la gloire c6leste n A pas pu compl tement rassurer?
Rfsignez-vous du moins a la gloire,en faveur de vos
chores Filles de la Charite. Plus glorieuse, vous devenez plus puissante ainsi. Interc6dez d'autant pour
leurs ceuvres qui sont les v6tres, pour leurs travaux
qui sont les v6tres, pour lear sanctification qui est la
v6tre. Vous etes dans le ciel, c'est-a-dire dans le
royaume de la charit6. On y aime Dieu, et tout en
Dieu, et c'est le bonheur. Que la charitt regne icibas, et c'est Ie commencement du paradis sur terre, et
la fin des maux qui tourmentent I'humanit6. Qu'attendez-vous de vos filles? Qu'elles propagent 1'amour de
Diea d'abord en continuant a soulager les pauvres, A
soigner les malades, a instruire les petits, au nom de
ce Dieu qu'elles aiment et veulent faire aimer. Quand
m6me, par impossible, la misere disparaitrait de la
surface du monde, vos filles auraient encore leur raison d'etre pour venir en aide a la detresse d'ou viennent toutes les autres, je veux dire Ie manque d'amour
pour Diea, qui fait le manque d'amour des hommes
entre eux, et dans chacun d'eux le manque de joie et
d'esp6rance. Obtenez-donc, 6 Bienheureuse, obtenez
au monde et, en particulier, i notre chire France, I'esprit de la vraie, de la chr6tienne charith.
Enfin, souvenez-vous, vous fites Dame de Charit6
vous aussi, avant d'etre Fondatrice des Filles de la
Charit. .Vos filles ne furent d'abord que les auxi-
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grandir jusqu'a devenir, le dimanche, un veritable et
magnifque triomphe.
Et, cependant, apris la neuvaine des morts qui
finissait a peine, et qui, tous les soirs, avait amen6
une belle assistance d'auditeurs pour entendre la parole claire et persuasive du P. Calmet, Lazariste, sur
les salutaires enseignements du purgatoire, on pouvait
s'attendre a un ralentissement des fidiles. Ce fut le
contraire, laneuvaine avait &6 un excellent prelude au
triduum. Un pieux chr6tien a dit le mot juste : u Du
Purgatoire on montait au Ciel.,
Un autre Lazariste, le P. Roux,allait nous en parler,
de ce ciel, oi '•&bienheureuse Louise de Marillac
6tait montr6e par la sainte £glise dans l'assemble
des bienheureux, ainsi que ses quatre flles, martyrisees- Arras en 1794, les soeurs Madeleine Fontaine,
Marie Lanel, Th6rese Fantou, Jeanne Gerard.
Dans l'6glise, embellie par de r6centes r6parations,
tout 6tait dispose pour rendre plus sensibles les
enseignements du pr6dicateur qui, a son talent personnel, ajoutait le grand avantage d'&tre membre de
la famille de saint Vincent de Paul, 1'auxiliaire puissant de Louise de Marillac dans la fondation et l'organisation de ses Filles de la Charite. .
An fond du sanctuaire, un tableau grandiose de
8 m'etres de haut sur 5 de large figurait la bienheureuse Louise au milieu de la gloire, entouree d'anges
et comme venant a la rencontre de ses quatre filles

d'Arras. Un brillant effet de lumiere blectrique rendait ce tableau vivant, tandis que les piliers et les
arceaux, au milieu de drapeaux et de bannieres, portaient les devises des sceurs de charite et le.nom des
.
b6atifiees.
- Sur un gracieux autel 6tait expos6e une relique de
la bienheureuse Louise. Enfin, des cantiques de toute
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liaires des confrbries qui avaient mission de secourir

les pauvres malades. Le lien n'est pas rompu .entre
les institutions de Saint-Vincent-de-Paul. La chariten est l'ime, et les dames et les soeurs ne font qu'une
seule et meme ame. Qu'il me soit permis, puisque
1'honneur m'est &chu de vous louer dtns cette 6glise
Notre-Dame du Havre, de vous dire que vous devez
etre fiere et satisfaite de cette cit6 havraise, qui venait
de naitrequand vous jetiez, vous aussi, les fondements
de votre grande oeuvre. Le budget de la chariti, sous
les auspices de saint Vincent de Paul, y est considrable. Le zeie des dames rivalise dans les diffirentesparoisses avec le devouement des sceurs. Jetez un regard sur cette assemblie, 6 Bienheureuse, et accordez
a tous ceux et a toutes celles qui se sont r6jouis de
votre gloire le secours enviable de vos ferventesprieres.
Ainsi soit-il!
LA SEYNE

Nos fetes celebr6es en l'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac, Fondatrice des Seturs de
Saint-Vincent-de- Paul, ont 6te une incomparable manifestation de foi et de pi&te. Attendues depuis longtemps, vivement disiries, elles ont d6passe certainement toutes les previsions.

C'est que notre population croyante, en meme
temps qu'elle glorifiait la Mere, la Fondatrice, 6tait
heureuse de glorifier les flles, les bonnes soeurs
dont le devouement s'exerce depuis cinquante ans
dans notre ville.

Aussi, des I'ouverture des fetes, le mercredi soir
o1novembre, ce fut une affluence et un empressement admirables, qui, loin de se ralentir pendant le
triduum organis6 pour la circonstance, n'ont fait que
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grandir jusqu'i devenir, le dimanche, un v6ritable et
magnifque triomphe.
Et, cependant, apres la neuvaine des morts qui
finissait a peine, et qui, tous les soirs, avait amen6
une belle assistance d'auditeurs pour entendre la parole claire et persuasive du P. Calmet, Lazariste, sur
les salutaires enseignements du purgatoire, on pouvait
s'attendre a un ralentissement des fideles. Ce fut le
contraire, laneuvaine avait 6t6 un excellent prelude au
triduum. Un pieux chr6tien a dit le mot juste : cDu
Purgatoire on montait au Ciel.,
Un autre Lazariste, le P. Roux, allait nous en parler,
de ce ciel, oh la bienheureuse Louise de Marillac
itait montr6e par la sainte Eglise dans l'assemblte
des bienheureux, ainsi que ses quatre files, martyrises-a Arras en 1794, I- seurs Madeleine Fontaine,
Marie Lanel, Th6rbse Fantou, Jeanne Girard.
Dans l'6glise, embellie par de recentes r6parations,
tout etait dispos6 pour rendre plus sensibles les
enseignements du predicateur qui, a son talent personnel, ajoutait le grand avantage d'etre membre de
la famille de saint Vincent de Paul, I'auxiliaire puissant de Louise de Marillac dans la fondation et I'organisation de ses Filles de la Charit6. .
An fond du sanctuaire, un tableau grandiose de
8 metres de haut sur 5 de large fgurait la bienheureuse Louise au milieu de la gloire, entour6e d'anges
et comme venant a la rencontre de ses quatre filles
d'Arras. Un brillant effet de lumiere l6ectrique rendait ce tableau vivant, tandis que les piliers et les
arceaux, an milieu de drapeaux et de bannieres, portaient les devises des sceurs de charit6 et le'nom des

biatifiCes.
, Sur un gracieux autel 6tait exposee une relique de
la bienheureuse Louise. Enfin, des cantiques de toute
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beaut6, at.x paroles de flammes, retracaient ses
vertus, son amour des pauvres surtout. On n'oubliera
pas de sit6t la fin de ces poemes de la charite : Beata
Ludovica,ancillapauperum, ora pro eis et ora pro nobis :
Bienheureuse Louise, servante des pauvres, priez pour
eux et pour nous. Ce sont les jeunes filles de 1'ouvroir et de l'orphelinat des soeurs de Saint-Vincentde-Paul qui ont rempli cette partie du programme.
On peut croire qu'elles y ont mis autant leur voix que
leur cceur, et ce n'est pas pen dire.
Le soir, 1'office fut pour tous les paroissiens. Le
pr6dicateur fit connaitre et admirer successivement la
formation surnaturelle de Louise de Marillac, sous la
direction de saint Vincent de Paul, les oeuvres diverses
qu'elle fonda et qui forment toujours les occupations
de ses filles. Le troisijme soir, il donna un eimouvant
recit du martyre des soeurs d'Arras.
Le matin, chaque journie eut sa caractbristique,
son auditoire, on pourrait ajouter : ses pllerins. Le
premier jour, ce .furent les enfants : fillettes de SaintePhilomine pour la messe de communion; a une
seconde messe, les enfants des 6coles; dans I'aprismidi, les petits enfants avec leurs mamans, et
chaque fois, il y a foule. A tous ces differents auditeurs, le missionnaire raconte des traits charmants
de la Bienheureuse, qui se plaisait au milieu des
enfants. La ceremonie se termine par la veneration
des reliques et la distribution de medailles que
tous, enfants et parents, emportent avec le m6me
bonheur.
Le second jour, les Enfants de Marie viennent
entendre parler de la fervente d6votion de la Bienheureuse a la sainte Vierge et de ce profond amour
de Marie, qui est dans toute Fille de la Charit6, par
la puissante impulsion de la Fondatrice. A elles aussi,
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on fait vinerer les reliques et on distribue une m6daille de la Bienheureuse, pendant que le Magnifcat
exprime la joie et la reconnaissance de toutes.
On avait A peine fini qt'une heureuse nouvelle est
annonc6e : a La statue de la Bienheureuse est arriv6e. ) Quelle inquietude pour beaucoup depuis le

commencement dn Triduum! On devait l'ouvrir par la
benediction d'une statue que la population reconnaissante a voulu offrir aux bonnes sceurs. Helas ! on
1'avait attendue en vain. Maintenant, elle est 1. II
semble que la Bieaheureuse est plus presente qu'auparavant. Son image sur le tableau impressionne et
ravit, mais c'est plut6t le ciel. La statue, c'est mieux
notre terre, notre vie. La Bienheureuse est avec son
costume traditionnel; a ses c6t6s est une illette qu'elle
regarde avec affection et qui la contemple comme une
mere. La fillette est une pauvresse, chaussures mauvaises, tablier dechire, robe rapi6c6e, grignotant un
morceau de pain. C'est une statue parlante, tres
reussie.

Le troisieme jour est destine aux meres de famille.
Elles sont trbs nombreuses, et elles 6coutent avec
une vive attention les reflexions du predicateur sur
le beau modele que leur offre la Bienheureuse
dont saint Vincent de Paul faisait cet 6loge sup6rieur: a Vous avez Wetplus que Mere. n C'est 6galement au chant du Magnificat qu'elles v6nerent les
reliques et. recoivent la medaille de la Bienheureuse.
On arrive ainsi par &tape pieuse au jour de la c16ture, ce serait plus exact d'ecrire : an couronnement
des fetes, que Mgr l'lveque vint presider.
Quelle journ6e, en effet, que ce 14 novembre pour
notre iglise, pour notre population, pour les bonnes
sceurs, pour la religion!
Notre 6glise, vaste pourtant, il faudrait qu'elle
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eut pu s'agrandir miraculeusement et devenir une
immense basilique. On 1'aurait remplie, tant la foule
itait dense et pressie. Les plus anciens de la paroisse
n'avaient jamais vu une afflhence pareille.
Notre population, un enthousiasme religieux l'avait
saisie; Monseigneur, lui aussi tres -•mu, s'icrie:
( C'est du d6lire et une vision du ciel. ) II c6lRbre la
messe pour les hommes qui 6taient convoqu6s pour ce
jour-la. Eux aussi arrivent nombreux a. la sainte

table, anciens et jeunes. Le v6ndr6 pr6lat les fdlicite;
et, apres la messe, groupe de 1'A. C. J. F., membres
des confirences de Saint-Vincent-de-Paul viennent
tour a tour le saluer et le remercier du bonheur que
sa presence ajoute aux fetes.
Les bonnes soeurs, elles, sont i l'honneur. Un rayon
de gloire semble s'tre ditach6 de la couronne de
leur Bienheureuse Mere et les environner. La communauti de la Seyne a vu accourir des soeurs -de la
Ciotat, de Sanary, de Toulon, d'Hybres et de CannesOn jouit de leur bonheur, et dans la journ.e, ce sont
des milliers de visiteurs qui iront leur porter felicitations et remerciements.
A l'office solennel du matin, le cortege pontifical
fait son entree, pendant qu'un orchestre remarquable,
orgue et violons, jone la Marche d'Alceste. Autour du
Pontife, sont M. I'arcbi'prtre Ardoin et M. Ie chanoine Pattriti, anciens curds de la paroisse; M. le
chanoine Aune, ancien vicaire; M. le chanoine Arnaldi, enfant du pays. La grand'messe est chantte
par M. l'abb6 Graly, sup6rieur du college, assist6 de
ses professeurs; les choristes ex6cutent la messe de
Jules Bentz; a l'offertoire, on chante le Panis angelicur de Franck et, a la sortie, c'est une marche triomphale qui cadre merveilleusement avec la grandeur de
la c6rimonie qui s'achive, et dont on veut perp6tuer
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le touchant souvenir par 1'abondante distribution d'une
image reprisentant le splendide tableau qui domine
le sanctuaire.
Aux vepres, on entend la Marche fontificale de
Gounod, puis les psaumes en faux bourdon par la
chorale du collbge qui donne aussi plusieurs motets
au salut. Le P. Roux, avec une complaisance marquee,
fait an tres eloquent panbgyrique de la bienheureuse
Louise de Marillac. C'est un apotheose enlevant.
Monseigneur le remercie et il remercie aussi tous
ceux qui ont participi a la preparation et au succes
merveilleux de ces f&tes inoubliables dont il resume
les precieuses leqons par ces mots: « Amour et d&vouement, amour de Dieu et divouement les uns visA-vis des autres dans une parfaite union sacr6e.,
Notre paroisse peut 6tre fiBre d'avoir et6 la premitre dans le diocese a glorifier, et magnifquement,
cetfe grande Francaise qu'est la bienheureuse Louise
de Marillac, dont les ceuvres pour lei pauvres et les
malades se continuent en France et dans le, monde
entier par ses Filles de la Charit6.
(Semaine religieuse de Frijus.)
CETTE

Notre embarras est extreme. Les paroles nous
manquent, et plus encore la place, pour dire, comme
il conviendrait, combien ce mois de novembre nous a
rejoui et 6difie. A peine l'octave des morts avait-elle
pris fin, et Dieu sait si elle a &t6 brillamment prechhe
et admirablement suivie, que notre paroisse devenait
le theatre de manifestations grandioses et d'un incomparable 6clat.
SNous avions magnifiquement c6Clbr6 le triduum de
sainte Marguerite-Marie et de sainte Jeanne d'Arc; plus
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magnifiquement encore a &tisolennis6 le triduum de
la bienheureuse Louise de Marillae. Entrer dans les
details, les pricisions, n'est pas chose possible. Nos

fideles, pour y suppl6er, n'ont qu'a 6voquer leurs souvenirs; cette evocation leur permettra de revivre les
impressions profondes, les emotions prenantes qu'ils
ont 6prouvies au cours de ce splendide triduum,
lequel, sans crainte d'aucun dimenti, fera vraiment
date dans nos annales paroissiales.
Le ii novembre, anniversaire de l'armistice et fete de
saint Martin, nous avions rendez-vous dans la chapelle
Saint-Charles. Tous les 6elments se trouvaient r6unis
pour assurer le succes de cette premiere journee du
triduum : decoration imposante, assistance compacte et
recueillie, chants merveilleux et (nul ne s'en 6tonnera,
car M. le chanoine Michel est un des maitres de l'iloquence sacree) panegyrique de saisissante beaut6 :
vraie page d'histoire dont on ne savait qu'admirer le
plus, de la richesse des apercqs, de l'-propos des rapprochements, de i'l66gance litteraire on de 1'emouvante
onction des sentiments.
Le 12 novembre, la chapelle de la Misericorde
nous accueillait. En vertu de quel -prodige, insoupconn6 des architectes et que nulle g6ometrie humaine
ne saurait expliquer, les fidiles, accourus nombreux,
tres nombreux, ont-ils pu trouver place? Ainsi que nos
ames, les murailles s'etaient dilat6es. Exquise 6tait
l'ornementation, superbe d'entrain et de justesse 1'ex6cution des motets et des cantates, 6diiante I'allocution
du pasteur; et vraiment le cadre 6tait d'une intimit6
trop pen6trante pour que les cceurs ne fussent pas a
I'unisson pour pieusement et dignement cle6brer la
memoire de la bienheureuse Louise de Marillac et de
ses admirables Filles d'Arras.
Le samedi 13 novembre devait 6tre le jour de l'apo-
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thiose. L'eglise Saint-Joseph avait revetu sa plus
belle parure et mis en ceuvre les multipleset si pr6cieux
el6ments dont elle dispose pour que ne fat pas tromp6e
1'attente des fiddles accourus en foule aux cer6monies
de glorification dela Bienheureuse. De tres nombreuses
communions avaient, des le matin, aux diverses messes,
souligni la signification de cette dernixre journee du
tridnum. Emmi les chants magnifiques et les prieres
ferventes, le programme festival s'est deroul avec une
Smajest6 incomparable. Notre v6ne'r cardinal etait la,
et de son auguste presence la solennit6 a recu le plus
merveilleux &clat.Il nrous a parle, et sa patole nous a
6mus. II nous a benis, et nos Ames, plus encore que nos
fronts, se sont inclin6es pour recueillir les graces de
cette benediction paternelle. Notre distingue compatriote, Mgr Halie, avait bien voulu accepter de prononcer le panbgyrique; .avec cette virtuositi oratoire
dont il est coutumier, faite d'ampleur, de precision, de
puissance, et qui denote une personnalit6 tres intense,
Mgr de Pergame, une -heure durant, a tenu sous le
charme son tres bel auditoire.
Concluons : la paroisse Saint-Joseph avait des droits
et des devoirs : elle a noblement exerce ceux-lA et tres
- dignement accompli ceux-ci. Prktres et fiddles, nous
avons tenu a honneur de c6l1brer magnifiquemept la
m6moire de la bienheureuse Louise de Marillac et de
Sdonner A ses filles, les sceurs de charite de I'h6pital et
de la Misericorde; les unes et les autres paroissiennes
de Saint-Joseph, un t6moignage de notre religieux
attachement, de notre gratitude et de notre profonde
veneration. La tache est remplie. Dieu soit loub!
(Acho de Saint-JosepA).

FMlix BEMAL,

Ch. k., cure
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DAX

Le 12 novembre, au matin,:l
petite cloche de la
<hapelle de I'h6pital, le carillon de Notre-Dame da
Pouy et le gros bourdon de la cathidrale annongaient
joyeusement aux 6chos du Ciel landais l'ouverture du
triduum en 1'honneur de nos nouvelles Bienheureuses.
Un air de fete passa sur la ville.
En ce 12 novembre, ce fut la petite cloche de I'h6pital qui fut obbie. De nombreux fiddles vinreat communier dans la chapelle bitie par la v6nerable soeur
Rutan. C'est la que vont se derouler les solennites de
ce premier jour. Le petit edifice s'est pard comme un
coin du paradis. Deux guirlandes aeriennes se croisent,
blanches et lgeires, sons la voite; des bannieres
marquent les angles et les points saillants; I'autel disparait sous les bouquets de roses et de fleurs varites; le
tableau, ingenieusement aminage, represente le portrait, entour6 de violettes, de la bienhenreuse Mere
souriant aux pauvres souffreteux.
S. G. Mgr de Cormont assiste pontificalement a la
grand'messe; il est entour6 des dignitaires de son chapitre et du clerg6 de la ville... II 6tait dit au programme
que les Lazaristes pourvoiraient au soin des ciswnonies
et du chant. Pour les c&remonies, it fallut toute la
science strat6gique du ceremoniaire pour faire 6voluer.
avec toute l'aisance liturgique le c6librant et les officiers, dans un chceur tout a fait exigu et occup6.dCjJ
par le tr6ne de Monseigneur et par ses dignitaires.
Les chants furent dignes de nos Bienheureuses; la
Schola des itudiants de la Mission, bien fournie,.bien
dirigie, se surpassa meme pour la circonstance.
Les vapres revirent la meme foule recueillie, priant
Dieu par l'intercession de nos glorieuses beatifiees.
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M. Darricau, dans un pan6gyrique emu, nous montra
l'amour de la bienheureuse Louise de Marillac pour
Notre-Seigneur J6sus-Christ; les effets de cet amour
en elle-m&me qui furent les fruits de saintet6 et de
souffrance, et dans les pauvres, les membres souffrants
de Notre-Seigneur; les enseignements qui en dicoulent
sont de suivre sa vocation quoi qu'il en comte d'efforts
et de genirosite, et d'aimer les pauvres comme on aime
Notre-Seigneur.
Et la petite cloche chanta encore sa joie aux fideles
qui s'en allaient dans la nuit tombante.
Au lendemain matin, le carillon de Notre-Dame du
Pouy seme sur les rives de l'Adour ses refrains l6gers
et chantants. C'est notre tour aujourd'hui de feter nos
Blenheureuses chez nous. Les pelerins emplissent
notre chapelle et dibordent meme sur les bas-c6t6s.
autour du maitre-autel. L'autel est blanc sur l'oc6an
de verdure qui l'entoure et l'encadre gracieusement.
Le tableau, d'un goit douteux pour ceux qui-l'ont vi
de pris, monte presque jusqu'g la voite. De grandes
banderoles bleues descendent de chaque clef de voite,
formant des ogives d'azur dans notre chapelle si
claire, tandis que des guirlandes courent en festons lelong des murs.
Mgr de Cormont est la, presidant a notre f&te
avec toute sa grace et sa bont6 paternelle; M. Veneziani est venu, au nom ae notre Tres Honor6 Pere,
nous dire que la Maison-Mere est unie avec nous auxn
pieds de nos Bienheureuses.
Nous sommes chez nous; et la perfection doit marquer nos c6remonies et nos chants; cette perfection.
relative est atteinte, car chacun y met tout son cceur:
et toute sa meilleure bonne volonte; les chants surtout
de toutes harmonies sont minutieusement r6ussis.

Citons : la messe breve &trois voix de Perosi; le Credot
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de C. Boyer, et pour les vepres, les psaumes, en faux
bourdon, le Magnificat, de Viadana; le Quam pulchri, de
Boyer; le Tanium de Bach; la Cawtatek la Bienheureuse,
de La Tombelle et le Chacur fital, de M. Praneuf. Ce
furent les morceaux de resistance des trois jours de
f&te, sans compter les autres chants que notre Schola
interpreta au courant des divers offices. Et pour
emp&cher les voix de se fatiguer, la bonte de M. I'Econome fut la pour redonner des forces et de 1'entrain.
M. Roques vint du grand Seminaire de P6rigueux
pour nous parler de la bienheureuse Louise de Marillac dans un beau panegyrique; il nous montra 1'histoire de Mile Le Gras; il nous la fit voir surtout a rl'cole
de saint Vincent, repandant la charit6 et prisidant a
1'closion d'innombrables ceuvres. Et nous ffimes heureux et 6difi6s, en 1'entendant, de voir la place si
importante et si illustre que saint Vincent et la bienheureuse Mere occuperent dans l'histoire de leur
epoqueet occupent dansl'histoire gen6rale de l'Fglise.
A l'Ang6lus du soir, le carillon joyeux annonqa que
la fete aurait un lendemain.
11 est dimanche, en ce jour du 14 novembre. Cd sera
le triomphe et I'apotheose de nos Bienheureuses dans
la grande cath6drale de Dax et au milieu des cceurs
devoues de la population. Aussi le gros bourdon convoque tout le monde.aux diff6rents offices. A dix
heures, nous nous rendons a-la cath6drale, car, la
aussi, nous sommes charges des c6remonies et du
chant; en entrant nous admirons l'ornementation de la
vaste nef, et la gloire des vaillantes sceurs et de leur
Mere, dans le superbe tableau s'6levant au-dessus du
maitre-autel.
A quatre heures du soir, les vepres commencent. On
sent la fin des f&tes et tous les coeurs voudraient encore
mieux prier, et mieux chanter. Le pan6gyrique donn6
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par M. Miremont, Superieur des missionnaires de
Notre-Dame de Buglose, dure cinquante minutes,
mais parait cependant bien court. II rappelle que, pour
le panegyrique en l'honneur de saint Vincent, lors de
sa canonisation, ce fut I'un de ses pridecesseurs qui
le pr&cha, ici meme, dans cette cath-drale... et aujourd'hui, il annonce la gloire de la bienheureuse collaboratrice de l'illustre ap6tre de la charit6; dans un
deuxibme point, il montre la charit6 de la Mire
s'6panouissant en fleurs de d6vouement et de martyre
dans ses bienheureuses Filles d'Arras.
Avant le salut, la -statue de la bienheureuse Louise
de Marillac et ses reliques sont portees en triomphe
autour du chceur et de 1'6glise. Un salut solennel c16tura ces fetes magnifiques, et plus d'un, ce soir-li, se
crut un instant en paradis, tant ce fut beau ... Et
pour nous, missionnaires et futurs missionnaires,
comme il fait bon de se maler aux ames du peuple, a
leurs priires!... C'est un avant-gout des joies de nos
missions futures... Que le bon Dieu benisse la population dacquoise de I'honneur rendu a ces vaillantes et
saintes servantes, et surtout I'admirable Confr6rie des
Dames de la Charit6, qui furent les organisatrices
inspiries et devouses de ces belles f&tes du triduum.
N...
BORDEAUX

Jeudi, les seurs de charit6 de Saint-Vincent-dePaul de Bordeaux et des environs 6taient en f6te.
Eiles avaient, en effet, organis6 de grandes solennitis
en I'honneur de leur Fondatrice et premiere Sup&rieure g6nerale, Louise de Marillac, d6clar6e Bienheureuse par S. S. Benoit XV au mois de mai dernier.
C'est, ainsi que nous l'avons dit, a la cath6drale,-
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que se sont diroulbes les imposantes cer6monies quenous avons annonc6es.
Le sanctuaire et le chceur de la primatiale avaient
recu une ornementation grandiose. Les piliers etaient
recouverts de tentures de velours rouge a cripines et
franges d'or.
Des massifs de verdure et d'616gants palmiers encadraient I'autel, dont les ors rutilaient en refltant la
lumiere klectrique des lustres et des cand6labres.
Au fond du chceur, plus haut que les galeries sup6rieures, 6tait suspendu, entourb d'une guirlande de
feuillage et d'ampoules ilectriques, somm6 d'un
lambrequin de velours rouge, un tableau une
gloire - mesurant Ii metres de hauteur.
La bienheureuse de Marillac y 6tait reprisentie surdes nu6es, accompagn6e des quatre Filles de la Charit6 martyris6es a Cambrai. Les quatre religieuses
tenaient des palmes, tandis qu'i leurs pieds d'autres
palmes leur &taient offertes par des anges. D'autresauges maintenaient, au-dessus des totes des cinq personnages, des couronnes de roses, blanches pour
Louise de Marillac et rouges pour ses quatre filles.
Un puissant riflecteur 6clairait admirablement cett.e( gloire ».

Les ceremonies ont commence jeudi matin. Des les
premieres messes, l'assistance etait fort nombreuse.
Des chants, pr6par6s avec soin et ex6cut6s artistement,
ont rehauss6 1'6clat de ces pieuses reunions. IIs font
honneur a la Congregation de Saint-Joseph, aux
associations d'Enfants de Marie et a la Congr6gation
des Dames de la Nef. Ces dames ont chant& A la
messe de huit heures dite par S. G. Mgr Adam, 6veque titulaire de Thmuis.
A dix heures, etait c6elbrie la grand'messe. L'immense vaisseau de la primatiale s'est trouv6 insuffisant

pour contenir.la foule accourue de tons les points de
Bordeaux et de nombreuses communes du d6partement. Aucun des moindres recoins de*Ia nef, ni des
galeries, ni de la tribune, n'est rests inoccup6.
Dans la nef etaient, fort nombreuses, les Filles de
la Charit6 de Saint-Vincent de-Paul des h6pitaux,
hospices et maisons de secours de Bordeaux et du
<-dpartement.
Tr.s nombreux 6galement se voyaient les invites, au
premier rang desquels nous avons remarque MM. Fernand Philippart, maire de Bordeaux; Louis Galtier,
adjoint; Josselin, conseiller municipal, etc..
Toutes les congregations religieuses, les orphelinats, les maisons d'education catholiques, beaucoup
d'associations et de patronages 6taient repr6sentes par
d'importantes d6~lgations.
S. Em. le cardinal Audrieu, entour6 de MM. les
vicaires geniraux, du chapitre metropolitain et d'autres membres du clerg6, Qficiait pontificalement;
Mgr Adam assistait a la cir6monie.
Les chants liturgiques ont etC parfaitement interpr6tis par la maitrise et la schola du grand s6minaire.
L'apres-midi, a quatre heures, ofit eu. lieu les
vepres pontificales, annoncies comme l'avait 46t la
grand'messe par I'imposante sonnerie des bourdons.
La cathedrale etait encore envahie bien avant le
-commencement de l'office. La nef offrait un aspect
inaccoutum6, grace aux rangs 6pais de cornettes
blanches qu'on n'y avait peut-&tre jamais vues en si
grand nombre.
S. Em. le cardinal-archeveque officiait pontifcalement. En face de son trbne, avait pris place S. G.
Mgr Adam. Dans Ie chbeur et le sanctuaire, on remar-quait MM. les vicaires geu6raux et MM. les membres
-du chapitre et du clerge de la primatiale, MM. les
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cures des paroisses de Bordeaux et d'autres paroisses
du diocese, de nombreux pr6tres, les directeurs et tous
les 6lCves du grand seminaire.
. Le panbgyrique de la Bienheureuse a 6t6 donn6 par
M. I'abb6 Thuillier, cure du Sacr6-Coeur.
Avec un talent oratoire fort gopt6, M. I'abb6 Thuillier a retrace la vie de I'heroine fran-aise et chretienne, Louise de Marillac.
Ce bel 6loge termin6, une bnediction solennelle
du saint Sacrement fut donn6e par S. Em. le cardinal.
Les chants executes par la maitrise de la primatiale
et le grand seminaire ont magnifiquement complet:
l'ensemble de cette spleadide cer6monie.
Le soir, & huit heures un quart, la c6rimonie de
cl6ture 6tait c6l6bree a la cathedrale ;S. G. Mgr Adam
la pr6sidait.
L'assistance etait fort nombreuse. Aprbs le chant
du Magnificat, M. le chanoine Carteau, archipr&tre de
la primatiale, est monte en chaire et a prononctune
eloquente allocution qui fit sur I'auditoire une pieuse
et r6confortante impression.
Un salut tres solennel du saint Sacrement permit
une fois. de plus aux dignes filles de saint Vincent
de Paul et a tous ceux qui avaient .tenu a leur manifester leurs respectueuses sympathies par leur presence aux fetes de jeudi, de remercier le Dieu de
Charit6 d'avoir dotk la France et l'univers de saints
comme Vincent de Paul et la bienheureuse Louise de
Marillac, et d'une congr6gation telle que la Compagnie des Filles de la Charite.
Bordeaux, qui, depuis la fin du dix-septieme siecle,
jouit des bienfaits r6pandus par ces admirables religieuses partout oui elles se d6vouent, s'est associ6 de
son mieux et de tout coeur aux joies que leur a causees
la bkatification de leur Fondatrice.
J. C.
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ARRAS

Arras, qui comm6morait le mois dernier les semaines
de d6tention subies dans ses murs par la bienheureuse Jeanne d'Arc, se devait plus encore d'honorer
dignement les quatre bienheureuses martyres que l'on
appellera desormais: les Filles de la Charit6 d'Arras,
comme on dit: les martyrs japonais, on ceux de
l'Ouganda.
Joseph Lebon et Robespierre avaient rendu notre
cit6 c6lbre dans 1'histoire revolutionnaire; Arras
jouira desormais xd'une notoriet6 de meilleur aloi dans
les fastes religieux de cette 6poque sanglante: Ubi
abundavit iniquitas, superabundavitet gratia.
Une seule chose manqua k 1'&clat des fates : une
enceinte capable de contenir les foules accourues,
une cath6drale permettant le d6ploiement des cr6monies liturgiques. La f&te de Jeanne d'Arc n'avait
dur6 qu'un seul jour; cette fois, on avait organis6 un
triduum & Notre-Dame-des-Ardents. Aux ckr6monies
des trois jours, I'6glise fut remplie de fidles empresses a invoquer les norvelles Bienheureuses. On remarquait aux premiers rangs, les representants des
ceuvres si multipli6es et si populaires dans notre ville
et la region, des Filles de la Charit6, et surement on
n'avait jamais vu tant de cornettes & Arras qu'on
en apercevait dimanche soir, dans toutes les parties
de I'eglise des Ardents, pendant le discours de Monseigneur.
Mgr l'archeveque de Cambrai avait voulu honorer
l'6glise d'Arras, en cette journie si glorieuse pour
elle. Cambrai, d'ailleurs, a &t6le lieu du martyre de
nos saintes heroines, comme s'il avait plua la Providence de sceller, par un lien nouveau, l'antique union
de nos deux 6glises. Cambrai et Arras ont &t6 unies
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ces annees dernieres dans les memes 6preuves, elles le
sont encore pr6sentement dans une igale ruine: raisan de plus pour les fid~les d'Arras, comme le rappellera Mgr Julien, au "dibut de sou panegyriquc,
d'applaudir au geste du gouvernement qui vient de
confirer la Ligion d'hoaneur i Mgr Chollet.

Trois discours ont 6ti prononc6s a l'occasion de
ces fetes.

Vendredi soir, M. le chanoine Vergneau apporta
une instructive contribution a l'histoire de la charit6
chr6tienne a travers les iges, dans une 6tude originale
et documentre, d'une haute tenue littbraire, sur la
bienheureuse Louise de Marillac. Pouvait-on honorer
les filles et oublier la Mere?
II revenait bien a M. le chanoine Legru de rappeler,
avec toute son &ruditionet tout son coeur, ce que les
filles de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac out fait pour Arras, depuis leur institution. A

l'entendre retracer les episodes douloureux auxquels
.il a &6t personnellement mln6, des dernieres perscu-tions religieuses, aussi bien qu'a partager 1'emotion
admirative qui l'animait dans la description de tout
le bien fait pres de nous par les sceurs de Charite,
l'auditoire a une fois de plus constat6 la v6rit6 de.
1'adage : Pectus est quod disertos facit.

Mgr l'6evque d'Arras s'6tait r6serve l'honneur de
prononcer lui-meme le panegyrique desBienheureuses,
qui comptent desormais parmi les gloires les plus
pures de notre diocese. L'annonce dit discours 6piscopal avait attire h Notre-Dame-des-Ardents beaucoup plus de monde encore que les jours pr&chdents.
Monseigneur donna une lecon magistrale d'histoire
de France et d'histoire locale: il a ecrit ainsi une page
bien touchante et nouvelle de l'histoire de l'lglise et
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qui demeurera comme -un monument gloricux ilevC &
l'honneur de nos martyres.
Ajoutons que les fetes comporthrent une partie musicale tres appreciee des connaisseurs, et de I'ensemble des assistants : quelques artistes professionnels, des chanteurs amateurs de la ville groupis sousI'habile direction de M. Billeton, les enfants de SaintCharles et les aveugles de l'Institut des SowrdsMuetes assurerent, cbacun pour leur part, l'ex6cutiona
des programmes de chaque jour.
Pendant le salut, un Ye Deum fat chant4 pour re-mercier Dieu, au now du diocese tout entier,de cette
nouvelle b4atification de victimes de la grande RWvelution,' qui en fait presager d'autres, - comme le
reMarquit Mos.cig
r, iS =
reratisos, -peut&trei br've 6ch6ance. Souhaitons-le, et demandons-le,
A Dieu.
Abbe J. EVRARI.
(Semaine religieuse d'Arras.)
Ajoutons a ce compte rendu quelques extraits em-pranths aux trois discours.
M. le chanoine Vergniaud a fait trois beaux portraits,.
celui de saint Vincent de Paul, celui de Louise de:
Marillac et celui de la Fille de la Charit6 qui doit
unir 4 I'asc6tisme dans la vie active, ta solitude dansle monde, le recueillement dans le tumulte, I'humilit dans l'honneur et la sympathie universelle, la puret :dans le contact avec les souillures ,.
M. le chanoine Legru amontre dans un premier point
comment saint Vincent de Paul et ses dignes friles.
ont aim6 Atras, et, dans un deuxieme point, comment
Arras et ses habitants ont r6pondu a cet inlassabled6vouement, &ce pers6verant et g6ndreux amour.
Voici quelques passages de la premiere partie :
Saint Vincent. de Paul et la bienheureuse Louise de
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Marillac venaient de r6aliser le projet de saint Francois
de Sales quand il songeait a fonder la Visitation.
Ils avaient 6tabli use petite compagnie de femmes
li&es par des vceux, que la cl6ture n'enchainerait
point, mais qu'une solide formation de cinq annees,
un ferme temperament spirituel, entretenu et sans
cesse renouvel6 aux sources pures de la grace, jette-.
raient en plein monde, sans danger pour elles ni leurconsecration, mais avec grand profit pour les pauvres,
les malades, les ignorants, les malheureux de tout
age et de toute condition. Deux de ces ames d'61ite
nous 6taient envoy6es l'annbe qui suivit, et quel beau
present nous faisait le coeur de saint Vincent de Paul,
en d6signant pour Arras la soeur Marguerite Cnktif,
qui succidera bient6t AMile Le Gras comme Sup6rieure
generale, et la sour Radegonde Lenfantin !
Notre cite avait deux titres a la commiseration du
saint. Elle avait beaucoup souffert de la guerre, du,.
passage des troupes, et de leur sejour. En second lieu,
nos aieux &taient de bonnes gens. Ecoutez saint Vincent le dire a ses filles : Vous alles parmi un peuple qui
seri bien Dieu et est
etrs
charitable. Oui, ce sont de tris
bonnes gens, et c'est une grande consolation, au lieu que
si vous allies parmi des mdchants, cela serait biea rude.
Et il ajoute un peu plus loin: Quel bonheur dalUe ietablirla Charitidans une si grandeville, et parmi us si box
peuple !
Entre autres sages conseils, dont profiteront les:
malheureux, il leur donne celui-ci : Voas gardeez le
mieux que vous pourrez tous vos petits rigleenets, si ce
n'Wtait que le service des malades vous en empckdt; et en
cela, c'est quitter Dieu pour Dieu. Ces derni;res paroles
6taient une maxime favorite de saint Vincent. Quitter
Dieu dans l'oraison, dans la priere, dans les exercices
de pi6t6 pour le retrouver dans le pauvre, dans le
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malade, quelle elevation de pensee-! Et que nous
sommes loin de cette bienfaisance purement humaine
du mercenaire, qui, dans le secours apport6 au
malheureux, voit tout d'abord, et comme principalement, son salaire A percevoir!
Quelles que furent les vertus des seurs, et 1'excellence de leur formation, elles passerenL au commencement par des moments difficiles, et furent tenties
de d&couragement. Vincent de Paul et Mlle Le Gras
trouvent alors dans leur coeur des accents qui les
raniment et les reconfortent : Ox dit de sainte Tkhirse,
leur ecrit saint Vincent, que lorsqu'elle se fit religieuse,
elle avait uxe si grande ripugnance a l'ezicution de ce
dessein qu'elle en souffrait des convulsions dans tout son
corps.
Les conseils du saint Fondateur sont 6couts, et
bient6t la charite des seurs est victorieuse. Une rmaison leur est donn6e surla paroisse Saint-Jean, et dans
une rue qui portera et porte encore le nom de rue
de la' Charite. Le nombre des seurs s'accroit. Elles
sont six en 1730, et leur action s'tend sur toutes les
paroisses de la ville d'Arras. Les voili forc6es
d'agrandir leur habitation devenue trop petite pour
les oeuvres qu'elles embrassent. Leur zele est vraiment
un zele con.Suirant. Mgr de Conzi6, 6veque d'Arras,le, comprend. Pour rendre leur influence plus utile
encore, il se d6cide a transporter la maison de Charite au centre de la cit6. En 1779, il achUte les terrains
du Grand-Turc et de la Bourse, rue des Teinturiers, et

y bitit la nouvelle maison. Les smurs y entrent en
1782. C'est 1l que la Revolution les trouve.
Un document de 1792 indique les ceuvres accomplies
par les Filles de la Charit6 d'Arras, et, en pen de
mots, en fait un.loge

complet

Cette congrLgation

utile connue dans toute la France (nous dirions aujour-
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d'hui, dans le monde entier) par les services qu'elle rend
Sl'kumaniti dost elle soulage les maux et les besoins, a

.une maison a Anras composie de six surs. (La septieme
itait partie depais peu de temps.)
Ces vertueuses Filles fournissent aux pawuves du linge,
.des aliments et des remedes. Elles oat ches elles use
fpkarmacie, ou ls pauvres Irouvent, dans lewrs maladies,
Jes secours nicessaires.
Elles euseignent aussi les enfants gratuitement.
A cause de leur maniere de pratiquer en mime temps
-a miskricorde corporelle, et la mis&ricorde spirituelle

beaucoup plus precieuse, les aum6nes affluent dans
leurs mains, m6me en pleine Terrear. Elles s'ajoutent
aux ressources que le regime r6volutionnaire n'avait
point confisquees ou dilapid6es, et que les sours
-avaient du reste le courage de reclamer as District.
Longtemps, par suite du prestige qu'elles exercent,
-et meme a cause de certaines recettes medicales dont
elles passent pour avoir le secret, elles sont 6pargn6es
par la Revolution. Mais elles ont trop de vertus pour
ne pas payer lear tribut aux monstres altr6s de sang
-qui terrorisent le pays.
Ces monstres s'appellent Maximilien Robespierre et,
Joseph Lebon. Tous deux sont originaires d'Arras.
Membre de la Convention et du Comite du Saluta
public, le premier est un homme froid, cache, tenace.
dans ses opinions, fanatique. Imbu des idees democratiques du Contratsocial, le jeune avocat au Conseil
supirieur.d'Artois se transforme rapidement en accusateur et en juge impitoyable, en despote firoce et
sans entrailles. Le second se pr6sente &nous comme
an m6prisable transfuge. D'ancien Oratorien, de curr,
constitutionnel de Vernoi, pres de Beaume, et de Neu-:
'ille-Vitasse, pres d'Arras, il devient tres vite un_
citoyen dissolu, et le cynique et farouche exicuteur,
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des ordres de la Convention. Mais chacun d'eux nousmontre 6galement 9 sa maniere combien dangereuses
et funestes sont les suites du p6ch6 originel, et combien, pour les corriger, sont indispensables 1'organisme d'une soci&t6 penktr6e des idles chretiennes, et
le concours de l'Iglise romaine, mire et gardienne de
toute vraie civilisation. Sans ces deux forces morales,.
un peuple se donne des tyrans qui se divorent, et
justifient le mot proph6tiquedu GirondinVergniaud :l Revolution, comme Sattwne, divore ses propres es/ants..
Les sceurs sQnt sept encore a Arras. L'une d'elles,
6pouvantie sans doute par les horreurs do moment,
Franqoise Coutocheaux, de Nantes, apres sept ans devie religieuse, dont six passes & Arras, rentre dans sa
famille. Tout le monde ne se sent pas le courage depratiquer l'heroisme de la vertu, et nous en avons la
pleuve ici. Deux autres, Rose Micheau et Jeanne
Fabre, par amour pour leur congregation, et avec lesecret espoir de relever, apris la tourmente, lewr cheremaison d'Arras, d'accord en cela avec leur digne
superieure et quelques hommes courageux, s'en iront.
en Belgique, traverseront I'Allemagne, s'ari•teront en,
Pologne,tVarsovie,serontvuesa l'hbpitalde Sacconex,.
pros de Geneve, en 18oi, et serent rappeltes ici cette
m6me annke. Cependant, les quatre autres soeurs, Madeleine Fontaine, Marie Lanel, Thkrise Fantou et Jeanne G6rard,
declareront tres fesmement le 14 novembre 1793,.
devant les coaamissaires da District et du conseilg6neral de la Commune, qu'elles n'ont pas pr4te, et
qu'elles ne pr&teront pas le serment de libert6-4galitt,.
seront mises en etat d'arrestation le 14 f6vrier 1794,

sans aucunes formalites, conduites en prison, et, plus
de quatre mois plus tard, amenees devant ie tribunaL

rivolutionnaire a Cambrai.
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C'est Dieu, mes Freres, qui le permet ainsi, i la
priere, j'imagine, de saint Vincept de Paul et de la

bienheureuse Louise de Marillac.- 11 y a, en effet,
grande piti6 dans les cites d'Arras et de Cambrai;
il y a misiricorde urgente a pratiquer ici dans les
prisons de l'Abbatiale rue de I'Arsenal, de la Providence rue Baudimont et de la rue des Baudets. Quel
r6gime 6pouvantable et chaque jour plus grave sevit
en ces tristes lieux! Q"'o lise ies arretbs successifs
eiis t leur sujet, q"'Ws se renseigne sur les ignobles
ge6lieis et sur les sinistres gardiennes de ces horribles maisons, et on sera effray6 de tant de barbaric,
de taut de cruaut6. Mais a la prison deJa rue des Baudets, la desolation est plus profonde, les anxities
plus ambres. C'est le vestibule du tribunal rivolutionnaire, sinon le premier degr6 de l'6chafaud. A tant de
malheureux, que le couperet de la guillotine kpouvante, il faut des anges consolateurs. Dieu en envoyait bien un & son Fils agonisant au Geths6mani,
pourquoi ne ferait-il pas de meme ici?
Paraissez donc avec vos blanches cornettes et vos
visages rayonnants de paix, Filles de la Charit6
d'Arras. C'est ici que nous aimons vous contempler en
ce moment, avec les families les plus en vue, et les
plus consid6ries de la ville et de la region. Passez
vingt-quatre jours en la prison de l'Abbatiale, vingtcinq a la Providence, quatre-vingt-deux en la maison
d'arret de la rue des Baudets. Pendant ce dernier et
affreux laps de temps, avec toute la tendre et gne'reuse compassion de vos coeurs, voyez arriver sept cent
soixante-six malheureux : hommes, femmes, soldats,
vieillards, enfants, jeunes files. Soyez remplies de
l'Esprit de Dieu, et annoncez la fin des h6catombes
cruelles. Au depart d'Arras, parmi plusieurs autres
sans doute, consolez, a la Providence, Mme Cartier et
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ses enfants; consolez, au relai des voitures, sur la
route d'Arras a Cambrai, la gn6areuse bienfaitrice de
vos ceuvres, Mme Nicolas d'Arras, Mme de Gossbn de
Barlin, M. Roussel Capron d'Humbercamps. Mais,
surtout, d6versez le meilleur de votre charit6 sur celui
qui est mont6 avec vous dans la meme charrette, la
victime d'une haine implacable et basse, Jean Payen,
de Neuville-Vitasse, qui va etre condamn~ comme un
monstre en aristocratieet en fanalisme, et mourra avcc
vous sur '6chafaud.
Cependant les sceurs contipuent de remplir ce touchant ministire de consolation, des' leur arriv6e a
Cambrai. La foule r6pandue sur la place du March6
recueille leurs paroles d'esperance. Elles parviennent
aux quatre-vingt-quinze d6tenus de la maison d'arret.*
Ils ont tant besoin de leur entendre dire : Ne vous disoles pas, vous ne mourres point, nous serons les dernieres
victimes ! A la prison du grand s6minaire, elles laissent
dans l'&me de Mine de Merviel un souvenir ineffagable
des courts moments pass6s avec elles. A l'odieux tribunal, et A l'immonde populace qui 'applaudit ordinairement, elles imposent la retenue et le respect.
Enfin, la sceur Fontaine est condamn6e comme une
pieuse contre-rivolutionnaire,et ses compagnes comme
complices de ladite Madeleine Fontaine. Cette sentence
est A chacune d'elles son titre de gloire, son droit A la
palme du martyre, car les considarants du jugement
sont purs mensonges d'un vil d6lateur. Leur divin
Maitre portait sur sa tete une couronne d'6pines; en
cela plus heureuses que Lui, elles portent sur la leur le
chapelet de leur Mere di ciel, que l'huissier du tribunal vient de leur arracher des mains, pensant les livrer
ainsi a la risee publique. Cependant, en ce jour du
8 messidor an II (26 juin 1794), elles rv6ptent A ceux
qui les entourent : Ne pleures pas, ayes confiance, nous
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seronsles dernieres.Elles font le signe de la croix pour
recevoir une derniere absolution du prrtre, que, dans
lear pieuse confiance, elles espirent etre cach6 dans la
foule. Et, avant de mourir, apres ses trois compagnes,
I'hiroique sup6rieure ajoute ces mots qui passeront a
la posterit6 : Demain la persdcutiont apra cessi l'icafaud sera dptruit, et les antels de /Jsusse relvetoxt glorieux.
L'orateur raconte ensuite l'histoire de la maison
d'Arras, depuis la reouverture en I8oi, jusqu't la fermeture en 1904, et la mort de la derniere Sup6rieure iIngelmunster en 1913.
Quant au troisieme pan6gyrique, celui de S. Gr.
Mgr Julien, iveque d'Arras, nous sommes heureux depouvoir le donner ix extenso :
Esto fidelis usque ad mortem, el da4o liii
Coronam vitae.
Sois fidgle jusqu'k en mourir, et je te
*
donnerai la couronne de la vie etemelle.
(Apoc., i, zo.)
NEIGNEUR,
MOXSEIGCEUR,
MES TRES CHERS FRERES,

La guerre, entre le bien et le mal, ne connait ni paix
ni treve. Elle a pour champ de bataille la conscience,
et elle met aux prises les motifs d'ordre divers qui se
disputent l'empire de la volont6 humaine et qui demeurent souvent le secret des ames. Mais il arrive
parfois que le combat moral se livre an grand jour, et
que les ames sont sollicitees et comme tiraillies en
sens contraire, au dedans par le commandement de
Dieu ou la voix du devoir, an dehors par la pression
des hommes ou des veinements. Un double sentiment
agite alors les cceurs : faut-il demeurer fidele a sa foi,
Sses convictions premieres, m6me au risque d'en
pitir, on bien faut-il ceder au torrent qui passe et
suivre la foule, au risque de trahir ce qu'on avait servi
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jusque lt? C'est Ie drame des persicutions tel qa'il
avait &tC predit par le Christ i ses disciples. Ce drame
est de tons les temps, de tons les milieux, de.tons les
Ages. Mais ii est particuliirement poignant aax
-poques de crises politiques sons lesquelles se cache
une crise religieuse. En rompant brusquement avec le
pass6, les R6volutions onvrent tout d'un coup, devant
tune g6n6ration, deux voies divergentes qui posent
brutalement leiproblkme angoissant : i Oi est le devoir? u Et puis, en remnant les passions jusqu' la lie,
el les en viennent a corrompre les Ames faibles par
I'appit du pouvoir on de la richesse, et A faire violence aux Ames fiddles par la menace et par les manvais traitements.
La Revolution francaise n'a pas echappC6
la loi
fatale de l'histoire. Portte des ses premiers pas par
le souffle bienfaisant des aspirations g6nireuses du
pays tout entier, elle n'a pas tardet & devenir la proie
-des factions qui, eh s'attaquant a l'envi aux principes
-essentiels de l'ordre et de la stabilit6 publique, cherchaient & se surpasser les unes les autres dans lear
fureur de destruction, et ne se trouvaient d'accord
que pour se montrer sans pitie envers tout ce qui
r6sistait a leur fureur d'innovation.
C'est l'honneur de cette terrible epoque d'avoir
offert an monde, en face des plus d6plorables defections, les plus beaux exemples de fid6lite. La fid61itI
est une des noblesses de l'ime humaine. C'est elle
qui nous tient attaches aux sentiments, aux principes,
a l'Ctat de choses qui constituent la trame et le cadre
aussi de l'existence: Elle rev6t ses formes les plus
hastes dans les affections qui rassemblent les hommes
autour des idees immortelles que nous appelons, la
famille, l'amitie, la patrie et la religion. En plongeant
ses racines dans ce fonds commun de 1'humaniti, bien
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mieux que les lois et I'interat, la fid6lit6 est le terrain.
solide qui porte les assises de la Sociit6. La France'
6ternelle est faite de cette alluvion vivante de sentiments plus forts que la mort et sur laquelle repose sa
veritable personnalit6. C'est toujours la m&me France
qui travaille, qui espere et qui prie. C'est elle qui
garde le dep6t sacri des choses qui demeurent au
milieu des choses qui changent. C'est pour elle que
mouraient alors, martyrs de la fideliti, les grands et
les petits, immoles a l'execrable erreur r6volutionnaire.

L'ichafaud ne dishonora que les juges et les bourreaux. Presque tous les condamn6s furent des victimes. L'Eglise, parmi tant d'innocents, a reconnu les
siens, ceux qui tomberent en haine de la Religion.Voici que dans son infaillible jugement elle vient de
diciarer martyres et d'elever sur les autels, aprbs les
Cariealites de Compiegne, les Filles de la Charit6
d'Arras et les Ursulines de Valenciennes. La fidelit a leur foi, voili la cause de leur condamnation et la
source de leur gloire. A chacine d'elles, Dieu avait
dit: u Sois fiddle jusqu'a la mort et je te donnerai Ia
ccronne de vie. n Je ne veux pas chercher une autre
matiere a l'eloge que je vous dois des soeurs Made-

leine Fontaine, Marie Lanel, Th6rese Fanton, Jeanne
G6rard, Filles de la Charite d'Arras, guillotin6es a
Cambrai pendant la Terreur.
I
A la veille de la Revolution, en cette annie fatidique de 1789, d'oui devait partir une ere nouvelle, la
maison des Filles de la Charit6 d'Arras semblait
n'avoir rien a redouter des ivinements qui allaient
changer la face de la France. Vieille diji d'un sikcle
et demi, fond6e en 1656, par saint Vincent de Paul
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en personne qui avait d6pos6 dans son berceau son
double esprit de prudence et de piWt6, elle venait
d'etre transportee dix ans auparavant, de la rue de la
Charit6 ou elle etait n6e, dans la rue des Teinturiers,
au centre meme de la cit6. Elle 6tait demeur6e fidle
a sa mission : le dispensaire, la visite des pauvres et
des malades a domicile, 1'6cole gratuite pour les filless
voila les principales ceuvres qui se partageaient, avec
la priere et les exercices de leur regle, les journ6es et
le d6vouement des sept religieuses qui composaient
alors la Communaut6.
L'agitation des esprits, suscit6e par la redaction des
Cahiers et les elections des deput6s aux Etats g6n&raux, ne troubla gubre le calme de la maison de Charit6 d'Arras. Au surplus, personne ne songeait i s'alarmer du grand mouvement qui emportait tous les coeurs
vers la r6forme g6enrale des lois et des coutumes du.
royaume. Le clerg6 d'ailleurs donne l'exemple et
demande hardiment la suppression des abus. En attendant, ties formules nouveles se r6pandent, pleines de
troublantes promesses. On parle d6j&beaucoup d'6galit6. Mais cela n'est pas pour effrayer d'humbles flles
qui, en matiere de privileges, r6clament seulement
celui de rester les servantes des pauvres et les seurs
des tout petits. On parle de libertd, et le mot, tout
dquivoque qu'il soit, ne fait pas peur A aes Ames qui
ont fait vaea de vivre et de mourir au service d'un
Maitre qu'elles ont choisi du libre choix de leur
amour. On parle surtout de fraternitý, et c'est un
vocable que I'on connait et une vertu que l'on pratique
depuis longtemps chez les Filles de la Charit6.
- Ces grands principes auxquels semblait suspendu
le bonheur du monde, la R6volution se pr6parait a les
implanter dans 1'ordre politique, sans se preoccuper
autrement de leur donner corps dans 1'ordre 6cono-
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mique et social. Elle eut foi dans la vertu magique
des mots et des lois, et elle laissa les artisans et les
pauvres se nourrirde la viande creuse des Droits de
l'homme et du-citayen. Pour comble de malheur. elle
ne sut pas avoir les finances de sa politique. La vent
des biens dits nationaux, resultat de la confiscation
des biens d'gglise et des biens des 6migres, au lieu
de conjurer la banqueroute, la pr6cipita. On vit, a
c6t6 de I'extreme richesse, la misire extreme. Jamais
la charit6, que l'on n'avait pas d'abord invitie au
grand branlebas, ne fut plus n6cessaire. La chariti
sert tons les r6gimes, parce que tous les regimes out
besoin de la chariti. Peu importait aux religieuses
d'Arras que Ie peuple fit disormais le vrai souverain. Le peuple 6tait malheureux. II 6tait done le
pref&ri du Christ, an nom duquel elles servaient. II
etait toujours le fils bien-aimi de leur saint Fondateur, saint Vincent, lequel, en se vouant an relivement mat6riel et moral du peuple, avait plus fait
pour son bien-etre que la plus d6mocratique des Constitutions.
Le peuple d'Aras ne fut point ingrat. La reconnaissance populaire servit de bouclier aux Filles de
la Charit6 jusqu'aux derniers jours de la Terreur. Ni
les dons, ni les aum6nes ne leur manquerent A aucun
moment, ni l'attestation officielle de letrs bienfaits.
La persecution religieuse feignit longtemps de les
ignorer, et longtemps, comme un nid d'alcyon ballott6 par la temp&te, elles flotterent miraculeusement
au-dessus de l'abime qui engloutissait autour d'elles
les personnes et les euvres qui portaient le signe
sacrv de la Religion.
Ce fut, en effet, la faute capitale de la R6volution,
de s'&tre engag6e, a ses debuts, dans une voie qui.
devait la conduire A l'oppression des consciences et k,
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sa propre ruine. Pour avoir touchi a l'arche sainte da
catholicisme, elle jeta le trouble et la division dans
l'immense majorit6 de ses partisans, et se vit ellem6me entrainie sur la pente irresistible de la tyrannie
et de la violence. C'est aussi bien le sort des politiques qui s'arrogent le droit de changer la constitution religieuse d'un pays, sans consulter le SaintSiege, seul souverain dans l'ordre spirituel, de
s'enfoncer dans d'inextricables difficultes et de provoquer le soulivement des difficult6s catholiquksEn se faisant 1'hritibre des rancunes janstnistes, du
sectarisme des protestants et des visbes gallicanes
des Parlements, la Revolution commit la faute de
ressusciter les guerres de religion et de.placer les
catholiques entre leurs consciences de. croyants et

leurs devoirs de citoyens. Rappelez-vous, mes tris
chers Frires, les erreurs 16gislatives commises par
les assembl6es dans le domaine des croyances et qui
ne riussissent qu'A faire des victimes et des martyrsLa Constituante, des novembre 1789, mettant les
biens du clerg6 A la disposition de I'Etat, en attendant de les d6clarer biens de la nation; ce premier
attentat contre la propri6te, bient6t suivi d'un autre
contre les libertis essentielles de l'~glise, les congregations d'hommes et de femmes supprim6es en' fvvrier
1790, et puis la Constitution civile du clerg6 vot&e au

mois de juillet suivant, le schisme partiellement .installe sur les sieges episcopaux et dans les chaires
paroissiales, le serment k cette Constitution, que le
pape Pie VI devait condamner, exig6 a partir du
27 novembre 179o et divisant les pasteurs et le .trou-

peau eh~ deux camps ennemis, l'Assembl6e 16gislative
(2o novembre 1791) aggravant encore l'attentat sacri16ge en aggravant la formule du serment et assimilait
a une ribellioir le refus de le preter, Ia fureur de
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ligiferer s'exaltant avec la resistance aux lois, toutesý
les associations religieuses r6guli.res ou sculibres.
privies du droit d'exister (mai 1792), le costume:
ecclesiastique interdit comme un embleme de sidition, et, la haine s'exasp&rant jusqu'a la cruauti, les
pretres qui n'avaient pas consenti le serment condamnis a la deportation; et, comme si ce n'6tait pas
assez des colkres de la loi, le bas peuple, d&chain.
par des d6magogues sanguinaires, les massacres de
septembre 1792 tolerIs, sinon commandos pendant six
jours et cinq nuits, les prisons de Paris s'ouvrant a
l'injonction des 6meutiers, et les malheureux prisonniers, apres un simulacre de jugement, 6gorg6s annom de la justice populaire, et de peur qu'on ne sec
trompAt sur I'idee inspiratrice du carnage, le couvent
des Carmes inondJ du sang de deux cent cinquante
pr&tres, de deux iveques et d'un archeveque; enfin,
le martyre de l'infortun6 Louis XVI touchant A sa
fin, la Convention drcrktant successivement la suspension, la d6ch6ance et la mort du roi, et loin d'en
finir avec la persecution religieuse, s'efforcant plutot
d'en finir avec Ia Religion; voila par quel enchainement de lois odieuses et de f&roces decrets la Revolution, qui partait de la libert6, aboutissait a lai
negation de la libert6, avant de s'enliser elle-mcme
dans le cloaque boueux et sanglant de la Terreur.
Que faisaient, pendant cette periode de troubles et
de ruines, les Filles de la Charit6 d'Arras? Elles
faisaient une chose difficile pour ce temps-lI
: elles
vivaient. Les lois destinbes a les atteindre frappaient
A c6te. Populaires, elles etaient couvertes par la
faveur publique. Une petition adress6e au Departement pour le maintien des soeursamena cette r6ponse:
a Comme elles n'avaient cess6 de donner des preuves
du plus grand divouement au soulagement des pau-
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vres, elles pouvaient cotmpter sur la protection des
lois. ) H)las! les lois mettent leurs protegees dans une
situation bien delicate en s'attaquant a leur fid6lit6
religieuse. Laquestion du c serment » ne les concerne
pas tout d'abord. Le serment a la Constitution civile
du clerg6 n'oblige que les eccl6siastiques investis
d'une fonction publique. Mais cette premiere intrusion de 1'Etat, dans le for intirieur, est un avertissement pour les pieuses Filles & se tenir sur leurs
gardes. Elles avaient raison. En novembre 1791, une
nouvelle formule oblige tous les citoyens sans distinction i jurer fid6lit6 a la constitution du royaume;
mais de royaume, il n'y en a plus a partir du to aoft
1792. Le roi est prisonnier. II faut changer le texte
du serment : 4(Je jure d'&tre fiddle a la nation et de
maintenir la libert6, l'6galit6 et la fraternit6 et de
mourir en les d6fendant. » C'est le serment du
14 aoat 1792, que devront preter, a partir de la loi
du 29 d6cembre 1793, les anciennes religieuses ellesmemes. Plutot que de s'y risoudre, les Filles de la
Charit6 d'Arras se r6signeront . monter sur l'chafaud.
Les formules leur importaient moins que l'esprit.
Or, sous les mots diffrents, Tesprit 6tait le mime.
Elles avaient rva '6veque d'Arras, Mgr de Conzit et
tous les pr&tres d'Arras, sauf deux, rejeter I'un apres
l'autre les textes qui pritendaient les' asservir & un
regime qui proscriyait tout ce qu'ils aimaient. Elles
ignoraient sans doute que le ( petit serment u, comme
on appelait celui du 14 aoit, avait pu paraitre a de
v6ndrables pretres susceptible d'une interpretation
favorable. 1I leur suffisait, i elles, que leur conscience
leur interdit de le preter. Elles devancaient ainsi la
d6cision du pape Pie VI. De Tournai, leur hveque, en
exil, parlant de la saeur Fontaine, lui delivrait le
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plus ilogieux des certificats : a Fiddle a sa vocation,:
disait le prelat, et ferme et indbranlable dans son
attachement i la foi catholique, elle a, malgr6 lesZ
sollicitations et les menaces, refus& et manifest:
ouvertement le refus de pr&ter aucun serment. ).
Quoi qu'il en soit, les Filles de la Charit6 d'Arras
continuent ý exercer lern office de servantes des
pauvres, sans peur comme sans forfanterie. Elles;
tiennent leurs comptes jusqu'au jour de lear arrestation avec une r6gularite qui dknote autant de courage
que d'exactitude. Le detail des recettes et des'dipenses qui court toute 'annie 1793 et les deux premiers mois de 1794, trahit deux choses igalement
admirables: la fidelit6 des religieuses a leur devoirde
quoter, et aussi la fid6lit6 des families chr6tiennes i
leur devoir de donner. On tremblait alors pour sa
vie, mais on goutait encore la douceur de faire le
bien. La tete de la France 6tait en proie & une poign6e de monstres, mais le cceur de la France 6tait
toujours libre et genireux. La charit6 seule ne se
cachait pas sous la Terreur.
II fallut pourtant faire des sacrifices a la charite.
Pour demeurer auprbs de leurs pauvres, les seurs
durent quitter le costume religieux, et, en particulier,
cette coiffe si populaire des filles de saint Vincent,
repliant, pour ainsi parler, ces deux ailes qui portaient
avec elle 1'esperance et la bont6. Elles n'en voleront
pas moins vite d'ailleurs au grabat de la misere et au
chevet de la maladie qui continuent i les appeler. Elles
prient peut-&tre avec plus de ferveur qu'aux jours
heureux. Elles se serrent les unes contre les autres,
comme des colombes qui ont entendu le vol del'6pervier. H6las! toutes n'ont pas la force morale suffsante
pour aller jusqu'au bout, tant I'6preuve est cruelle et
Ia lutte incessante. Une d'elles prend peur et se retire
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dans sa famille, a Nantes. ttait-elle plus en sirete ?
Deux autres tiennent bon, plus longtemps, mais la
menace de la prison et de la guillotine qui n'en est
pas loin les epouvante. Leur Sup6rieure ne veut pas
les exposer A etre tent6es au-dessus de leurs forces.
Elle prepare et fait riussir leur evasion A la veille du
jour oif toutes devaient etre arretees.
Restent donc nos quatre futures martyres. Qui sait ?
Elles pouvaient encore nourrirl'espoir d'chapper A la
imort. Que peuvent-elles craindre qu'elles n'aient deja
6vite ? La tempete souffle toujours, mais que peut la
tempete contre des roseaux? Elles n'avaient pas prevu
l'arrivie a Arras du representant du peuple Joseph
Lebon, l'envoye de Robespierre et le missionnaire de
la Terreur.
II
La Revolution en itait arrivee A ce moment critique
oi parviennent fatalement les mouvements politiques
qui ont depass6 le but que la raison et l'intra&t public
leur avaient d'abord assign6. La peur devient le souverain mobile de la conduite des hommes que les troubles populaires ont portes au pouvoir. Comme ils ont
fait violence au sentiment g6enral, comme ils se sentent mal assures sur le nouve) ordre de choses, ils ne
peuvent maintenir leur puissance contre le choc en
retour possible des forces comprimbes, qu'en faisant
tout trembler sous eux et autour d'eux. C'est leur
propre peur qui les oblige A faire peur. Une fois livres
A cet esprit de vertige, ils ne s'arr6teront plus devant
l'iniquit6 et devant les forfaits. Si quelqu'un d'entre
eux venait A faiblir et faisait mine de reculer, ses

complices lui appliqueraient a son tour la loi qu'il
avait faite pour les autres. Malhtur A qui parle de
mettre fin A la Revolution et de laisser Ie pays vivre
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en paix ! II est suspect de tiedeur et bient6t de trahi-son, et il n'&chappera & la mort qu'en donnant de
nouveaux gages au parti que la peur rend de plus en
plus firoce. Voili en raccourci l'bistoire de la Convention. Brave contre l'etranger, elle se laisse gou-.
verner au dedans par la crainte de paraitre trop modire aux regards des violents. Elle vote la mort de
Louis XVI sous le coup de la menace jacobine. Elle
barbouille des lois de sang sous la menace du Comite
de Salut public. Elle livre au tribunal revolutionnaire
les plus illustres de ses membres. Elle ressemble, en
verite, t l'arene du cirque romain. Les Girondins revenus trop tard de leur frayeur, se r6veillent pour la
lutte supreme et sont abandonnis par d'autres deput6s, plus peureux encore, a la fureur sanguinaire de:
la Montagne, en attendant que lesterroristes en delire
se fassent peur les uns aux autres et perissent a leur
tour, victimes d'un sursaut de la mene Apouvante quiles tenait tous a la gorge.
Ainsi se trouvent v6rifides pour laIleon des peuples
les fortes paroles du prophbte Zacharie: (PPuisqu'ils
se sont ecart6s de moi, dit le Seigneur, je ne les sauverai pas. Que ce qui doit mourir, meure; que ce qui
est fauchi, soit fauch6, et que les autres se divorent
entre eux jusqu'au dernier. ) (Zacharie, Xi, 8 et suiv.)
Mais avant de mourir, les hommes. de la Terreur
avaient eu le temps de faire nmourir. Un homme incarne le r6gime de la Terreur. C'est I'ancien petit
avocat d'Arras qui passait alors pour un doux et un
timide, et qui garde encore, sous un impeccable habit
bleu, et ses cheveux bien poudres, un air froid et r&serve. C'est Robespierre. II n'a rien du r6volutionnaire
k la Danton, qui rjgit, s'elance sur savictime, la broie
entre ses griffes et s'apaise. II &rigela terreur en systme : ce qu'il veut, c'est a force de les effrayer,
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dompter les r6voltes toujours pretes a clater, et briser
les fidilit6s toujours promptes a renaitre. II entend
bien frapper 6galement a droite et a gauche, sur ceux
qui dishonorent la R6volution par leurs vices et sur
ceux qui la combattent par leur fanatisme. La farce
d'impi6t6 qui avait mis la dbesse Raison sur les autels
lui'inspire du d6goft. II drcrete le culte de l'Etre
supreme. II pr&che la vertu et la terreur a la fois, en
vrai disciple de Rousseau qu'il est rest6 : ( La vertu,
ose-t-il dire, sans laquelle la Terreur est funeste, la
Terreur sans laquelle la vertu est impuissante 4. u 11

est le supp6t de l'6galit6. Ce n'est pas l'homme qui
sera terrible, c'est la loi. La loi des suspects fera
jouer presque toute seule le couperet de la guillotine.
Toutefois, ii faut des hommes pour appliquer la loi
et se montrer aussi durs qu'elle. A Paris, le tribunal
r6volutionnaire n'a pas besoin d'etre stimul6. Le plus
difficile est de secouer l'apathie des provinces. On
dkl6guera un certain nombre de representants du
peuple qui auront pleins pouvoirs pour r6g6nnrer le
pays, comme ils disent, et pour lui inspirer l'amour du
r6gime nouveau. S'il faut pour cela verser du sang,
beaucoup de sang, peu importe, le triomphe de la R&volution avant tout. On salt comment les trop c61dbres
proconsuls de Robespierre s'acquitterent de leur tiche.
Tacite les avait stigmatises d'avance en disant de ceux
de son temps: Provinciarum sanguine rovincias viicunt'. C'est dans le sang des provinces qu'ils obtiennent la soumission des provinces. Ainsi -se comporthrent, pour ne citer que les plus monstrueux, Carrier
a Nantes, Collot et Fouch6 a Lyon, et, a Arras, Joseph
Lebon.
i. Discours & la Fete de 1'Ptre supreme.
2. Tacite, Mist. I, 4.

-

25o -

"
Joseph Lebon fait son entree & Arras le 1 novembre
1793. Arras et le d6partement du Pas-de-Calais manquaient de zble revolutionnaire. Robespierre devait .
ses compatriotes cette marque d'inter&t de leur envoyer
un ap6tre digne de lui. Le nouvel 6vangile, en effet,
se heartait a quelque tiideur. Le peuple d'Artois est naturellement fidele A la tradition. Sa risistance 6taitsurtout faite de silence et de tenacit6. II laissait pleavoir les d&crets, il persistait &ch6mer le dimanche, et
rebelle au systeme metrique du dicadi, il continuait a
compter son travail et son repos par les semaines do-minicales. Les humbles sont faibles comme les grains-

de sable; mais cette faiblesse collective, en accumulant
I'obstacle de l'inertie contre les nouveaut6s, soulevele sable en montagne et oblige le torrent a dtourner
son cours et A se perdre dans les marais. L'histoire ne
parle que des h6ros et des martyrs. Elle ne rend pasassez justice a la foule des braves gens, qui, sans
s'opposer de front aux bouleversements, ne laissent.
pas d'en paralyser les nufastes r6sultats, en continuant.
a marcher dans le chemin trace par leurs pares, et.
gardent en main la chaine de la traditidn pour la:
transmettre, apres la tourmente, aux mains de leurs
enfants.
Joseph Lebon, qui Ctait d'Arras, savait mieux que
personne a quoi s'en tenir sur le caractere de ses compatriotes. Ancien 61eve du college des Oratoriens de
la ville, devenu Oratorien Iui-m&me, ordonn6 pr&tre i
Noel 1789 par le trop fameux Talleyrand, 6veque
d'Autun, ii fut bient6t saisi de I'esprit nouveau, et
s'empressa de prEter, sans y ktre contraint par la loi,
en 1791, le serment A Ia Constitution civile du clerge.

D'abord cure constitutionnel en Bourgogne, il revint
bient6t &Arras et requt la cure de Neuville-Vitasse.
La politique 1'absorba beaucoup plus que son minis-
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tere. II abandonna son binefice et sa soutane, et devint en 1792 maire d'Arras, puis administrateur du
Pas-de-Calais, puis dppute a la Convention. 11 avait
alors vingt-huit ans.

Intelligence 4tendue et vigoureuse, aisement sup6rieur dans ce ramassis de fonctionnaires improvises
que la Revolution prenait oi elle pouvait, partisan
fanatique des ides de libert- et de progres qai
avaient pris la place en son esprit de la foi catholique,
convaincu que les id&es nouvelles semaies dans le
sang des nobles, des pretres et des suspects, feraient
lever la moisson doree du bonheur universel, caracthre irascible, emportA jusqu'd la fureur et dur jusqu'k
la crnaut6, Joseph Lebon d6ploya, des son arrivee &
Arras, une activit6 digne d'un meillear objet, et ne
tarda pas a communiquer sa terrible ardeur aux so<ci6tes populaires, aux comits, et surtout au tribunal revolutionnaire nouvellement install6.
Relativement tranquille jusqu'ici, le departement
et la cite commencerent a trembler. Ne ressent-on pas
encore, m6me apres plus d'un siecle 4coulM, le frisson

de 1'epouvante, en risant, dans les lettres des s6ides
de Lebon, des phrases comme celles-ci : a Lebon est
revenu de Paris transports d'une sainte fireur contre
l'inertie qui entravait les mesures rivolutionnaires.
Tout de suite un jury terrible, a I'instar de celui de
Paris, a 6te adapt6.au tribunal r6volutionnaire, la
guillotine ne desempare pas. Lebon n'est occupe qu'&
r6diger des actes d'accusation. Nous ne dormons
plus. Les dues, marquis, comtes, barons tombent
comme grele. 11 n'y a pas un de ces coquins-la qui
n'ait m6rite d'6ternuer dans la besace. » Voulez-vous
le t6moignage du reprisentant lui-m&me? i II ne se
passe pas vingt-quatre heures que 'je ne d6porte au
tribunal revolutionnaire deux ou trois gibiers de guil-
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lotine. ) Comme vous le voyez, le cynisme est dans
les mots comme dans les actes.
Vous n'en doutez pas, mes tres chers Frires, les
Filles de la Charite ne furent pas les dernieres 4
attirer la cruelle sollicitude du redoutable proconsul.
Quinze jours apres son arrivie, il depechait aux cidevant sceurs des commissaires charg6s de s'assurer si
elles avaient pret6 le serment, et faire u toutes autres
requisitions >).
Bien entendu, les soeurs refuserent le
serment. Les commissaires se bornent i constater,
puis ils procedent g une longue et minutieuse perquisition et a l'inventaire de tous les objets mobiliers de
la maison, mesures pr6paratoires a une autre plus
importante. Huit jours passent. Le district prend un
arr&t6 (25 novembre) qui chasse de tous les h6pitaux
les religieuses qui n'ont pas prt6e Ie serment. L'H6telDieu et la Providence sont changes en prisons.
Quant & la maison de la Charite, elle devient la
maison de l'Humanite, premier essai :de laicisation
des mots qui n'a que trop bien reussi depuis. La
direction en a &tt 6t6e aux religieuses. Directeur,
medecin, chirurgien, apothicaire, lingere, tons bien
retribu6s, le personnel est disormais laic. II n'y a
done plus de place pour les Filles de la Charit6 remplacees par les filles de l'Humanit6? Vous vous trompez : elles resteront. Pourquoi cette contradiction?
L'arr&t6 lui-meme nous l'apprend. Les smurs auront
pour fonction de cultiver dans le jardin de la maison
des plantes midicinales dont elles ont le secret,
parait-il, pour le grand bien des malades.
Voila un sursis bien pricaire pour nos pauvres
sceurs. L'Humanit6 r6vo':cionnaire ne tarda pas a
oublier les malades, et les herbes merveilleuses n'eurent pas le temps de lever bien haut avant que les
religieuses ne fussent arrach6es a une maison oia elles
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etaient devenues Atrangeres, pour 6tre jeties en prison, premiere &tape de leur martyre.
Ce fut le 14 f6vrier 1794 que les Filles de la Charite entrerent a l'abbatiale de Saint-Vaast, dans la
rue de l'Arsenal, sous l'inculpation d'avoir refus6 de
priter le serment Libert6-Igalit6. La prison ne fat
pas meme le repos. Les reglements de Joseph Lebon
n'6taient pas faits pour attenuer les ennuis et les
d6gofits de la promiscuit6 ordinaire des d6tentions.
Toutefois, telle 6tait la sympathie respectueuse qui
s'attachait encore a la personne des Filles de la Charite qu'elles furent l'objet d'6gards particuliers de la
part des gardiens et de I'administration. Mais elles
furent les t6moins attrist6es de cruels d&chirements.
Joseph Lebon s'avisa de s6parer, en les placant dans
des.prisons diff6rentes, les hommes suspects et leurs
femmes suspectes, pour parler le langage de la justice
de ce temps-la, brisant ainsi les liens de la famille et
ajoutant une cruaut6 de plus A celle des arrestations
arbitraires. Arr&t6 bien r6volutionnaire que celui-lM,
qui arguait comme motif le devoir pour la Republique
de ne pas laisser se multiplier les ennemis de la R6publique! II y eut done desormais la prison des
hommes, 'H6tel-Diqu, et la prison des femmes, la
Providence.
Ce n'6tait, 1A encore, pour les sceurs, que ]a seconde
station sur le chemin de leur calvaire. Elle fut plus
dure que la premiere. Les privations d'un r6gime
insuffisant'et grossier, les tracasseries d'une directrice
sans coeur et sans dignit6, la vue des souffrances de
cinq cents prisonnieres entass6es a l'etroit, contristhrent profondiment, mais sans les abattre, les ames
de nos religieuses. La consolation n'est d'ailleurs
jamais loin du sacrifice. Les soeurs retrouvaient la,
dans une commune 6preuve, des personnes de la
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mieilleuze sociit6 qui, naguere, etaientles bieafaitrices
de leurs pauvres. 11 se forma, dans cette enceinte de
desolation, entre des ames d'elite, des amities et des
reunions animbes de 1'esprit suroaturel et de la plus
exquise charit6. La soeur Madeleine Fontaine est
l'me de ces entretiens, qui ivoquent le souvenir de
ceux que devaient avoir entre eux les chr6tiens de la
primitive Iglise avant de laisser les prisons pour le
martyre.
Le martyre devait se faire attendre encore longtemps pour les Filles de la Charit6. Comme si le
refus du serment ne semblait pas un motif suffisamment plausible pour condamner a mort des personnes
a qui leurs bienfaits r6cents avaient gagn6 tant d'amis,
les pourvoyeurs de la guillotine chercherent d'autres
griefs pour alimenter et, si je peux me seivir d'un
mot trivial, pour corser l'apparence du proces qu'il
leur fallait pour arriver a leurs fins.
La maison de l'Humanit6 avait eu pour directeur,
peu importe le nom de ce miserable, un homme qui
poursuivait de sa haine les religieuses dont il avait
-usurp6 les droits et qu'il avait du supporter quelque
temps sous ses yeux, comme des temoins du passe
et, sans doute aussi, comme des muettes accusatrices
de son administration.
Non content de les avoir 6cartees en les faisant
incarcdrer, il s'ingenie a fournir au tribunal revolutionnaire le crime reel ou fictif qu'elles dussent payer
de leur tte. I1croit avoir trouv6. II fait part au comit6
de surveillance de sa dicouverte. Et voill que le
4 avril 1794, apres sept semaines de d6tention, les
sceurs sont appelbes A comparaitre devant le comit6.
Que s'est-il pass6 ? - Vous 6tes accusies, citoyennes,
d'avoir cache dans votre ci-devant maison de Charit6
des paquets de gazettes et de papiers imprimbs, tous

-

255 -

ecrits- contre-revolutionnaires. Qu'avez-vous i r6pondre? - Nous n'avons jamais eu en notre possession ces gazettes et ces papiers imprimis. Comment
auraient-ils Achappi & l'inventaire? Comment, sept
semaines aprbs notre d6part, nous rendre responsables
d'une pr6tendue cachette qui n'est prouv6e que par
une pritendue trouvaille? Voila, en substance, la
r6ponse. Vous vous attendoz, mes tres chers Freres,
au classement de l'affaire? Non pas. Il y a une violente
presomption, parmi les juges, que lesdites Fontaine,
Fantou, Lanel et Gerard ont cach6 des papiers anticonstitutionnels, et, en consequence, elles seront conduites a la maison d'arret du tribunal r6volutionnaire.
Troisiime et derniere prison, la prison de la rue des
Baudets.
III
Les prisonnieres de la rue des Baudets ne pouvaient gu&re etre accessibles a l'illusion. On vivait lI
dans une angoisse incessante; on y respirait une
atmosphere de mort; on ne sortait de 1A que pour
monter sur 1'6chafaud. En six semaines, disait-on, on
avait guillotin6 cent cinquante personnes.
Sur ces entrefaites, Josepfi Lebon recut mission de
porter la terreur dans la ville de Cambrai, pour lui
inspirer le cc redoutable respect de la R6volution »..
Donc, la Terreuri sous les traits de Joseph Lebon, fit,
dans la vieille cite du Cambr6sis, une entree qui ne
dut laisser aucun doute sur les intentions de son reprisentant. Elle. et paru grotesque, cette entree, si la
mort n'eit pas fait partie du cortege. Le triomphe fut
court, mais il fut sinistre. En vingt-neuf seances, le
tribunal condamna a mort cent cinquante-deux vic-

times. Le sang ruissela, dit-on, sur la place d'Armes
ou la guillotine etait dress6e. L'absence de Joseph
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Lebon laissait-elle du moins respirer la ville d'Arras?
Loin de donner a ses compatriotes le r6pit qu'ils espiraient, le farouche conventionnel mettait sa triste
gloire a frapper des deux mains et a se rendre redoutable meme a distance. Bien mieux, sa mission, A Cambrai, fournissait A son astucieuse cruautIle moyen de
se satisfaire, sans crainte de se heurter & un sursaut
de l'indignation publique. Le 20 mai, trente Artisiens
'taient jug6s a Cambrai et, le meme jour, ex6cut6s. La
grande route d'Arras a Cambrai voyait passer de frequents convois de prisonniers. Pauvres gens qui
allaient sans espoir de retour!
La prison des Baudets entendait souvent les appels
redout6s, et, au bruit de la charrette qum venait chercher sa provision de mort, chacun pouvait se demander : est-ce aujourd'hui mon tour?
Le tour des Filles de la Chariti tardait A venir.
Dieu les r6servait sans doute pour affermir jusqu'aux
derniers jours de la Terreur les courages 6branies a
l'heure des adieux. Or, le dimanche '25 juin, la charrette funebre 6tait deji partie, et les coeurs, apres la
commotion pass&e, se reprenaient a battre doucement.
Tout & coup, dans la soiree, une lettre arrive de
Cambrai, ordonnant d'exp6dier sur-le-champ les quatre
ci-devant sceurs de la Chariti. Les gendarmes prennent
leurs mesures la hate. II 6tait une heure da matin
quand le second convoi se mit en marche.
Les scenes les plus path6tiques laissent toujours
passer quelques rayons d'En-Haut, pour la consolation
des ames qui s'en remettent a la conduite de Dieu
dans le malheur. Faut-il m'excuser ici, mes tres cbers
Freres, de retracer de menus faits n6glig6s par l'histoire? II n'est rien de petit dans la vie des grandes
Ames. La charrette attendait dans ia nuit, aux portes
de l'H6tel-Dieu, oi il s'agissait d'aller prendre un
pri-
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sonnier de quelque importance, nomm6 Jean Payen,
fermier de Neuville-Vitasse, I'ancienne paroisse de
Joseph Lebon. Jean Payen n'avait pas 6t6 r6clam]
par
l'accusateur public de Cambrai, mais le district
d'Arras, de sa propre initiative, le fit partir, croyant en
cela n'&tre pas d6sagr6able au representant qui avait
gard6 un souvenir amer du paroissien de Neuville,
rebelle A l'autorit6 du cure constitutionnel. Pendant
ce temps, la soeur Fontaine, par une tolerance dont les
gendarmes 6taient coutumiers, eut la joie de s'entretenir quelques instants avec une ancienne bienfaitrice
de ses euvres, d6tenue a la prison voisine de la Providence. Oublieuse de sa propre infortune, elle eonsola cette mire qui avait ses quatre enfants dans
la prison. Elle lui donna son chapelet de poche, en
signe d'union dans la priire. Et puis, inspiration touchante, cette religieuse, qui savait qu'elle allait a la
mort, se souvint qu'il lui restait la petite somme de
Mine Cartier, vous ne
7 francs :a Tenez, dit-elle
Nous serons les
vous.
sur
1'6chafaud,
pas
monterez
dernires victimes. Prenez cet argent, et quand les
seurs Michaud et Fabre, qui sont parties en exil,
reviendront h Arras, vous leur remettrez ce dernier
legs de notre pauvret6 que Dieu fera fructifier entre
leurs mains en m6moire de notre immolation I n

II y avait dans ces paroles une double proph6tie
qui dut paraitre bien hardie dans les circonstances ou

parlait soeur Fontaine. Toutes deux furent cependant
realisees. Les seurs Michaud et Fabre revinrent avec
le Concordat, Quant.a l'autre proph6tie plus extraordinaire, nous allons l'entendre encore tout a I'heure.
Le premier convoi qui precedait s'6tait akrrt6 au relais
ordinaire, sur la route de Cambrai. II fut rejoint par
le second. Pendant 1'arret les prisonniires se lamentaient. a Mesdames, dit la seur Fontaine, Dieu aura
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pitik de vous. Nc vous dhsolez pas. Vous aurez la vie
sauve. Nous allons vous pr6c6der au tribunal et nous
serons les dernieres victimes. ,
Que dites-vous la, ma Sceur? La charrette partie la
premiere doit aussi la premiere arriver, avec ceux
qu'elle porte, au tribunal et a la mort. Attendez la
r6ponse du ciel. Un accident heureux survint a cette
voiture. Une roue bris6e par un habile coup de main
d'un prisonnier forqa le conducteur a s'arreter. Elle
ne fut rendue k Cambrai que trois jours aprbs. La
guillotine ne fonctionnait plus.
Suivons maintenant jusqu'au bout le convoi de nos:
martyres. II continue sa route, celui-l, sans encombre.
II arrive a Cambrai, le lundi 26 juin, a huit heures du
matin. II se dirige sur la maison d'arrft, rue de la
Force. La maison est pleine, trop pleine m&me. Legeolier vent bien inscrire les noms des nouvelles
venues, mais les recevoir, il ne le pent. L'accusateur
public qui se trouve la n'insiste pas. II a son id&e. Sur
son ordre la voiture se remet en marche et prend le
chemin de 1'ancien coll.ge ou s6minaire. C'est la que
tient ses seances le tribunal r6volutionnaire. La cause
des Filles de la Charit6 aura un tour de faveur. Les
d6tenus de la Force les voient partir avec compassion
et leur disent tout haut : " Aujourd'hui pour vous,.
demain pour nous. - Non, repond seur Fontaine, nousserons les dernieres victimes. n
Apres avoir accompli le parcours habituel a travers.
les rues de la ville, pour donner au peuple le spectacle instructif de la justice de Lebon qui passe, apres
une courte halte dans la chapelle du s6minaire, avec
d'autres accuses, voici le moment venu de comparaitre
devant le tribunal r6volutionnaire : a Tribunal de
sang, dira plus tard un conventionnel, oh les juges
ont plut6t P'air de bourreaux, ou l'accusateur insulte

-- 250 Taccusk, oit une foule de gens sans aveu vienaent
applaudir a la mort des victimes. )
Cette fois du moins, comme subjuguis par i'attitude des saintes filles, le tribunal et l'assistancesurent
a peu pros se contenir. A quoi bon raconter ces sortes
de scenes, toujours les m&mes d'ailleurs? Le drame se
passe au dedans. Les interrogations et les r6ponses
ouvrent seulement des perspectives sur les ames. Les
victimes entrainent les juges malgre eux sur le terrain
de la conscience. Le duel est entre la loi arm6e qui
veut forcer la libezt6 de l'esprit et l'esprit d6sarmk
qui reste invincible
la violence. La partie n'est pas
igale. Les juges ont beau condamner et faire signe
au bourreau, ce sont eux les vaincus, et les martyrs
soot les vainqueurs.
II faut plaindre, en verit6, les jures de ce temps-la,
s'il en itait que le fanatisme n'a pas assez aveugl6s,
pour les emp&cher de voir de quelle abominable tyrannie ils etaient les instruments. La Revolution ne s'est
pas content6e de faire table rase de l'Ancien Regime
et d'exiger la soumission exterieure a ses lois et a ses
dicrets. Elle a imagin6 le delit de pensees, et invente
une nouvelle classe de criminels,.les suspects, comptant pour des fautes de simples soupirs de regret,
selon 'expression que Tacite appliquait au tyran imp6rial : quum suspiria nostrasubscriberentur.Elle en est
venue, en pknktrant, par effraction, dans les consciences, a vouloir et a poursuivre I'abolition du christianisme, qui etait le liborateur des consciences. Elle a

commis I'errear supreme de faire de la constitution
une sorte de religion. Qu'etait-ce, en effet, qu'une
-constitution qui exigeait le serment de vivre et de
mourir pour elle, sinon une religion terrible qui punissait de mort quiconque 6tait infidele a ses dogmes
et a ses commandements ?

-

260 -

Donnez-moi, d'une part, des juges qui jugent au
nom de cette monstrueuse idole de l'ttat-Dieu; donnez-moi, d'autre part, des ames resties fidles a la foi
chrCtienne ou simplement L la libert6 d'opinion, et
celles-ci seront nicessairement condamn6es par ceuxl1. Faites done votre devoir, on, plut6t, obbissez a
votre consigne, 6 juris du tribunal de Cambrai! Je
vous sais grA d'avoir eu la franchise de condamner
les ci-devant sceurs &titre de , pieuses contre-ryeolutionnaires ,.

Oui, vous avez raison. Leur pi6t6 fut

leur seul crime. Fiddles i leur Dieu, a leur tglise, aux
pretres non jureurs, leur conscience 6tait en r6volte
contre vos principes, qui, plus on moins implicitement, les obligeaient a renier leur foi et leurs serments. Oui, c'est leur pi&t6 qui les condamne.
Vos consid&rants sont superflus. Peu inuporte que
vous ayez trouv6 on non dans leur maison des papiers
compromettants. Leurs convictions intimes sont plus
dangereuses encore. Elles ne peuvent jurer de mourir
pour un r6gime qui a d6truit la Religion et tout ce qui
se rattachait a la Religion comme le lierre an.ch&ne.
N'en doutez pas: elles ont pleur6 la mort du roi ; elles
ont gemi sur 1'exil et sur la prescription des nobles et
des pretres. Vous leur faites un crime du refus de
prater le serment. Est-ce un parjure que vous leur
demandez ? Si elles n'ont pas cra pouvoir concilier
leur pit6 avec ce qu'elles croient lire dans vos formules, qui a tort ? Le serment ou leur conscience ?
L'Eglise a justifib leur refus par la bouche de Pie VI,
et depuis par celle de Benoit XV qui les en a glorifies
dans le Bref de leur b6atification.
Condamnez-les selon le texte de la loi,de la loi qui
change avec les hommes; mais la Ioi 6ternelle, qui ne
passe pas, condamne votre condamnation. Apres cela,
faites-leur, a ces pauvres filles, un nouveau grief
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d'avoir insult6 le tribunal dans leurs riponses. La
charit6 envers les ennemis'est tonjours un commandement, mais les accuses ont toujours le droit de se
d6fendre et parfois meme d'attaquer. Relisez done les
actes des martyrs. Ne cherchez pas des torts aux
agneaux pour avoir un pr6texte a les d6vorer. Contentez-vous, pour la gloire des pretendues coupables,
d'affirmer a la face de la terre que leur pi6t6 6tait
un danger pour la Revolution; elles meurent victimes
de leur pietd, c'est-a-dire d'une indbranlable fid6lit6
a leur foi et a leur vocation. C'est vous, qui, par votre
arret, elevez leur mort a la dignit6 du martyre, etqui
justifiez par avance leur admission par I'Eglise au
rang des Bienheureuses.
Et maintenant, a I'echafaud! Ne" nous attristons
pas, mes tris chers Freres, plus que les victimes.
Qu'est-ce qu'un court moment de tribulation &6changer contre un poids immense de gloire? Tout s'apprete, la charrette, la guillotine et Ie bourreau. Les
sceurs, en silence, descendent du tribunal, le chapelet
aux doigts. u Enlevez ces amulettes, dit, sarcastique,
Nous les garderons n, rean des accusateurs. pondent d'une seule voix les religieuses. Alors un des
huissiers, qui se croit plaisant, arrache a chacune
son rosaire et le lui place sur la t&te en manidre de
couronne. Bien loin d'en rire les spectateurs devi-

nirent un symbole touchant dans ce geste qui voulait
etre impie. Et les anges, qui, la-haut, attendaient I'arriv6e toute proche des martyres, se r6p-taient entre
eux : " Sois fiddle jusqu' la mort et je te donnerala
couronne de vie. Esto fidelis usque ad mortem et dabo
tibi coronam vitae. )
Le passage du seminaire a la place d'Armes cut
quelque chose de religieux comme une procession et
de solennel comme un triomphe. Les spectateurs se
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sentaient plus 6mus'que d'habitude. Les soeurs, diton, chantaient 1'Ave maris stella et les Litanies de la
sainte Vierge. La soeur Fontaine surtout attirait les
regards. Son visage exprimait le rayonnement de sa
foi et de son esperance. Elle semblait regarder par
delia I'horizon du moment. Elle disait a la foule : Ne
pleurez pas, nous serons les dernieres. »
Arriv6es au pied de la guillotine, toutes trois age-nouilles, prient en attendant leur tour, et s'inclinent,
qui sait ? sous l'espoir qu'une absolution tombera sur
elles, venant d'une fenetre' voisine, des levres d'un
pretre inconnu.
A l'appel de leur nom, elles montent 1'une apres
Jautre les degr6s de 1'6chafaud. Trois-fois le cliquetis
funebre du couperet apprend a la sceur Fontaine que
ses compagnes ont accompli leur sacrifice. Son tour
-est venu. Debout, sur la plate-forme, elle repkte sa
parole prophetique:- Chritiens, ecoutez-moi, nous
serons les dernieres victimes. Demain la pers6cution
aura cess6. L'6chafaud sera ditruit et les autels de
J6sus se releveront glorieux. ),
Et presentant sa tete au bourreau, elle offrit sa vie
pour la fin du regime de la Terreur. Le sang virginal
des filles de la Chariti d'Arras fut le dernier vers6 a
Cambrai. Joseph Lebon, appel6 a Paris pour rendre
compte de ses actes, laissa le. couperet de la guillotine suspendu, pret A retomber. Mais il ne retomba
plus. Celui qui le d6clenchait allait etre entraini dans
la chute de Robespierre, en attendant- de le suivre
dcans le chatiment.

Les dernieres victimes ? Puisse la France de demaain entendre le voeu supreme d'une des martyressie
la France d'hier I1 fait 6cho a celui de tousles immol6s
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dont le sang jalonne 1'histoire de nos guerres civiles,
de nos guerres religieuses et de nos revolutions.

Faisons silence, dit-on volontiers, sur nos querelles.
pass6es, et laissonsdormir en paix, coupables ou non,
des morts qui sont tombis d'un c6t6 ou de l'autre de
la barricade. L'tglise n'est pas de cet avis. Elle recueilie le sang des siens. et place sur ses autels la

memoire de lears vertus et de leur immolation. Mais
1'-glise n'a garde de tourner l'hommage qu'elle rend
aux victimes en maledictions sur les pers6cuteurs.
Elle demande, comme le Christ, pardon pour eux,
car ils n'ontpas su ce qu'ils faisaient. Loin, bien loin
de son cceur de vouloir raviver dans le present les.
haines du passe. Le martyre n'est pas une lecon de
vengeance: il est une semence de paix et d'amourLaissons done monter a la gloire c6leste les vierges
martyris6es de la Revolution, Carmelites de Compiegne, Ursulines de Valenciennes, et Filles de la Charite d'Arras. Vienne a lear suite le long cortege
d'autres victimes, religieux, pretres, laiques, dorit
la cause est ou sera bient6t introduite. Laissez-la
passer sans colre et sans crainte, 6 Francais qui vous
reclamez de la R6volution et de ses principes, cette
theorie glorifi6e d'hommcs et de femmes sous le
manteau pourpre du martyre : Gallia purpurata! Ils
n'accusent personne; ils ne r&clament pas le prix de
leur sang. Ils crient au contraire avec la seur Fontaine,
et Mgr Affre, et Mgr Darboy : Que notre sang soit
le dernier verse I n Paix, paix, paix, ames freres de
France. Souvenez-vous, nous disent-ils, souvenezvous des erreurs du pass6. Si vous luttez d'ardeur
pour embellir une patrie d6jk si belle, luttez pour
aimer et non pas pour hair. Appelez Ia Religion avotre
aide et ne la combattez point. Ne touchez pas an ressort divin de la conscience, et ne placez jamais le
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croyant dans l'obligation de choisir entre son Dieu et
vos lois. Saluez bien bas les martyrs qui sent les
peres de la libert6 veritable. Oui, si nous n'avions pas,
nous, les victimes, difendu, an prix de notre vie, le
sanctuaire de la conscience, si nous n'avions pas force
la Revolution a reculer devant l'inviolable rempart du
for intbrieur, le regne de la Terreur durerait encore
et serait I'etat normal du nmonde.
On parle aujourd'hui d'une nouvelle Terreur. Cette
fois, c'est le peuple ouvrier, dit-on, qui se laisse fasciner par des prophktes menteurs et croit assurer son
bonheur en noyant dans le sang un ltat social qui ne
tient pas ses promesses, comme si le sang des Revolutions pouvait donner la vie. Quand une id6e se
pr&che par le fer et par le feu, elle meurt. L'idial qui
doit vivre, ce n'est pas l'ideal pour qui l'on tue, mais
celui pour qui l'on se fait tuer. O Francais, vous, du
moins, qui avez fait la cruelle exp6rience de tant
de crises politiques et sociales, ayez piti6 de vousmemes. tpargnez, epargnez votre sang djai trop rare
apres l'hecatombe de la Grande Guerre. Travaillez,
dans la paix et dans l'6mulation, a faire converger
toutes les energies de la race, tremp&es aux sources
evangeliques, rayonnantes de I'aurkole de nos saints
et de nos saintes, vers le regne de la vraie libert6, de
la vraie egalite et de Ia vraie fraternit6.
Ainsi soit-il.
SOTTEVILLE

Une guirison attribute a l'intercession
de la bienkeureuse Louise de Marillac

Le 8 septembre 190o5, le personnel de l'hospice
Saint-Joseph de Sotteville etait en fete; ma scur
Couray avait .cinquante ans de vocation. Dans la
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journ&e, quelques fillettes vinrent faire une commission; I'une d'elles, pile, tres brune, toute menue,
v6tue de noir, attira notre attention.
Questionn6e, elle nous dit : " Je n'ai plus personne, maman vient de mourir et la personne qui me
garde me conduira dans deux jours a l'Assistance
publique. n
Appeler ma soeur Couray, lui faire voir cette enfant, la prier de l'accepter comme bouquet de f&te au
nombre de ses orphelines, fut I'affaire d'un instant.
Trois jours apris, en la fete du bienheureux martyr
Perboyre, cette enfant fut des n6tres. Elle nous apprit
que sa mere, atteinte de tuberculose pulmonaire,
venait de mourir Agce de trente-trois ans; que ses
quatre freres et-sceurs 6taient morts du mime mal,
que son grand-pere maternel etait mort du c mal de
Pott a I'Age de cinquante-huit ans. Cette enfant 6tait
Gabrielle Bideaux.
D'une sant6 chetive, etle tomba malade en 191 1, et,
vers la fin de l'ann6e, fut admise a P'hospice. Depuis
cette 6poque, j'ai toujours suivi et soign6 cette enfant; son 6tat general etait mauvais, mais sa jambe
gauche etait particuli&rement douloureuse; bient6t,
elle ne put'articuler le genou, ni poser le pied a terre;
apres divers essais, le m6decin prescrivit l'immobiliti
dans une gouttiere de jambe . 20 f6vrier 1912; 'evidemment, elle souffrait d'une arthrite tuberculeuse.
Pour ce membre, le r6sultat fut nul; de plus, la
jambe droite devint malade, et son dos si douloureux
qu'elle ne pouvait plus s'asseoir seul dans son lit;
assise, elle ne pouvait plus s'allonger. Le docteur,
constatant les sympt6mes du a mal de Pott ,, I'immobilisa dans une gouttiere de Bonnet pour eviter 1'effondrement des vertebres. Cette position effrayait la
pauvre enfant, et je demandai au docteur s'il ne vau-

-

266 -

drait pas mieux tenter les demarches spur la faire
hospitaliser a Berck, il me ripondit : a Le terrain est
trop mauvais. ,
Le 25 decembre 1913,

on la placa dans la gout-

tiere qu'elle ne dcvait plus quitter que le 9 juillet 192o.

L'immobilitine guerit pas notre petite malade, et
les souffrances augmentaient toujours. Quand, par
necessiti ou maladresse, on bougeait son dos, elle
perdait connaissance, et quand je demandais aux differents docteurs qui l'ont soign6e la cause de. ces
6vanouissements, tous me disaient : t Cela est di a la
-compression de la moelle 6piniere; les vertebres,
irong6es par le mal, se creusent, et un mouvement les
*dIplace;de l, ces pertes de connaissance.. Ces accidents etaient suivis de plaies cutanbes, tant6t i un
membre, tant6t A un autre, sauf le bras droit, souvent
a la figure, qui devenait monstrueuse.
Ses yeux 6taient gonflesi sa pean couverte de
points blancs qui suppuraient, tel un cadavre en de,composition. Une fois sa figure fut si malade que
ses yeux furent fermis pendant Ideux mois, ses
oreilles suppuraient, le cuir chevelu etait souleve,
c'&tait horrible i voir, et le pus avait une odeur
insupportable. Depuis pres de trois ans, les plaies
<cutanees avaient disparu, sauf a la figure; dbsorsmais, les abces se formaient sans cesse a l'int-,
rieur. Toutes les fois qu'il fallait nettoyer sa gouttiere, elle 6prouvait des souffrances atroces qui
duraient des semaines, son ventre devenait 6norme;
tout ce que les docteurs ordonnaient etait sans effet;
seules, les piqires de morphine la calmaient. Le
*docteur Cardavot essaya des onctions mercurielles
<qui lui donnaient une gingivite des plus doulouzeuses; elle ne pouvait plus avaler, taut que gorge,
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bouche, gencives, langue 6taient enties. En mars
i919, on fit la refection de sa gouttidre; son dos etait
si malade que des abces plus gros, tres douloureux
mirent ses jours en danger; pendant seize nuits, nousla veillames, croyant toujours recevoir son dernier
soupir; elle prenait tres peu de chose, vomissait
toujours; son ventre etait si enfil que nous nous
demandions comment la peau resistait. Au bout de
trois semaines, le docteur, impuissant a calmer ses
vomissements et sa douleur, attendait le denouemeat fatal, quand, spontanement, le phlegmon s'ouvrit sans soulagement d'abord, et en r6pandant dans
la maison une infection que nous ne pouvioas att6nuer. Elle devint si faible que nous lui proposimes de
recevoir l'extreme-onction: ce sacrement lui apporta
le soulagement que les hommes ne pouvaient lai
donner, et elle se remit un pen, ne se permettant plus.
un mouvement qui lui coitait si cher. S'alimentant
trbs peu, elle etait excessivement faible; son infirmit&
toujours plus grande malgrb cette longue immobilite,.
ne lui permettait plus d'esperer sa gu6rison.
Au mois de mars 1920, nous Ia soulevAmes un pe.
pour lui passer un coussin propre; de suite, les abces
recommencerent et ainsi toutes les fois qu'on la bovgeait un pea. Nous 6tions en presence d'une noaeelle
complication; elle faisait en plus dua mal de Pott n,
des abcbs par congestion, des poussees de peritonite:
tuberculeuse, disaient les docteurs; c'est ainsi qu'ils

nous expliquaient ces extraordinaires gonflements du
ventre. Nous nous demandions comment desormais on
nettoierait sa gouttiere, puisque nous ne pouvionsplus la soulever sans provoquer des accidents piresque la mort qu'elle d6sirait comme terme de ses
longues souffrances.
En juin dernier, je proposai k la chire petite ma-
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lade de faire une neuvaine a notre bienheureuse Mere
Louise de Marillac; de tout cceur, nous nous pr6parimes a cette neuvaine, demandant des priires i
toutes les ames amies. M. le cure vint tous les jours de
la neuvaine lui donner la sainte communion et lui
dire quelques paroles 6difantes. Gabrielle avait tant
de foi en sa gu6rison prochaine que je me demandais comment elle accepterait la volonte du bon Dieu
si elle ne gu6rissait pas; mais cette penske n'ktait que
passagere, toutes nous 6tions persuadies qu'elle touchait au terme de ses longues souffrances. La neuvaine
fut commencie le mardi 6 juillet par les seurs, les enfants de l'orphelinat, les vieillards et enfn Gabrielle,
ses amies et les infirmieres; nous faisions la pribre :
t Nous vous adorons, 6 tres sainte Trinitb, efc. ,,
et les invocations ordinaires. Tous les jours, j'allais
lui dire de s'abandonner entre les mains du bon
Dieu, soit pour vivre malade ou pourguerir, selon son
bon plaisir; la malade acquiescait, mais, en souriant,
me disait : t Je guerirai, ma Sceur... *
Les midecins belges, qui avaient soign6 notre malade pendant la guerre, e'aient partis au mois de juin;
nous demandimes un autre m6decin pour nos malades; la semaine d'avant la neuvaine, je le priai
d'entrer chez cette enfant, qui, d6sormais, serait sa
cliente; il essaya de la faire asseoir, ce qu'elle ne put:
de faire plier ses genoux, mais l'ankylose de plus de
huit ann6es ne c6dait pas ainsi. Je lui demandai ce
qu'il faudrait faire pour donaer un pen de souplesse a
ses jambes raides, il me r6pondit : a Les adherences
sont tellement fortes qu'il faudrait le chloroformne
pour les rompre, et encore pour obtenir quel r6sultat!...), Mais ces mouvements ayant boug6 son dos,
provoquirent un abces dans la r6gion de 1'aine; son
ventre enflait ainsi que !e genou que le docteur avait
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commenc;mes la neuvaine le mardi. La nuit du jeudi
au vendredi, elle souffrait tellement qu'elle demanda
une piq re de morphine a deux heures du matin; la
sceur qui la fit vit avec surprise le genou si enfl6
qu'en remontant se coucher, elle dit a sa compagne :
a Gabrielle va guirir ou mourir, elle est trop malade,
elle ne peut vivre ainsi. » Un peu apres midi, elle
demandait tune autre piqtre, mais le docteur devant
venir dans la soiree, je pr6firais qu'il la vit ainsi
souffrir des consequences des mouvements de la semaine pr&ckdente. La pauvre enfant s'arrachait les
cheveux, disant : a Si les soeurs savaient combien je
souffre, elles permettraient la piqure; bienheureuse
Louise de Marillac, soulagez-moi?... » A la priere
d'une de mes compagnes, je permettais la piqtre, et
elle monta la faire.
En invoquant la bienheureuse Louise de Marillac,
la petite malade prit sa sonnette pour appeler et, sans
savoir comment, se trouva assise dans sa gouttibre, les
jambes crois6es et pli6es. De toutes ses forces, elle
cria : c Je suis guerie, je suis gaurie:.. n Sa fiddle
infirmiire de pres de neuf ann6es descendit me
chercher, pile comme une morte; je la suivis, ne
sachant pas si je devais croire; j'entrai dans sa
chambre, et la trouvai assise sur les genoux d'une
seur; quand elle me vit, elle se jeta dans mes bras en
disant: a Ma Seur, je suis gu6rie, est-ce bien vrai,
voulez-vous que je marche? n Je lui dis : c oui ;-de
suite, elle se dressa sur ses jambes et fit quelques pas.
En un instant, les vomissements des jours prec&dents avaient cess6, le genou d6senflJ,
le ventre
n'&tait ni douloureux, ni gonfl6.
Jusqu'au soir la chambre fut trop petite pour les
visiteurs 6mus qui se succ6d&rent, ainsi que le samedi.
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Le dimanche, on dut fermer la porte pour ne pastrop fatiguer Gabrielle. Le lendemain de sa garrison,
elle se rendit i la tribune remercier le bon Dieu de
lui avoir accord6 cette grace par notre chere Bienheureuse, et le dimanche, elle descendit A la chapelle
entendre la messe et faire la communion ; elle n'avait
pas assist6 au saint sacrifice depuis le IS aoit 1912.
La chere enfant gu6rit au moment oix elle souffrait
le plus, rclamant une piqire de morphine, se sentant
si malade qu'elle croyait mourir; toute la journie, elle
avait vomi, ce qui 6tait tres p6nible pour elle.
Ses rhumes, ses bronchites de tous les ans 6taient
particulierement p6nibles, car la toux la seconait,
mais quand elle eternuait, sa souffrance 6tait plus
grande encore, car toute'sa colonne frimissait.
Habituellement, on apprend i marcher aux malades
qui ont longtemps gard6 le lit; Gabrielle n'a.pas eu.
besoin de cette r6iducatton.
Quelques semaines apres sa guirison, en tombant,.
elle se heurta la colonne vertebrale A l'angle d'ane
commode, elle ressentit, celava sans dire, une douleur,
mais cette douleur n'eut pas de suite; or, avant la
guerison, le moindre mouvement la faisait horriblement souffrir pendant des semaines entiires.
Ses muscles atrophies par cette longue immobilit6 reprennent vie et force; en quelques semaines;
elle a augment6 de 4 kilogrammes; elle monte et
descend les escaliers, va en voiture, s'occupe toute la
journie.
Elle est heureuse de vivre de la vie normale, elle
qui, pendant neuf ans, ne pouvait rendre le moindre
service.
Aussi sommes-nous reconnaissantes a notre chire
bienheureuse Louise de Marillac, qui, du haut du ciel,
a jeti un regard de complaisance sur cette maison, oit

pendant si longtemps une tris pauvre enfant a vCcu
et souffert le martyre, mais sans murmure, sans plainte,
n'enviant qu'une chose : se tenir assise dans son lit.
Elle a recu dav:6tage et sait l'appricier.
Sceur LI FLOCH,
File de la Chariti.

AUTRICHE
Le Souverain Pontife Benoit XV vient de proroger, sans
limite de temps. 1'indult suivant deja accordi pour dix ans
sous le pape Pie X.

TRts SAINT PeRE,
Les Regles des Filles de la Charit6 leur interdisent
-de veiller les malades a domicile. En certaines contries,
notamment en Autriche-Hongrie, nos sceurs, pour
r6pondre a ce besoin, ont suscitE le devouement de
plus de trois.cents Enfants de Marie qui, sous ]'autorite
et la surveillance des Filles de la Charitt, veillent et
assistent les malades partout oi la Sup&rieure les
envoie.
C'est une ceuvre qui commence et qui rend de grands
services dans un pays ou l'on appelle facilement des
diaconesses protestantes, au grand p6ril de la foi et du
salut des pauvres malades.
Je serais bien reconnaissant a Votre Saintet6, si Elle
voulait bien faire adresser a ces files avec votre b6nediction apostolique, quelques mots d'encouragement, et
leur accorder des indulgences, par exemple, pour
chaque veille de la nuit sept.ans; trois cents jours pour
le jour; une indulgence pleniere chaque semaine.
'A. FIAT.J
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Societatem puellarum Mariae, de qua in precibus,
dignis laudibus prosequentes, puellis, quae, sub vigilantia Religiosarum = Les Files de la CharitY, =
misericordi et liberali animo in privatis domibus infirmis proesto esse assumunt, pro quavis cura diurna Indulgentiam tercentorum dierum, pro nocturna septem
annorum et confessis ac sacra communione refectis
semel in hebdomada Indulgentiam plenariam in Domino concedimus, atque Apostolicam benedictionem
peramanter impertimus.
Ex Aedibus Vaticanis, die I' Junii 190o

Pius PP. X.
Rec. N' 346;•o

Die 12 Decembris 19o0

Visum et recognitum ad decennium '
Aloisius Giambene
Subs t pro Indulgl*

SS. Congregatio Sancti Officii
Sectio de Indulgentiis

Prorogamusabsque temporis limitatione
Die t9g Maii ipo

BENEDICTUS PP. XV.

BELGIQUE
LIEGE
Le triduum eut leu dans la cathidrale de Liege,
qui forme un cadre magnifique pour une grande cirimonie : le choeur avec ses immenses vitraux, son autel
de cuivre et de marbre blanc, demandait peu de d6corations, aussi s'est-on borne ' I'orner de grandes oriflammes rouges et or, et de plantes vertes. Aux arceaux
de la nef pendaient des oriflammes semblables, orn6es
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d'attributs rappelant leseuvres de la Bienheureuse. Le
tableau representant Louise de Marillac entour6e des
martyres d'Arras pendait de la vofite i l'entr6e du
chceur.
Durant ces trois jours, la cathedrale fut pleine A tous
les offices; le dixanche en particulier, la coincidence
du jour du repos avec la renomm6e d'eloquence du
panegyriste avait attir6 upe foule compacte remplissant m6me les all6es et les tribunes.
Le haut de la nef 6tait r6serv6 aux Filles de
la Charit6 dont les blanches cornettes formaient un
vrai a parterre de lis ),, comme on l'a si heureusement
qualifi dans une autre circonstance. Jamais la Belgique ne les avait vues en aussi grand nombre; c'est
qu'elles 6taient venues, meme des maisons les plus
eloignees de la province, tour A tour, car il ne fallait
pas que le soin des pauvres souffrit du culte qu'elles
allaient rendre a leur Mere. Les petites soeurs 6taient
placses derriere, et leur costume inconnu-du public,
attirait une curiosit6 sympathique; puis, dans la foule,
les rubans bleus des Enfants de Marie, les uniformes
des orphelines, quelques d6l6gations des asiles de
vieillards, des groupes de patronages attestaient la
diversit6 des- oeuvres de Louise de Marillac et la
reconnaissance de ceux auxquels elles s'adressent.
Mgr Rutten, ev6que de Liege, a montr6 sa haute
bienveillance pour les Filles de la Charit6 en acceptant
d'officier le dimanche a la grand'messe. Mgr le coadjuteur a donn6 le salut solennel. de cl6ture; enin,
Mgr Reynaud, 6veque lazariste, a bien voulu rehausser par sa presence tous les offices, tant A la cathedrale
qu'a notre chapelle.
Du reste, la sympathie la plus franche a 6t6 t6moign6e aux enfants de saint Vincent par les membres du
clergi et les communauths religieuses.
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LA triduuma commence i la cath6drale le dimanche
8 aoat, par la messe de communion celibree a sept
heures; ce jour-lI et le lendemain, les chants furent
ex6cut6s avec autant de cceur que de talent par des
groupes de jeunes filles des diff6rents patronages de la
ville. Les communions furent nombreuses: Filles dela
Chariti, Enfants de Marie, religieuses, dames de
charite, pieux fiddles se succederent a la- sainte

table. La grand'messe fut c16bree pontificalement
par Mgr Rutten, la schola du grand seminaire s'y fit
entendre; malgr6 la proximitt des examens de fin
d'annee, ces jeunes gens avaient accepte de chanter
les offices du dimanche, et le salut des deux autres,
jours; ilsle firent avec un art achev6, et cette musique
si parfaite et si profond6ment religieuse fut un des,
grands attraits de ces fetes et contribua puissamment i
l'emotion que chacun en rapportait.
Aux vepres, Mgr Cholet, archev&que de Cambrai,
pronou~a le panegyrique; il d6buta en rappelant les.
liens de sympathie qui unissent la France a la Belgique
et surtout au pays de Lidge; puis il raconta la vie de
Louise de Marillac, insistant sur sa vie interieure,
soutien de ses ceuvres, et dans un magnifqueparallile
entre Richelieu et saint Vincent il montra que de
1'aeuvre du premier, homme de g6nie s'il en fat, rien
ne subsiste, tandis que celle du second a traverse les
siecles et continue k s'etendre, portant dans le monde
entier le nom de saint Vincent, uni i celui de Louise de
Marillac.
Le deuxieme jour, le panegyrique de M, le doyen de
Verviers fut tout empreint de l'estime qu'il professe
pour les Filles de la Charite itablies dans cette ville
depuis 1672.

Mercredi, la messe solennelle fut celebr&e en l'honneur des bienheureuses martyres d'Arras et les chants

- 275 ex6cutes par la maitrise de la cathedrale. Le soir, le
P. Pierlot, des Oblats de Marie Immacul6e, s'attacha a
d6montrer qu'une seule pens&e avait toujours guide
la bienheureuse Louise dans tous les itats de sa vie :
a pourvu que Dieu regne, il suffit n, et comment cette
pens6e, 6rig6e en rggle de conduite par ses filles, les
avait rendues capables d'etre fiddles a Dieu jusqu'au
martyre.
Apres le salut solennel de cl6ture et le Te Deum, la.
fete publique 6tait terminee, mais nous en attendions
une autre, plus intime, qui devait avoir lieu le jeudi
suivant a la maison centrale pour les membres des deux
families.
Deja la veille du triduum, nous avions eu la joie
d'accueillir notre Tres Honor6 Pere qui avait assisti
aux offices du premier jour et devait revenir pour
presider notre fete de famille.
Notre chapelle avait requ une d6coration aussi artistique que gracieuse, a laquelle les saeurs du s6minaire
ont travaill6 depuis. longtemps; seize hautes bannibres
d'un dessin tris original ornaient les murs; de l'une &
I'autre courait une souple guirlande de roses, tandis que
la boiserie 6tait garnie d'un cordon de marguerites et
de violettes, autant de symboles! La grande toile oh
apparaissaient les Bienheureuses entrant dans la
gloire se d6tachait, mieux encore qu'a la cath6drale,
surle fond du chceur. Autoir du grand autel de marbre
blanc, de v6ritables buissons de lis immacul6s, de
meme qu'& ceux de la Vierge et de saint Vincent.
SLe Tres Honor6 Pere et notre respectable sceur
Iconome de Paris repr6sentaient la Maison-Mere; la
plupart les soeurs servantes de. Belgique et de Hollande repr6sentaient les maisons de la province.
Mgr-Reynaud officiait, entour6 de quinze pretres de la.
Mission; aussi ce fut une fete vraiment touchante et
\
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familiale, capable d'exciter dans tous les cours un plus
ardent amour de la vocation, une plus grande admiration pour l'oeuvre des saints Fondateurs qui,- tout en se
d6veloppant au cours des siecles et s'etendant a travers le monde, a conserv6 la marque si originale qu'ils
lui donnerent d&s le debut.
Le Tres Honors Pre c6elbra la messe de communion a cinq heures et demie; puis A neuf heures, i la
salle de retraite, les sours servantes avaient le bonheur
d'entendre sa parole; il leur exprima paternellement la
satisfaction qu'il 6prouvait de la bonne conduite de la
province et de l'excellent esprit qui y rigne, ajoutant
que de la Belgique lui venaient souvent des motifs de
joie, et jamais de motifs de peine ou d'inqui6tude;
puis il leur donna quelques conseils pour se bien
acquitter de leur charge, et ses paroles durent se graver
bien profond6ment dans des coeurs si remplis d'esprit

de foi envers les Sup6rieurs.
A dix heures, lesciremonies imposantes de la messe
pontificale se diroulkrent avec une perfection digne
des offices de Saint-Lazare. Les soeurs du siminaire,
exercees avec art, executerent les chants de la messe
propre de la bienheureuse Louise.
M. Cazot degagea dans le panbgyrique les enseignements que toutes les Filles de la Charit6 doivent retirer de ces fetes attendues depuis tant d'annees; puis,
apres le salut, le Te Deum, chant6 alternativement par
les missionnaires et les soeurs, prkta une voix a la
reconnaissance de tous, avec ce bonheur d'expression
qui ne se trouve que dans les chants sacres : t Seigneur,
mettez-nous au nombre de vos saints pour jouir avec
eux de la gloire 6ternelle, sauvez votre peuple et versez vos bneidictions sur votre heritage, a
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BRUXELLES
Le tour de Bruxelles est enfn venu de rendre &
notre Bienheureuse-Mere les honneurs dus a sa beatification, et nos trois maisons unissent les efiorts de
leur zile pour preparer dignement les c6remonies qui
doivent, en glorifant Louise de Marillac, la proposer
A l'edification de notre bonne ville.
L'eglise collegiale des saints Michel.et Gudule a et6
choisie & cet effet, choix qui semble timiraire a nos
vues humaines, 6tant donn6 les proportions de 1'6difice
et 1'6poque de l'annae, apparemment plus propice aux
fetes mondaines qu'au recueillement de nos offices
religieux; mais l'explrience va prouver une fois de
plus que la sainte audace reste a l'ordre du jour de la
gloire de Dieu.
Deja, depuis la veille, I'attention du public est attir6e par l'appret des cer6monies; pour beaucoup, la
physionomie de notre Bienheureuse Mere est une rev6lation sympathique qui les int6resse. Interat qui ira
croissant, et l'on verra, durant le triduum, une suite
ininterrompue de pieux pilerinages au pied de la
statue. Mires et jeunes filles viendront se prosterner
devant elle, et plus d'une grace de choix, sans doute,
aura e6t accord6e a la priere de ces nouveaux pros6lytes. La decoration de la coll6giale est d'une artistique conception: un dais develours rouge surmonte le
maitre-autel, des banderoles de meme nuance sont
drap6es d'une colonne A l'autre du transept, des palmiers et des cierges completent I'ornementation du

choeur 3ont toute la puret6 Sculpturale est ainsi respectie.
Devant la nef principale, & gauche, une statue deja
Bienheureuse la repr6sente comme mire des orphelins,
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A droite, un tableau nous la montre dans la gloire,
entburee de ses soeurs martyres.
NQus voici au premier jour dont le beau matin
chasse, avee les nuages, les pluies torrentielles des
derniers temps. A sept heures, une messe de communion ginerale r6unit la foule considerable des vrais
devots : nos patronages, classes, orphelinats, associa-.
tions d'enfants de Marie, m&res chretiennes et tout
un essaim de cornettes qui se trouve, non sans une
douce 6motiorf, entour6e d'une couronne press6e et.
emue de nos chers maitres les pauvres. Detail bien
consolant : la distribution de la sainte communion,
faite depuis le colzmencement de la messe par deux
pr6tres, dure jusqu'A la fin. Nos enfants internes et.
externes des trois maisons ont revendique l'honneur,
du chant et s'en acquittent a la satisfaction generaleA dix heures, grand'messe pontificale, par Mgr Legraive, 6evque auxiliaire de Malines. La foule s'y
presse nombreuse et recueillie. La chorale de 1'Institut Saint-Joseph execute la grand'messe avec une maitrise parfaite. Les r6pons en plain-chant, du plus pur
gr6gorien, sont donnes par la schola de I'Institut
Notre-Dame, de Cureghem, dont les petits chantres,
en soutanes d'enfants de choeur, font partie de la suite
de Sa Grandeur. L'entree et la sortie rev6tent ainsi
un caractere specialement touchant. Le salut pontifical
est chantA a cinq heures par Mgr Nicotra, nonce apostolique, ou, de nouveau, le pur cristal de la schola du
matin nous fait gofter la plus douce emotion. C'est
d'ailleursuntriomphe pour notre Bienheureuse Mere...
une veritable foule se presse a ses pieds; dans cet
immense 6difice, plus une chaise n'est libre et bien
des personnes sont debout. La haute societ6 bruxelloise ne se formalise pas du contact des pauvres, notre
h6ritage de choix; elle remarque, au contraire, et
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reflexion nous en est faite dans la suite, avec quelle
confiance il vient a nous parce qu'il se sent en famille.
Et da haut du ciel, notre Bienheureuse Mere devait
sourire au spectacle de ses illes formant le trait
d'union entre ces deux partis antagomstes, risolvant
ainsi le probleme ardu de l'union des classes dont il
serait si simple d'itudier les revendications . la
lumiere de la charit6.
Un vibrant panegyrique du R. P. Pierlot, Oblat de
Marie, interprite cette pens.e de notre Bienheureuse
MJre: -Pourvu que Dieu regne, il sufit! » II nous
fait remarquer combien sa vie s'y resume et comme
cette ame, haute et forte, a voulu et a su se degager
des mesquineries et des bassesses humaines, pour s'immoler a la gloire de son Dieu.
On termine cette inoubliable journ6e par une distribution d'images dans les rangs. L'enthousiasme est
tel que beaucoup de personnes nous en demandent
plusieurs exemplaires pour remettre aux absents. Pendant la vendration de la relique, nos jeunes illes
chantent un cantique a la gloire de ce jour.
La seconde journke nous r6unit aux -m&mes heures
pour des offices similaires; mais on 'dirait que notre
venkr6e fondatrice vent se d6rober au triomphe de
la veille et rappeler a ses filles les legons de leur pare,
I'humble et bon M. Vincent. Une pluie torrentielle,
un vent de tempete se dichainent sur Bruxelles, nous
avons done peut-atre un pen moins de monde, mais la
ferveur de l'6lite y supplie et nous formons, avec nos
pauvres, une belle couronne d'honneur . notre Bienheureuse Mere.
Notre Tris Honor6 Pere, empAchi au dernier moment de venir rehausser la pompe des ce6rmonies, se
fait repr6senter au salut de cinq heures par M. Bettembourg.
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Un autre fils de saint Vincent, M. Misermont, en
un panegyrique du plus haut interet, chante la gloire
de nos soeurs d'Arras. It nous prouve la ligitimit6 de
leur glorieux titre en relevant dans leur cause tout ce
qui constitue le fait du martyre : la mort violente,
librement acceptee pour la defense de la foi. II fait
ressortir leur sympathique physionomie, rayon de
soleil de leur sombre prison, oh leur l1gendaire cornette se penche sur toutes les infortunes pour en relever le courage et ranimer 1'esperance.
Le mardi, jour de cl6ture et grand jour s'il en fut,
riunit aux offices du matin, malgr6 la pluie qui
s'acharne, tous les fervents, plus acharn6s qu'elle.
Ces offices se continuent avec la pompe accoutumee;

mais, pour le soir, S. Em. le cardinal Mercier, ayant
accepti la prisidence du salut, en rehausse tout l'6clat.
I1 a daign6, auparavant, se rendre & une invitation i
diner, a la cure des Minimes, avec quelques pratres et
quelques laiques divoues a notre Communauti.
Notre grand cardinal, qui d6sirait consacrer son
apres-midi a des visites, daigne commencer en nous
donnant une marque de sa spiciale bienveillance et se
rend ; notre humble et pauvre maison de la rue Haute,
toute emue et confuse de cet honneur. Nous sommes
la, anxieuses et recueillies, qui l'attendons sons le
porche, et lorsque sa noble silhouette vient nous dominer de sa hauteur, nous nous agenouillons pour baiser
son anneau, toutes p6n6trees de respect en face de
cette personnaliti si fibre qui a su, durant la guerre,
lever, jusqu'a l'heroisme, le prestige du sentiment

patriotique et de la sainte libert .-religieuse. Notre
archeveque, aprbs une courte priere i la chapelle,
passe et s'attarde auprbs de nos orphelines rangees
dans le vestibule. A le voir, on dirait un pere.au milieu de ses enfants et I'on serait tent6 d'oublier son
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genie si ce n'etait le fait des grandes ames de garder
toute leur sup6rioriti en se penchant vers les plus
humbles.
Le salut, relev6 de la pourpre cardinalice, est la
digne cl6ture de ce beau triduum; de nouveau, la
collegiale est comble. Le R. P. Chaineux, ridemptoriste, 1'orateur du jour, est heureux d'en faire la
rew-.rque et de protester, au nom de cette immense
a.s :mbl6e, de l'inviolable attachement et de la recon~naisance que la Belgique voue au grand pr6lat que le
Lk ade lui envie. Puis il nous parle de la bienheureuse
L - ise de Marillac avec une eloquence si chaude et si
convaincue que l'on ne sait ce que l'on doit louer
davantage ou du talent oratoire ou de son admiration
6mue. Sa parole n'est pas faite de vains mots, elle est
1'expression d'une ame, fas~inee, comme il le dit luimeme, par celle de notre Bienheureuse Mere et qui ne
traduit que l'ardeur de ses sentiments personnels.
Bruxelles connait et aime maintenant celle & qui,
apres Dieu et saint Vincent, il doit les associations
charitables qui b6n6ficient du reste de sa g6nirosit6
-sympathique.
Nous rentrons, heureuses et fires, demandant a
Dieu de benir les filles en faveur de la Mere et de se
souvenir que les ouvriers ne soat jamais assez nombreux pour son abondante moisson.
N...

HOLLANDE
Le 9I mars 1921, M. le Supdrieur gin~ral a 6rig6 une nouvelle province, celle de Hollande. Voici quelques passages de

la circulaire qu'il a adressie a cette occasion aux confreres de
cette province :
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Les maisons qui la composent sont tout d'abord
celles situees dans le royaume de Hollande, c'estA-dire : Panningen, Wernhoutsburg, Susteren, Rum-;
pen, qui sont disjointes de la Belgique-Hollande. Ce
sont ensuite les trois maisons de Bolivie : La Paz,
Sucre, et Cochabamba. C'est enfin le vicariat da
Tchely oriental. La Bolivie est s6parbe de la province
du Pacifique, le vicariat de celle de la Chine septentrionale. Les trois visiteurs interessks : MM. Heudre,.
Desrumeaux et Fargues, ont 6ti privenus de ces modi- fications apporties dans leurs provinces respectives.
Pour presider aux destinees dela nouvelle province,
en qualit6 de visiteur, notre choix s'est port6 sur
M. Henri Romans, de vous tous avantageusement
connu. La maturit6 de son Age et plus encore de son
caractere, ses connaissancespeu ordinaires, son d6vouement aux ceuvres et les services rendus, sa pi6t6 et son
amour sincere pour la Congregation nous donnent
pleine et entiere assurance qu'il conduira en toutes

sagesse et prudence la province que lui confient
1'obeissance et la confiance des Supbrieurs. Au reste,
il sera efficacement aide par le conseil de la province.:
En voici la composition. Elle nous parait heureuse et
j'ose esp6rer que vos appr6ciations sont conformes
aux n6tres.
Premier consulteur et admoniteur : M. Meuffels Hubert, sup6rieur de Panningen.
Deuxieme consulteur : M. Meuffels Guillaume, supirieur de Susteren.
Troisieme consulteur : M. de Backere, superieur de
Wernhoutsburg.
Quatrikme consulteur : M. Bervoets, directeur du
seminaire interne.
Enfin, pour completer I'organisation de la province,
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M. Joseph Vester remplira les fonctions de procureur
provincial.

INAUGURATION D'UNE MAISON DE FILLES DE LA CHARITE

A NUTH

La Hollande renferme en son sol de riches louillires, surtout dans le Limbourg.
DBji an xIe siecle les moines de Rolduc 1'extrayaient.
L'exploitation charbonniere qu'a entreprise -de nos
jours I'Etat nierlandais vient de donner naissance a
une nouvelle ceuvre des plus sociales et des plus bienfaisantes.
L'6minent docteur, Mgr Poels, le pretre social par
excellence, l'aum6nier general de ces sortes d'institutions catholiques, le brillant ancien 6l1ve, a present
1'ami du docteur van Hoonacker, professeur a l'Alma
Mater de Louvain, fat l'homme choisi par la Providence pour confier aux Filles de la Charite le fonctionnement de l'oeuvre de Gezellenhuis de Nuth.
Tour a tour, Mgr Poels avait vu nos soeurs soit 5
Louvain ou sa Rev6rence prit ses grades, soit a
Washington ou il enseigna la theologie, soit en Allemagne oi un contact fr6quent avec les Fils et les
Filles de saint Vincent de Paul lui sugg6ra l'id6e de
les faire cooperer a I'ceuvre revee par sa pens6e, A
savoir : procurer a la classe ouvriere, surtout a ceux
<qui doivent aller gagner le pain quotidien loin du
foyer familial, an home, un chez eux, un thiis dans
une atrhosphere saine et normale oi le corps bien nourri
et bien soigne logerait une ame courageuse au travail
et trop fibre pour s'abrutir.
Toutes ces circonstances firent de Mgr Poeis I'instrument choisi par Ia Providence pour appeler les Filles
de la Charit &N
Nuth.
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Nuth est un charmant village limbourgeois de.
deux mille six cents ames; il est bAti sur le flanc:
d'une colline fertile; sa population toute compose dea
mitayers segroupe F'entour du cimetiere dont l'eglise
occupe le centre. Dieu, les chers disparus et les chers
vivants semblent vouloir vivre encore dans une com-

mune fraternit6 I
Dans cette 6glise modeste et bien tenue, se trouve
un banc, prie-Dieu en chine aux armoiries de la petite
commune avec les initiales B. M. en sckouthea (maire
et 6chevins); ce banc bien conserve porte cependant
les traces du frequent usage qu'on en a fait et d6note,
la pi&t6 immemoriale des autorit6s civiles du petit
Nuth.
Les armoiries de ce village qu'arrose la Geleen, sonttrois noix, de 1i tres probablement le nom de Nuth;
puisse la delicieuse amande qu'on ne decouvre qu'apres
avoir enlev6 la broue, 6tre l'image du bien-etre et de

la richesse qu'I force de courageux efforts on.va chercher au fond des entrailles de ce sol qu'ont foulb tant
de g6n6rations de paisibles cultivateurs.
Les ouvriers arrivent de tous les coins de la Hollance et des pays circonvoisins, ils viennent demander
au pays hospitalier entre tous un travail bien rktribue.
C'est done sur cette terre neerlandaise que 'industrie, la religion et la charit- se sont rCunies pour
crier l'ceuvre dite: Het Goed Kosthuis (le bon logement
ou la bonne pension).
Cette meuvre a pour but de fournir aux jeunes travailleurs, a un prix relativement modique, tout ce
qu'il a droit d'exiger raisonnablement pour son bienetre mat6riel et moral.
La maison de Nuth est vaste, ii y a cent quarante
chambrettes oh chaque ouvrier trouve un bon lit, un
lavabo, une armoire, une table et une chaise.
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Des salles de bain, un cabinet de lecture,une salle
de jeux, un beau r6fectoire et une d6vote chapelle sont
mis a sa disposition.
L'ensemble des bUtiments contient la maison de
M. 1'Aum6nier, celle du chef de service, celle affectde
aux sceurs, une immense cuisine of fonctionnent suit
et jour les fournaux 6conomiques, des caves colossales
avec des provisions 6normes, le tout, entour6 de jardins fleuris et de pelouses verdoyantes, est la propri6t6
et a &tdbiti et organis6 par la Soci6t6 Miniere.
Voild,le plan materiel r6alis6 par l'industrie. La
religion y prend sa large part, en la personne de
Mgr Poels qui, eh procurant a I'ceuvre ses conseils et
sa sollicitude intelligente, lui a donni un aum6nier
z6le qui en assure le service religieux, et un comite
local compos6 de M. le cure de Nuth, du maire et de
quelques notables qui sont charges de veiller a l'intelligente exploitation et an bon fonctionnemeat de
l'oeuvre.
Enfin, arrive la Charit6 qui, par son coeur et son
d6vouement, va animer cette grande machine sociale.
Ce fut le 29 novembre 192o que, par une.magnifque
journee d'automne, on inaugura le Thuis.
Des la veille, par un salut virilement chanti par le
chef de service et ses subordonn6s, le bon Maitre prit
possession de sa gracieuse demeure romane.
Le 29 au matin, une atmosphere de fete se r6pandit
dans tout Nuth, on ne voyait que guirlandes et bannieres tricolores; la elture, la grille, la facade, l'intiriqur de la maison, tout se garnissait a plaisir, on ne
voyait que va-et-vient de serviteurs et de fournisseurs;
L'la cuisine, les cornettes voltigeaient de droite et de
gauche; I'ensemble faisait pr6voir un grand 6evnement.
A onze heures, le train arrivait en gare amenant de
Li6ge M. H. Heudre, directeur de la province Bel-
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gique-Hollande, ma respectable Soeur visitatrice et ma
Soeur officiere. On fit i pied le petit trajet jusqu'au
Thuis; devant la porte tous les bons villageois groupes
saluaient les vnire&s Supirieurs; sous le porche, M. le
Cure, les sceurs, arrives quelques jours auparavantet
celles invitees pour la circonstance, 6taielit heureux de
voir la Communaut6 venir dbfinitivement s'installer i
Nuth.
Apres quelques paroles de bienvenue, une courte
visite tu saint Sacrement, un rapide.coup d'oeil sur
l'ensemble, on passa au rifectoire, oa de fraternelles
agapes riunirent vingt-deux filles de la Charite.
II fallait faire vite, car un diner de trente-deux couverts allait, i trois heures, reunir a la salle a manger
de l'6tablissement tous les personnages qui, a un titre
quelconque, avaient contribu6a organiser cette ceuvre.
Vers deux heures, l'automobile de S. G. Mgr Schrynen, 6veque de Ruremonde, stoppait devant I'entr6e
monumentale de l'6tablissement et Monseigneur commensa imm6diatement la benidiction de la maison,
accompagni de la soeur servante et de deux acolytes.
Sa Grandeur parcourut rapidement tons les corridors, les chambrettes, les salles, etc.; en un mot, rien
z'ichappa a son goupillon.
Ce travail achev6, invit6s, seurs et personnel se
grouperent sur le perron d'entrie et Mgr de Ruremonde, descendant le grand escalier, le maire de Nuth
s'avanca, mit un genou en terre et baisa respectueusement I'anneau 6piscopal, geste de foi qui m6rite
d'etre note, surtout a cause de la presence de plusieurs
hauts personnages influents, mais protestants.
Apres quelques paroles amicales, Monseigneur fit
son entree dans la salle de r&ception oh de brillants
discours se succ6dirent; les sceurs se retirerent; puis,
aa momentvoulu,les trente-deux invites, parmi lesquels

6taient S. G. 1'6veque de Ruremonde, Mgr Mannens,
secr6taire, Mgr Poels, M.- le Cure, M. l'Aum6nier,
M. Heudre, directeur de la Province, etc., prirent
place A la salle du banquet oi la richesse de I'ornementation fleurie ne le'cidait en rien a la composition
du menu.
LA encore, les toasts ne manquerent pas: M. Heudre
fit surtout ressortir l'oeuvre de moralit6 que les sceurs
auraient A remplir. Mgr Poels compara le vol des cornettes aux id6es nobles et relevees dont nous devrions 6tre anim6es en travaillant dans ce milieu et
Mgr Schrynen souhaita que nous fussions toutes et
toujours de dignes filles de notre illustre Pire Vincent
de Paul; vers sept heures Sa Grandeur fit une courte
apparition A la chambre de communautb oi il s'entretient avec les seurs d'une facon toute paternelle; i
huit heures, les invit6s de marque se retirerent.
Nuth 6tait fond6, inaugur6; A present, ii doit marcher, il est lancd dans l'espace social par la main de
la charit6 pour rechapffer et faire du bien aux amesrefroidies ou trop cramponn6es par les mcomptes de
l'existence aux ch'oses terrestres, et voila la besogne
qui incombe aux sceurs. Celles-ci ont, sous la conduite
de la sceur servante, le soin de 1entretien de tous les
appartements dont est compose het Gezellenhuis, sauf
les salles a diner dont 'entretien et le service reviennent directement au chef de service.
L'habitation des seurs, quoique faisant partie du
meme batiment, est completement en dehors des lorcaux reserv6s aux pensionnaires; la cuisine est construite de telle facon qu'il est impossible d'y avoir
acces du dehors et tous les services se font par les
guichets.
Les conditions auxquelles les sceurs ont 6t6 recues
dans cet 6tablissement sont celles si sagement eta-
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blies par notre bienheureuse Mere Louise de Marillac,
en 1639, lors de l'6tablissement des Filles de la Charit6
a h'h6pital d'Angers.
Puissent toutes les oeuvres paroissiales venir prochainement se grouper autour de celle-ci pour le plus
grand bien de la population de Nuth! Puissent beaucoup d'euvres similaires s'epanouir sur le sol de la
chere Hollande! Daigne Dieu s'en servir pour sagloire
et par ce moyen procurer le salut des ames qui en
sont 'objet, de celles qui y concourent et de celles qui
s'y devouent.
Soeur QUAY.

ITALIE
ROME.
SAINTE-MARTHE DU VATICAN

Nous nous disposions i cilebrer de notre mieux la
chere fete de la Manifestation de la Medaille miraculeuse, pensant un peu A la splendeur qui environne
cette fete en la bbnie chapelle de notre Maison-Mere,
et nous etions encore bien loin de nous douter, vendredi matin meme, de lasplendeurtout exceptionnelle
qu'aurait la n6tre. En effet, ce n'est que vers le milieu du jour que Mgr Migone vint informer notre
bonne 1ere que Sa Saintet6 avait choisi le jour de
notre chore fete pour venir c6l6brer la sainte messe a
Sainte-Marthe et qu'elle d6sirait que tout se passit
absolument comme Pannie derniere. En un instant
l'heureuse nouvelle se communiqua & toute la maison
et ce ne fut qu'une explosion de joie d'autant plus
grande qu'elle 6tait inattendue; nous aurions donc,
nous aussi, une douce et chere vision en ce jour qui
rappelait celle de la Vierge Immaculte a notre v6n6-
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rable sceuj Catherine, puisque Notre-Seigneur, luimeme, en la personne de son auguste vicaire, daignait
nous visiter, malgre notre bassesse !
Comme 1'ann6e derniere, des cinq heures dix, Sa
Saintet6, pr6ced6e de deux scopatori secreti portant
deux torches allum6es, franchissait la petite porte qui,
de la sacristie de Saint-Pierre, donne acces a SainteMarthe. Mgr Pescini, notre v6nbr6e M-re Marie et
quelques seurs Ataient 1a pour recevoir le Saint-Pere
qui, tout souriant, et faisant baiser son anneau a notre
bonne Mere, lui dit: c Comment, vous n'etes pas a la
chapelle a cette heure-ci? - Mais, tres Saint Pere,
nous sommes venus chercher Notre-Seigneur!.- Bien,
bien ,, a repris Sa Saintete, en avancant dans la lingerie
suivi de Mgr Pescini, de ses deux chapelains secrets,
Mgr Migone et Mgr Testoni, de son servant de messe,
le bon frere Giacomo, de son fiddle Mariano et de
quelques employes de Saint-Pierre.
Dans notre chbre chapelle, tout a fait dans son
( plus beau », la douce image de la Vierge Immaculke
se detachait toute rayonnante de lumiire et semblant
nous redire : a Venez au pied de cet autel. n Aprbs
quelques instants d'adoration, le Saint-Pere a c6lebr6 les
saints Mysteres assist, par Mgr Pescini, Mgr Migone
et Mgr Testoni. Avec quel bonheur nous avons uni
nos humbles prieres &celles si ferventes de l'auguste
cel6brant, priant pour la Communaut6 tout entiire !
Apres la messe, c'est avec un ceur tout nmu de reconnaissance et d'amour pour la Vierge Immaculee qui
nous valait une telle faveur, que nous avons chant6 la
chere invocation : « O Marie, concue sans p6ch6 ) Juste la veille, avait &t6 porte de chez 1'encadreur
Fanesi, le tableau, copie de celui offert au Saint-Pere,
repr6sentant n'otre Bieiheureuse Mere montrant. a nos
premieres seurs la tres sainte Vierge avec ces mots :
I1

9-09 -

Ecce .Mater Veslra. L'installer au-dessus de I'autel de
la petite chapelle d6di6e dorenavant a notre bienheureuse Fondatrice, et tout disposer pour que Sa Sainteti put y faire une petite visite, fut un bonheur pour
nous. C'est done par ce cher petit sanctuaire de famille que Sa Saintet6, son action de grices termin6e,
et apres avoir b6ni solennellement les heureux assistants, se dirigea, sur l'initiative de Mgr Migone et de
Mgr Testoni, toujours tres bons pour Sainte-Marthe,
vers la petite chapelle en passant par la sacristie. La,
le Saint-Pire regarda le tableau avec plaisir et notre
bonne Mere lui dit que c'etait un don de notre tres-

honoree [Mere Emilie. Alors, Sa Sainteti, avec une
bont6 dont nous 6tions toutes confuses, se fit donner
le Rituel et binit lui-meme le tableau en r6citant les.
prieres d'usage. Apres le depart de Sa Saintete, notre
Mgr Pescini,rayonnant de bonheur, lui aussi,vint offrir
en reconnaissance, le saint sacrifice de la messe sur
cet autel et au pied de ce tableau que notre SaintPere venait de binir si volontiers.
Apres cette consolante c6rimonie, le Saint Pire revint a la chapelle, puis se dirigea du c6t6 de l'ascenseur pour aller voir les malades. Mais, voili-que l'6lectricit6 manque tout d'un coup et laisse dans la plus
profonde obscurit6 toute la partie du vieux SainteMarthe, tandis que la chapelle restait toute resplendissante de lumiere. C'etait un incident quelque peu
d6sagr6able en un tel moment, mais l'embarras ne fut
pas long. Tandis que les deux braves scopatori avec
leurs torches 6clairaient la marche de notre augustePontife, chacun et chacune mit a r6quisition tout le
luminaire de la sacristie: chandeliers, candelabres
eclairerent si bien chambres et corridors que cela,
loin de nuire a la fete, lui donna un cachet tout special et faisait penser aux Catacombes, quoiqu'il soit
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plus que probable qu'elles n'ont jamais 6t6 si bien
-clairkes. Notre bonne Mere prit place dans 'ascenseur
.avec le Saint-Pere qui, arriv6 au petit bhpital, entra
-dans chaque chambre des rev6rends pretres malades
.et trouva pour chacun la parole paternelle d'encouragement et de r6confort. Cette auguste visite fat pour
tous un rayon de soleil et une occasion de t6moigner
a Sa Saintet6 leur profonde gratitude pour son immense charite qui pourvoit si lib6ralement a leurs
besoins. Avant.de se.rendre pros de notre chbre sceur
Th6rese, le Saint-Pere visita la petite chapelle de
l'h6pital et la salle d'oplration bien amenag6e maintenant, grice a sa munificence.
Au premier, notre bonne Mere avait fait disposer
-en petit parloir la premiere chambre a gauche, celle
-destinie i notre tres honoree Mere pendant son sijour
A Sainte-Marthe, espbrant bien qu'apres sa paternelle
-visite a notre bonne sour Therese, Sa Saintet6 daignerait s'arr&ter lh quelques instants, afin que la petite
famille grouple a ses pieds sacr6s pit jouir de sa pr6sence et recevoir une b6nidiction toute speciale. Sur
une petite table, en face du fauteuil pr6pare pour le
Saint-Pere, notre chtre Mere avait dispose un joli
6crin blanc contenant deux fines miniatures de saint
Vincent et de notre bienheureuse Mere; entre les deux
miniatures, elle avait mis une des jolies medailles d'or
•envoy6es tout dernimrement par notre tres honoree
Mere, et, sur une petite feuille de parchemin 6tait
-ecrite l'adresse suivante: < C'est le jour que le Seigneur a fait; passons-le dans les transports d'une
-sainte joie!... Par le ce.ur de notre saint Fondateur,.

saint Vincent, par le c(ur de notre bienheureuse
Mere, Louise de Marillac, la petite famille de SainteMarthe fait passer l'expression de sa reconnaissance,
toujours plus grande et plus sentie pour notre bien-
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aim6 et Souverain Pontife et se fait, en cela, 1'4cho
des cceurs de la petite Compagnie tout entiere. Oh I
que cet anniversaire du 27 novembre nous devient cher
bien plus encore et combien pour notre Saint-Pere
nous ripetons du fond de l'me : 0 Marie, congue
c sans pech6, priez pour nous qui avons recours a
(c vous! ))
Apres s'6tre arr6t6 quelques instants pres de notre
chire sceur Thirtse et avoir dit un petit mot aux religieuses qui logent momentanement & Sainte-Marthe,
Sa Saintet6 est, en effet, entree dans le petit parloir et
la avec une bont6 toute paternelle, une simplicit6 qui
enlevait toute crainte, le Saint-Pere nous a parl6 d'une
maniere toute familiere. On le sentait tout & fait
l'aise, tout a fait chez lui dans notre Sainte-Marthe
et nous 6tions toutes bien ravies. Notre bonne Mere le
pria d'agr6er le portrait de nos saints Fondateurs et
alors prenant le papier et s'approchant du candelabre
qui eclairait la chambre, le Saint-Pere lut tout haut la
petite dedicace s'interrompant &c Petite Compagnie »
Ii
pour dire : c Mais, non, elle n'est pas petite !
examina ensuite les deux miniatures et dit en les replaqant dans l'6crin : a Elles sont trbs jolies; c'est une
de vos srurs qui les a faites? , Puis, en regardant la
petite m6daille : ( C'est la medaille du jour. Savezvous, ajouta-t-il, que je n'aurais pu faire la f6te
comme je le d6sirais, si je n'6tais venu ici. N'est-ce
pas que c'est une bonne idee d'avoir choisi ce jour?
VoilA plus d'un mois que j'y pensais, mais je n'ai pas
voulu qu'on vous le dise trop longtemps d'avance
pour que vous n'en fassiez pas trop. ) Tout en parlant
le Saint-Pere s'6tait assis. Notre Mere lui dit alors que
nous n'avions et6 pr6venues de sa visite que la veille et
que toute la soiree s'6tait pass6e dans une gymnastique gen6rale... Le Saint Pere souriait: a Je 1'ai bien
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pensi, et cette chambre c'est vous qui l'avez transform6e
en petit salon.
Notre Mere lui dit qu'elle avait envoye un t6lgramme a la trbs honoree Mere Emilie:
( Je l'ai pense et j'ai pri6 pour elle.
Puis, notre
bonne Mere lui parla de la blanche Madone iristallee
dans la cour d'entr6e et ui dit qu'elle n'osait I'exposer
a prendre froid en allant dehors, mais qu'il pourrait
la býnir d'une des fen&tres donnant sur la cour.
acJ'aurais pu descendre, r6pondit Ie Saint-Pere en
souriant, mais peut-etre ce serait sortir de la cl6ture,
car nous sommes des cloitris! - Quel bonheur! dit
notre Mere, que nous fassions partie de la. cl6ture,
car sans cela nous ne pourrions jouir d'une si irande
faveur.
Le temps s'cbulait pendant cette causerie
dlicieuse, le Saint-Phre regarda sa montre et se leva
pour donner sa benediction. II se rendit ensuite a la
fenetre d'oii il pouvait apercevoir notre belle Immacul6e et, a plusieurs reprises; donna une grande bendiction. II regarda aussi avec intirkt les bitisses de la
cour, se faisant donner des explications par notre chere
Mere, heureuse an deli de toute expression de cette
matinee du ciel. L'heure avancait, notre auguste et
bien aim6 visiteur reprit le chemin de la petite porte,
accompagne de ses familiers et, donnant une derniere et

toute paternelle bin6diction, il rentra an Vatican, tandis que nous gardions au fond de l'ame le rayon lumineux de la douce vision du saint Pontife et qu'avec la
mere do divin pr6curseur, nous redisions : a D'oi nous
vient ce bonheur, que le Christ lui-meme, en la per-

sonne de son vicaire, daigne nous visiter? ,
N...
LA NOUVELLE .MAISON

DE LA MISSION A ROME

Dans nos Annales italiennes, t. XXVII, p. 384, on
trouve un article interessant sur le transfert -de nos
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-confreres de 1'Apollinaire au collge Lionin, via
Pompeo Magno, 21, qui a en lieu le 22 octobre 1920.
Ce n'est pas la premiere fois que les Missionnaires
out change de demeure a Rome. De 1642 a 1659 du vivant de saint Vincent - on les voit errer dWu
palais Morone, pros du pont Sixte, 'a palais Buffalo,
sur la paroisse delle Fratte, puis
'd'unemaison dau
campo Marzo aune autre de la via Gregoriana, avant
de s'etablir enfn an palais Tolco, habit6 par le cardinal N. Bagni, ancien nonce en France (1644-1656).
Les'Messiews de la Mission, comme on dit i Rome,
.resterent place Monte Citorio jusqu'en 1914, date a
laquelle ils furent obliges de ceder au gouvernement
italien l'6glise et la partie de la wraison qu'on leur
avait laissies an moment de la suppression des ordres
religieux en Italie.
Pie X, de vendree memoire, leur offrit alors (1914)
1'Apollinaire oi ils 6taient A peine installs-et dont
S. S. Benoit XV vient de lur demander le local
pour y retablir de nouveau les cours du lyc6e et
les classes gymnasiales. Le Saint Pere leur a offerti
-en 6change le vaste bitiment oh ils sont a present.
Les d6sirs du pape sont des ordres pour les enfants de.
saint Vincent; ils ont AtU heureux d'ea donner une
preuve nouvelle en cette circonstance.
I1convient de rappeler aussi l'histoire des peregri-.
nations de notre autre maison de Rome, installie en
octobre 1697, dans le couvent de Saint-Jean-et-SaintPaul que le pape Innocent XII avait donnr
aux Mis.sionnaires en compensation du dommage cause . leur
maison de Monte Citorio par k -onstruction du palais

de la Curie pontificale (depuis Chambredes deputes ita-.
i. Habite maintenant par les Peres Passionnistes. De nos jours, des
fouilles interessantes ont fait decouvrir sous i'glise actuelle P'antique
maison der deux saints martyrs, officiers de la cour de Juliena Apostat.
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liens). Les confreres quitterent la demeure du MonLe-

Celio le 8 d6cembre 1773 pour s'6tablir a Saint-Andr6du-Quirinal (ancien noviciat des J6suites), d'oh ils
passerent, dans la seconde moiti6 de 1814, a Saint-

Sylvestre-du-Quirinal, ot ils se.trouvent encore.
Mais, revenons a la nouvelle maison provinciale.
Le college pontifical LUonin a une histoire qui nous
intiresse particulierement, puisque son idWe premiere
et ses commencements sont dus I notre confrere
M. Philippe Valentini, mort & Sienne en 1910. Son
buste en marbre a 6t6 plac6 & l'entr6e de la salle de
reception avec cette inscription de Mgr Tarozzi :
Philippe Valentini presbytero Vincentiano conditori et
moderatori veteris Scholae apostolicae a quo hujus Collegii frimordia,alumni disciplinae ejus viro benemerenlissjmo. An. MDCCCCXI; qui peut se traduire ainsi =
AAu tres digne Philippe Valentini, Pr&tre de la Mis-

sion, fondateur et directeur de l'ancienne.9cole apostolique, a qui remonte aussi l'origine de ce college ;
ses i1wves, 19)11. ),
Le college L6onin 6tait destin6 & donner a deux:
cents jeanes gens une ducation eccl6siastique sup6rieure, propre a en former des directeurs et professears de s6minaires. Le local, isol6 par quatre
larges rues planthes d'arbres, s'616ve en un rectangle
majestueux avec ses trois 6tages au-dessus du rez-dechauss6e et du sous-sol. La chapelle, plac6e en face
de lFentree,.a et inaugurbe -- dans son Stat actuel le 24 octobre 1909 et consacr6e le 6 avril 1911 par le

cardinal-vicaire. Elle meriterait une description d6taillee. Signalons seulement, sur le beap plafond
plat, tes armes de Leon XIII; dans l'abside voltee, un
grand tableau de la Reine des Apdlres, par l'artiste
Cisterna, ei, sous 1'are de l'abside, le riche et imposant
autel en marbre.
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On pourra consulter avec interet dans nos Annales
des notices sur nos 6tablissements a Rome, notammeat : pour Monte Citorio, t. XLV (188o), p. 45;
pour 'Apollinaire, t. LXXVIII (I913), p. 365; pour le
College international, t. LXIII, LX.IV" et LXXVI

(1911), p. 149; pour le college maronite, t. LXX; et
enfin Phistorique des diffirentes maisons des seurs
dans le tome LXV (9goo).
J. PARRANG.
SIENNE
Le PANEGYRIQUE de LOUISE DE MARILLAC a

6t6 pro-

nonc' i la chapelle de la maison centrale de Sienne,
le 25 octobre 1920, par M. CESAR BADII. (Impr. Carpi-

giani A. Zipoli, Florence.)

Eloquent discours sur les Pauvres dans la pensie et
dans la vie de Louise de Marillac. L'orateur commence
par tracer le portrait de la nouvelle Bienheureuse dans
laquelle il entend montrer une vraie Mere des pauvres.
II a assist6 avec emotion aux fetes des bbatifications
dans la basilique vaticane : aux anciennes legions de
Saints (duodecim millia signati) le pape a ajoute de
nouveaux heros, parmi lesquels la Fondatrice des
Filles dela Charit6, la bienheureuse Louise dont I'ame
6tait p6n6tr6e de profonde et efficace compassion pour
les pauvres, pleurant super eum qui afflictus erat.
L'orateur indique la regle fondamentale trac6e par
saint Vincent: pour monastere, la miaion des malades;
pour cloitre, les rues de la ville et les salles des h6pitaux; pour cl6ture, I'obeissance; pour grille, la crainte
de Dieu et pour voile, la sainte modestie. La vie de
Louise de Marillac a 4et l'application pratique de cette
regle. Ii montre sa preparation a 1'apostolat: les pauvres
dans sa pensie, dans ses pr6occupations, ses oeuvres de
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misericorde, d'ivang6lisation, d'assistance, de soulagement. II rappelle que cette doctrine sur les pauvres,
inconnue avant J6sus-Christ, est mise en pratique par
la Compagnie merveilleusement accrue des Filles de la
Charit6, contenue en germe dans Louise qui, malgr6'
une sant6 pr6caire, a servi d'exemple pour toutes les
ceuvresdecharit, et, en particulier, pendant les mistres
de la Fronde s'est multipli&e sans jamais se lasser.
Cette doctrine reste encore tres appropriee etnecessaire
a nos temps modernes, o Pl'exemple de Louise de
Marillac vient fort a propos apprendre aux riches
comment ils devraient agir vis-4-vis des pauvres, qu'il
faut voir avec les yeux de la foi.
Apres avoir exhorte a aimer et a appr&cier le pauvre
comme Mile Le Gras, l'orateur adresse a la nouvelle
Bienheureuse ses prieres et ses louanges, et, en terminant, exprime le vceu de voir revivre en tous son esprit
a l'heure grave que nous traversons.
J. PARRANG.
Lettre de ma seur N..., Fille dela Charitl, aeCaltagirone,
a la Trks Hoxorde Mere Emilie MAURICE.
Caltagirone,-2 dcembre z920.

MA TREt

HONOREE MERE,

La grace de 'Nole-Seigneursoit avec Ious pour jamais I

Sares de.vous faire plaisir, nous vous envoyons, heu-.
reuses, une simple relation du triduum que nous avons
c6l6brk en l'honneur de notre bienheureuse Mere et
de nos bienheureuses soeurs d'Arras.
Laveille du triduum, le 17 novembre, d6ji l'antique
gglise de Sainte-Marie-de-Jesus, annexe a l'Asile des
invalides, 4tait toute preparge pour la fete. En haut,
Ssur 1'iutel, s'6levait la statue-de notre bienheureuse
Mere, tenant a son c6t6 la petite orpheline. Autour
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d'elle 6taittoute une fetede lumixreet de fleurs. Les lis
et les roses, s'entrelacant avec des iris i la couleur de la
violette, nous parlaient des vertus pr6firies par n6tre
bienheureuse Mere: la charit6, la modestie, la candeur.
Le son des cloches commenca a se ripandre dans les
airs, rejouissant surtout les pauvres orphelines qui goiitalent d'avance la joie de quelques jours de vacances,
sans classe et sans travail.
Le 18, on commenca le triduum solennel que S. G.
Mgr Damaso Pio De Bono, aid6 par son digne secr6taire Mgr Li Destri, voulut lui-meme organiser, afin
de le rendre plus magnifique. Les soeurs destrois maisons, r6unies dans une meme joie, nous nous sentions
heureuses de former une seule famille. Nous n'avions
toutes qu'un desir: celui de faire connaitre la gloire de
notre bienheureuse Mire et de nos Martyres, et de
rendre gloire A Dieu qui nous avait reserv6 an si beau

jour.
Tous nos pauvres 6taient avec nous dans 1'eglise :
les nombreuses orphelines, les estropids, les aveugles,
les muets, les vieillards. C'ktait pour tons un jour de
grande joie. Ainsi que les convies de l'wvangile dans
la salle du festin, ils 6taient tous rbunis dans l'eglise
de Dieu. Et ils firent aussi les premiers honneurs de Ia
fete, car ce furent les pauvres aveugles et quelques
autres jeunes filles de 1'Asile des invalides qui chantirent pendant les messes basses qui se c6l6brerent
depuis cinq heures et demie jusqu'i huit heures et
demie du matin. A la messe celbr6e par M. le chanoine Petralia, confesseur des orphelines, nous jouimes
de l'emouvant spectacle des nombreuses petites files
innocentes s'approchant de la sainte table.
A neuf heures, on c616bra la messe canoniale. Les
mitres des chanoines donnaient plus de solennit aI la
mnesse qui fut aussi chant6e par les aveugles. Oh !
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qu'elle dut jouir de son trbne de gloire, notre bienheureuse Mere, quand elle se vit, quand elle nous vit, au.
milieu de cette fdule de malheureux, quand elle entendit ces chants sortant de ces pauvres lvres, et qui
rejouissaient, pendant quelques instants, ces.caeurs.
affliges !
A trois heures, l'6glise nous accueillit de nouveau.
M. le chanoine Caruso, frdre d'une Fille de la Charit6
et d'un missionnaire, monta en chaire. Dans son premier
discours, il nous parla du pauvre, nous le' montrant au
milieu de la soci6te payenne et de la societk moderne;.
il nous le montra ensuite sous la tutelle et la protection
de la bienheureuse Louise de Marillac et de ses filles.
Apres le sermon, on termina cette premiere journ6e
canoniale, A laquelle assista S. G.
bb
par la Mdiction
Mgr 1'Eveque qui avait 6t, aussi present au sermon.
Le I9, les messes basszs se succ6derent comme am
premier jour. Le secretaire de Mgr l'Eveque cel6bra la
messe A laquelle assistaient les orphelines; et, aprsleur avoir distribu6 le pain des anges, il voulut spontanement nous adresser la parole. II nous dcrit avec
chaleur et enthousiasme les fetes c6lbries a Rome
en l'honneur de nos Bienheureuses Martyres, auxquelles il avait assist6. Avec la m6me pens6e de notresaint Fondateur, il nous dit que chacune des Filles de
la Chariti pouvait 6tre une martyre, ayant a souffrir
bien souvent un martyre continuel, cruel, incompris;.
martyre du ceur et non du sang; martyre moins sensible et douloureux, mais plus long. Ii exprima la memepensle aux orphelines auxquelles il adressait plus particuli&rement la parole, leur disant que, pour pratiquer
la vertu et rester de bonnes chritiennes au milieu d'un
monde si corrompu, il fallait, oien des fois, souffrir
un vrai martyre. C'estpourquoi il nous invitait A avoir
pour modile nos soeurs d'Arras, A les invoquer, en

demandant la grice d&'tre, comae elles,didles jusq'ai
la mwntA ncf heares, M- e Prev&i de la cathbdrale, premier
dignitaire da capitre, que noas avons rhonnear
d'avoir poor confesseur, clibra a messe canniale
avec tout son magn.ique appareil. Dans ce second
jcar da triduom,ainsi que dansle troisime, les orpheines chantirent la messede style gr6gorien, et d'autres
chants d'occasion qui furent beascoup goatis, et qui
:nritterent les lioges de S. G. Mgr rl'vqaue qui loua
non seulement la maniere dout les chants furent execaurs, mais aessi 1exacte et claire prononciation do
latinA trois heures, l'orateur, qui fat lemkme pendant
tons les trois jours, parce qu'il tait considire comme
un membre de notre famille, prononca le panegyrique
des nouvelles martyres, apres lequel nous eumes la
benidiction canoniale.
Le temps etait mauvais ; la pluie et le bronillard
rendaient impraticable le chemin qui condait iLl'glise
Sainte-Marie-de-J6sus, mais S. Gr. Mgr IMv&que,
bravant toutes les difficultis, ne se souciant pas de son
age avanci qui exige des egards, ne voulut pas manquer,
et il fut encore present a notre f&te, se reservaut tout
pour lui le dernier jour, qui fut vraiment solennel.
Lesecretaire de Sa Grandeur a voulu denouveauc6lebrerlamessei laquelle assistaientlesorphelines avec les
sceurs de l'orphelinat et daigna, encore une fois, nous
adresser la parole. Par des expressions chaleureuses
et iloquentes il nous prisenta notre bienheureuse Mere
telle que nous la montre I'glise : la femme forte que
cherche I'Esprit-Saint, et dont la societ- a besoin surtout a cette epoque.
A neuf heures, apris les messes basses, pendant lesquelles les chants des orphelines avaient alternh avec
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ceux des femmes invalides, lescloches joyeuses annoncerent l'arriv6e de l']v6que. Imposant dans la magnificence de ses habits pontificaux, il traversa l'6glise en
nous benissant. Cette journie 6tait entilrement consacrie a notre bienheureuse Mere, qui semble nous
sourire du ciel. Le brouillard s'6tait dissipc, la pluie
avait complitement cess6. Dbs le matin, c'est-a-dire des
notre r6veil, le ciel s'6tait vu splendide ; se montrant
tout scintillant d'etoiles, il nous promettait une belle
journ6e.
Apres le pontifical,Sa Grandeur nous adressa des'
paroles emues, nous exprimant la joie de son coeur, celle
de tout le venerable chapitre qui compte des hommes
c6ibres, de tout 'le clerg6, de participer a nos fetes.
11 nous dit que, dans sa dernimre visite a Rome, en
parlant & S. S. le Souverain Pontife des maisons
de seurs qui setrouvent k Caltagirone, il avait demande
la faveur de pouvoir donner la 'bendiction papale le
jour auquel on cilebrerait solennellement dans cette
ville la gloire de la bienheureuse Louise de Marillac et
de ses filles, les Martyres de Cambrai.

Apres ces paroles, prononc6es avec une 6motion manifeste, il se leva, et, d'un ton solennel, il prononCa la
formule de la b6endiction, et nous accorda l'indulgence plkniire. A trois heures, nous 6coutgmes lI
pan6gyrique de notre bienheureuse Mbre, et enfin le
triduum se termina par la benidiction pontificale et le
chant du Te Deum que Monseigneur entonna et que les
voix simples et argentines des orphelines continumrent;
ainsi l'hymne de remerciement fut le dernier chant qui
rksonna sous la voute de notre 6glise.
.En ce dernier jour, il y avait beaucoup de monde.
-Les Dames de la CharitC,les membres de la Conference de Saint-Vincent, les tapinelle de l'h6pital, pro-
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fitant du bean temps, &iaientvenus rendre hommage
aux nouvelles batifiies.
Mais, comment vters expier, noirc Tres Honor6eMere, la bienveillance qae nous a montrit tout le
clergi en cette occasion ? ('a etA pournous une vraie
confusion de voi r la sympathie que cette portion choisie-

de l'lglise de Dieu a pour notre Compagnie, car tous
avaient a honneur de prendre part a notre f&te, et on
comprenait que tous 6taient heureux d'y participer.
Maintenant les lumiires sont 6tejntes, nos maisons
sont rentries dans le silence, nous reprenons nos humbles occupations, mais que nos cceurs restent en haut,
dans la gloire oi nous avons laissi notre bienheureuse
M3re et nos seurs ; qu'ils restent en haut pour y porter
d'autres coeurs, afin de ne pas manquer i notre mission.
C'est I~ notre desir, notre Tris Honoree Mere; qu'il
soit une fieur que, ainsi que notre modeste relation,.
nous d6posons aux pieds de notre bienheureuse MereQue ce soit aussi l'humble tribut que nous vous offronsa vous-meme qui nous la repr6sentez sur la terre.
Soeur N...
P.-S. - Pendant la preparation de la fete, nous avons
experiment6,d'une maniire trts 6vidente, la protection
de notre bienheureuse Mire. Pour nous toutes, c'4tait
une grande douleur de voir qu'a l'orphelinat SaintLouis s'itait declar6 le typhus. Diji deux orphelines.
6taient mortes ; les autres se mettaieht au lit avec defortes fievres; tout laissait craindre une infection genirale qui aurait oblig6 a fermer I'orphelinat: Mais la
respectable soeur Zecca a eu une idee lumineuse. Elle
a pris une image de notre bienheureuse Mere, I'a colle
ala porte de I'infirmerie, en disant: o Maintenant, ma
bienheureuse Mere, personne ne doit plus entrer ici
avec cette maladie. , Et c'a 6t6 ainsi. Le mal s'est ar-
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r&t6, les.fivres ont cess6; une enfant qui paraissait
lcja atteinte du typhus, mais qu'oni avait isolie dans
une classe, a commence & aller mieux, et, maintenant,
elle est en pleine convalescence. Graces soient rendues
A Dieu et A notre Mere et protectrice!

POLOGNE
Lqttre de M. SLOMINSKI, visiteur de la province
de Pologne, AM. ROBERT, secretaire de la Congrigation.
Cracovic, le 28 octobre xgao.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La/grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
J'ai visitS, derniirement, notre maison de Cracovie,
situ6e a Kleparz - quartierqui porte ce nom. Pendant
le temps que dura cette visite, mes reflexions s'arr6thrent de pr6f6rence sur les bonnes meuvres, dont cette
maison est le foyer. L'occasion se pr6sentait pour moi
-d'observer la foule pieuse des fidiles qui fr6quentent
l'gglise, faisant partie de la maison, sous le nom de
.Saint-Vincent-de-Paul.
C'est a Dieu, avant tout, que j'adressai mes actions
-de graces, pour tous les bienfaits distribues ici, largement, aux nombreuses Ames qui en profitent.
C'est alors que le souvenir de feu M. Villette, - a
-qui revient une grande part des m6rites attaches aux
bonnes oeuvres de l'6glise, - 6veilla en moi le desir
de lui payer un tribut de ma reconnaissance. C'est
done dans cette intention que j'entreprends d'ecrire la
relation suivante. Qu'elle soit I'hommage de notre
reconnaissance, pour celui que nous regrettons tous
et dont la m6moire nous est toujours chbre.
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Cette maison de la Congregation, comme l'indique
le catalogue, n'existe que depuis soixante ans k pen
pres. Tout d'abord, tres restreinte, elle servait d'habitation aux Missionnaires qui remplissaient les fonctions de chapelains des soeurs de Charit6, dont la
demeure est dans le voisinage. Son agrandissement
date du moment oh elle devint le berceau de notre
Communaute, pour remplacer la maison de SainteCroix a Varsovie, d'oi la force brutale de nos ennemis
avait expulse nos missionnaires. Ceux-ci firent Clever,
en 1876, une petite egiise en style gothique. C'est
dans son sanctuaire que nous prions avec la ferveur
ardente des premiers temps de notre vocation,
puisque c'est dans cette maison que.nous avons passe
les annees de notre siminaire; aussi cette eglise nous
est, a tous, bien chere.
Jusque-lA, aucune eglise de Pologne ne poss6dait
d'autel d6die a Notre-Dame de Lourdes; c'est la n6tre
qui, la premiere, eut 'honneur d'en avoir un.
Les nombreuses graces et gubrisons, obtenues par
Plintercession de la Vierge des Pyrenees, contribuerent
a attirer une foule de fideles, leur rendant cette .glise
de plus en plus attrayante. Deux anges, places a
droite et a gauche de la statue, tiennent, entre leurs
~ doigts, une echarpe sur laquelle sont inscrites les
paroles prof6r6es jadis par la sainte Vierge : Penitence, penitence, penitence! , Ces paroles out ividemment touche bien des ccurs, puisque des p6cheurs
contrits affluaient ici de tout temps, demandant la
confession. On en voit arriver de loin; parmi eux, des
p6cheurs endurcis y viennent chercher la consolation
*et la paix, qui, du reste, ne leur sont jamais refusees.
Tout cela contribue a rendre notre eglise cel6bre
parmi les gens de la campagne, habitant les regions
les plus eloignees de la Pologne. Surtout depuis
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l'organisation des retraites populaires, pour les paysans
et les pauvres, sa c616brit6 s'est r6pandue au loin.
C'est pendant les longs mois d'hiver, alors que la
sbrie des missions se trouve interrompue, que nos
missionnaires organisent ces retraites.
Des confftries et associations diff6rentes contribuerent, de meme, A attirer les foules, si bien que
notre 6glise devint bient6t trop petite pour les contenir toutes. C'etait un grave inconvenient, d'autant
plus qu'une grande partie des personnes de la ville qui
d6siraient frequenter notre 6glise, pour prier devant
1'autel de Notre-Dame de Lourdes, s'en iloignaient
quoique a regret. De lA, le projet d'agrandir 1'6glise.
Ce n'6tait pas sans appr6hension que nous entreprenions de l'accomplir,.craignant de d6truire 1'harmonie
del'architecture de notre belle et chere 6glise. L'arrivee de M. Villette, alors procureur g6neral, et sa d6cision sur ce point mirent fin a nos h6sitations.
Lors de mon s'jour a Paris, pendant les f&tes du
Jubil6 de feu notre tres cher P. Fiat, je lui demandai
de bien vouloir nous envoyer son remplacant, en la
personne de M. Villette, pour prendre part A la c6r6monie de la consecration d'une nouvelle 6glise que
nous avions faitelever a Tarn6w. C'est en 1908 qu'eut
lieu la consecration, et M. Villette, qui nous 6tait
toujours si d6vou6, fit bien volontiers le voyage.
'Profitant de son court sejour en Pologne, je lui fis
connaitre une partie des bonnes aeuvres de la Commu.naut. 11Ivit lui-meme notre 6glise, bond6e de fiddles,
et je lui exposai mes regrets de ce qu'une 6glise, destin6e AL6tre le centre de tant d'oeuvres de charite, ffit
de si petites dimensions. Le ton grave, avec lequel il
II faut absolument agrandir cette
me repondit :
eglise ), me frappa. Pourtant, je pr6textai encore
le manque de fonds n6cessaires pour entreprendre
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une bitisse cofteuse; mais lui, avec la meme fermet6,
me fit cette remarque : a Commencez les travaux,
quant a l'argent, c'est la moindre des choses, il ne
manquera pas. , Quant a mes craintes an sujet de
I'architecture, il les dissipa aussit6', tracant lui-meme
le plan qu'il faudrait suivre pour que. 1'ensemble ne
perdit rien de l'harmonie de ses lignes. Puis il nous
encouragea encore a commencer de bitir.
L'assurance avec laquelle ces paroles etaient prononc6es, accompagnie d'une si grande confiance en
la Providence divine, nous obligea i penser s&rieusement a I'accomplissement de notre projet. Celte pensee

ne nous donnait pas de repos; aussi, trois ans plus.
tard, apres avoir bien r6flichi sur le plan que nous
devions suivre, nous realisions enfin le d6sir qui nous
tenait tous au coeur, quoique nous ne possedions pas
encore l'argent necessaire.
Bient6t notre eglise se transforma en un edifice
spacieux et bien dispose, poss6dant, non seulement usn
autel, mais une chapelle dedi&e a Notre-Dame de
Lourdes. L'argent affluait au fur et a mesure que

l'ouvrage avancait, si bien que, celui-ci termini, noscomptes 6taient definitivement regl6s.
Notre 6glise devint depuis le foyer de maintes_
bonnes ceuvres. Sans compter les sermons qui sont.
preches r6gulibrement a certains jours, nous avons le:'
travail des confessionnaux, autour desquelsse pressent,-.
non seulement les gens des campagnes environnantes,
mais aussi, en grand nombre, ceux de la ville. On dis-r

tribue la communion k trois mille personnes par
semaine a peu pres.

La confrerie du Saint-Sacrement compte, jusqu'a'
present, seize cents membres. Ceux-ci se reunissent:
bien regulibrement, et en grand nombre, tous les
premiers jeudi, vendredi, samedi et dimanche du mois-
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La r6union mensuelle de la confrerie a lieu le troisieme dimanche du mois. De plus,.tous les jours, au
salut du soir, une foule d'adorateurs assistent a
l'Adoraiiogentium, ce qui est pour eux une bien grande
consolation.
D'autres oeuvres, comme : l'archiconfrbrie de la
Sainte-Ago4ie, la confrerie du Saint-Rosaire et de
la Sainte-Trinite, contribuent 6galement i attirer les
pieux fiddles qui friquentent notre 6glise.
Outre ces travaux que je viens de mentionner, ii en
existe encore.d'autres d'une grande importance. C'est,
tout d'abord, I'oeuvre des Missions r6pandue par toute
la Pologne. Nos confreres qui sont employ6s aux missions habitent la maison de Kleparz. Ils sF divisent
en deux bandes de trois, rarement de deux, - comme
1'exigent nos constitutions. De temps a autre, des
retraites sont organisies et pr&chees par un pretre.
Les missions et retraites de l'ann6e pr&cCdente 6taient
au nombre de cinquante.
C'est surtout en territoire polonais, qui jadis, sons la
domination russe, 6tait priv6 de ces secours spirituels, que nos missionpaires organisent leurs missions.
II est bien uste que ces pauvres gens, affam6s d'entendre la parole divine, en profitent les premiers,
puisque le gouvernement schismatique les privait de
toute consolation spirituelle, difendant expressement
toute d6monstration religieuse. Aussi en profitent-ils
volontiers, friquentant en grand nombre les 6glises,
ou nos missionnaires se rendent, pour les precher.
Leur nombre monte de cinq mille jusqu'a onze mille.
Deux de nos confreres remplissent les fonctions
d'aum6niers a l'h6pital Saint-Lazare A Cracovie.
L'h6pital contient I too malades, A pen prbs; le nombre
des personnes confess6es est de 60oo par an. L'ex1800o-2o00 malades;
treme-onction est administr6e
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la mortalite s'e16ve jusqu'a I 5oo; quant aux baptimes
ils sont au nombre de 6oo a pen pris, chaque annie.
L'h6pital pour les incurables est aussi desservi par
un de nos confreres.
II me reste encore a parler d'une oeuvre des plus
importantes, puisqu'il s'agit de celle qui a pour but
1'education des garcons pauvres et abandonn6s. L'-tablissement, quoique occupant des bitiments assez
eloignes de notre maison, n'en fait pas moins partie.
II fut fond6, ii y a une quarantaine d'annies, par un de
nos confreres, qui prenant [en piti6 les pauvres garcons abandonnis, alors errant sans but et sans appui,
par les rues de la ville, entreprit de les rbunir sous un
meme toit,,afin de leur donner une protection et une
education pratique. II reussit, en effet, puisque l'6tablissement renferme aujourd'hui deux cents garcons, aCracovie et cent dans une maison de campagne. Les
uns font leur apprentissage comme ouvriers, les autres
continuent leurs 6tudes.
La Congr6gaTion des Enfants de Marie, dirig&e par
les Sceurs de Charit6, exige aussi l'assistance de nos
pretres qui en sont les directeurs.
II faut a nos missionnaires une grande provision de
grices surnaturelles pour remplir dignement tons leurs
devoirs. C'est an pied du tabernacle oi Jesus habite
si pres de nous et devant 1'autel de Notre-Dame de
Lourdes, que tous puisent les forces qui leur sont
n6cessaires et le zele ardent qui les anime.
Le nom v6ner- de feu M. Villette est frbquemment

prononcS dans ce sanctuaire, car nos missionnaires
savent tous que c'est grace a son initiative et A 1'influence persuasive de sa parole que nous possidons
aujourd'hui une 6glise assez spacieuse pour contenir
les fiddles qui s'y r6unissent en grand nombre.
SLOMINSKI.

ASIE
PROVINCE DE SYRIE
JOURNAL DE M. LOBRY
MISSION DE S. EM. LE CARDINAL DUBOIS EN SYRIE
(suite)

I" fevrier. - Des I'autore, nous sommes en vue de
Beyrouth. Le cardinal dit la messe a bord et pr&che
1'6quipage. A huit heures nous d6barquons. Le Jurien
de la Gravibre tire une salve de quinze coups de
canon. En abordant a quai, le g6neral de Lamotte et
l'amiral Mornet recoivent Son Eminence au nom du
gen6ral Gouraud. Ils sont entourbs de nombreux officiers de terre et de mer. Le consul de France, M. de
Laforcade, le gouverneur de Beyrouth, une d6elgation
du conseil municipal sont 6galement presents.
Les honneurs militaires furent rendus par un bataillon d'iffanterie et par une section de marins.
Ce fut escorte par un peloton de spabis, que le
cardinal se rendit A 1'eglise francajse des reverends
Phres Capucins. Les rues etaient orn6es de drapeaux et
de guirlandes; les trottoirs etaient remplis de monde.
J'apercus nos soeurs avec leurs orphelins et leurs
orphelines. Un peu avant d'arriver &l'gglise,Son Eminence revwtit la cappa magna et ce fut sous un dais
port6 par des notables de la ville, entour6 du clerg6
de tous les rites, qu'il fit son entree &a1'glise.
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Mgr Giannini, d6l6gu6 apostolique, souhaita la
bienvenue au cardinal. Ce derniet fit un discours tout
rempli de tact et d'a-propos, avec cette 6loquence du
coeur qui lui est propre et qui lui gagnre tout de suite
les sympathies.
Le gtneral Gouraud assistait au Te Deum, entour&

de tous les dignitaires militaires et civils.
Au sortir de I'office, Son Eminence et les membres

de'la Mission, escortis par les spahis, se rendirent au
grand serail pour faire la visite officielle au general
Gouraud. L'entrevue fut des plus cordiales. Tous les
officiers superieurs etaient presents.- Le g&anral m'exprima le desir de causer avec moi. Je lui repondis que
j'ftais a sa disposition pour quand il le voudrait. On se rendit ensuite a la d6elgation apostolique,
dont les abords 6taient pavois6s et enguirlandes aux
couleurs franaaises.
Sans tarder, le gineral Gouraud, escort- par sa
garde d'honneur, vint rendre visite a Son Eminence.
Puis, le cardinal rebut les autoritis religieuses, militaires et civiles, les consuls 6trangers, les hauts fonctionnaires francais, la colonie frangaise, les superieurs
de communaut6, les notables du Liban, etc.

Apres le repas de midi pris a la d6l1gation apostolique, on fit visite lI'amiral Mornet. Dans la soiree,
aide par le comte Fleury, officier mis a la disposition
du cardinal, nous dressimes le programme de la
semaine.

Je me rendis ensuite a notre Mission oit M. Albisson
et nos confreres me firent le meilleur accueil. J'6tais
heureux de me reposer un peu en famille au milieu
d'eux. Le soir nous vimes le feu d'artifice que 'amiral Mornet avait organis6 a la De16gation apostolique.
M. Albisson m'annonca la mort, survenue Z Smyrne,

de Mgr Pampilj, et celle de l'abbW Spadaro, notre
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ancien ilve de Saint-Benoit et du grand s6minaire de
Nice. Tous deux, a huit jours d'intervalle, sout morts
victimes de la grippe infectieuse. C'est une grande
perte pour l'6glise de Constantinople et aussi pour la
Compagnie. Mgr Pampilj 6tait & Smyrme pour administrer temporairement le diocese.
D'autre part, j'ai trouvd nos confreres et nos sceurs
sous la penible impression produite par la mort de
M. Romon.
Lundi2 fhvrier. - Pendant mon sejour a Beyrouth,
je suis all dire la messe dans les maisons de nos
sceurs ies plus proches de chez nous. J'ai commence
par la maison de la Visitatrice.
A une heure, il y eut grand dejeuner chez le g&ndral Gouraud, qui fit un toast fort delicieux & I'6gard
du cardinal. Au cours des conversations, le gendral nous
dit que, prudemment, nous ne pouvons aller & Damas
et a Alep ; il demande que Son Iminence visite non
seulement les oeuvres francaises de Beyrouth, mais
aussi qu'Elle parcoure le sud et un pen le nord du
Liban.
Mgr de Llobet, a notre grande joie, nous est arrive
ce matin apres un voyage aussi accidenta que p6nible,
fait en voiture, A pied, i cheval, A travers la plaine de
Saron. II 6tait accompagn6 de M. Rais, consul general de Jerusalem. A cause des pluies r6centes, le chemin de fer ne fonctionnait pas vers Caiffa.
Apres le dejeuner le general a r6clam6 une photographie en groupe.
Puis, nous avons accompagn6 le cardinal dans ses
visites officielles. Dix-huitspahis entouraient les automobiles. On se rendit successivement chez l'6veque
Maronite, chez le grand Mudir, chez Ie g6neral de
Lamotte, les Grecs-Melchites, etc.
Mardi 3 fivrier. - Dans la matinee le cardinal se
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rend chez les Peres J6suites. On va d'abord i leur
college qui compte quatre cents 6lves, a la faculte

de droit oii les professeurs sont en robe; on termine
par la faculte de m6decine.
Le dejeuner eut lieu chez l'amiral Mornet. Le g6neral Gouraud, de nombreux officiers, les supirieurs des
etablissements francais s'y trouvent et, parmi ces derniers, M. Albisson.
Apris une visite a la municipalit6, le cardinal et sa
suite vinrent a la maison centrale de nos sceurs. La
r6ception fut simple et belle. Nous y eames sous les
yeux sept cent quarante 6leves de diverses categories, au lieu de onze cents avant la guerre.
Les ceuvres de cette maison, qui sont nombreuses, se
reorganisent d'une facon tres consolante. Le dispensaire a pa fonctionner pendant la durie de la guerre.
Les ouvroirs externes groupent de nouveau les jeunes
filles; I'h6pital militaire francais ayant cessi d'occuper une partie de la maison, 1'6cole normale va se
rouvrir. Deji dix-neuf Acoles et vingt-cinq maitresses,
payees par le gouvernement francais, ont &tC reprises
dans les villages du Liban. D'autres oeuvres se recontituent un pen aula fois, celle des Enfants Trouvis, des
Patronages de femmes, d'Ouvrieres, des Jeunes EIconomes. Les Dames de la Chariti se reorganisent; on
a repris la visite des pauvres a domicile.
Quant au sanatorium pour les tuberculeux ouvert a
RahnKs, dans le Liban, en 1914, tout y est a refaire a
la suite de l'occupation turque, car tout y a 6th pill et devast&. La remise en 6tat de ce sanatorium et du
dispensaire se fait peu a peu selon les ressources que
Ia Providence menage.
Je mentionne encore l'oeuvre du Petit College,qui
compte quatre-vingt dix 6elves au lieu de cent soixantedeux avant la guerre.
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De la maison centrale de nos sceurs, nous sommes
passes A l'orphelinat Saint-Charles. Un groupe de
petites orphelines, habillbes de blanc, portant des
fleurs et des cassolettes a parfums, vinrent au-devant
de Son eminence. La r6ception a lieu dans la cour
orn6e aux trois couleurs francaises. L'6tablissement
compte trois cents orphelines. Son origine remonte au
massacredes chr6tiens da Liban, en 1860. 11 fut fond6
par la sceur Gl6as, avec P'aide de la France et de
Mgr Lavigerie, alors directeur des 6coles d'Orient.
On se rendit ensuite a 1'Orphelinat Saint-Joseph,
orphelinat de garcons, 6galement tenu par nos sceurs,
qui compte deux cent trente orphelins. II fut fond6 en
188o par la digne soeur Meyniel,qui sat y organiser
une &cole professionnelle qui a fait et fait encore
l'admiration de tous. On y trouve des ateliers de
inenuiserie, d'bb6nisterie, de cordonnerie, de tissage
pour la soie, de tailleur, de forge et de serrurerie, etc.
La fanfare accueillit joyeusement le cardinal. Belle
r6ception dans la salle des f&tes, puis visite rapide
des m6tiers.
De 'Orphelinat Saint-Joseph, le cardinal se rendit a
I'h6pital Francais de nos soeurs qui appartient a la

"Communaut6. II compte cent cinquante lits. La visite,
faute de temps, fut rapide. L'h6pital sert A la facult-

de m6decine des Pires J6suites.
Le cardinal fait encore une visite rapide au colltge patriarcal grec-melchite ; puis au grand Muphti.
Au retour -Ila Mission, je suis heureux de revoir
M. Ackaouy.

Mercredi4 fivrier. - Les 6tablissements visites dans
la journ6e furent ceux : des Dames de Nazareth, des
freres des £coles chretiennes, de nos soeurs de RasBeyrouth, des sceurs de Besancon, de Saint-Joseph-de1'Apparition, de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, de
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1'h6pital Saint-Charles. A Ras-Beyrouth, chez nos
scurs, la r6ception fut belle. Comme partout, Son
Eminence sut immediatement gagner les sympathies
des enfants. Nous nous trouvions dans cette maison
un pen avant midi. M. Sarloutte et M. Gayraud, venus
pour le Conseil provincial, voulurent bien venir me
prendre pour aller diner avec nos confreres & leur
maison de campagne de Marmitri. Le diner avait lieu
ce jour-la chez Mgr Giannini. Je rejoignis le groupe
dans l'apres-midi.
Jeudi 5 fivrier. - Son Eminence dit la sainte messe
dans notre eglise. 11 y eut de beaux chants. La fanfare des orphelins joua hors de l'6glise. Le petit
dejeuner eut lieu chez la sceur Visitatrice, car nos confreres n'ont plus leur maison attenante A notre 6glise.
Apres une visite aux sceurs Reparatrices et aax
sceurs de la Sainte-Famille, le cardinal se rendit chez
nos sceurs de la Quarantaine on maison de l'ImmacuIle-Conception. Nos soeurs ont trois cent cinquante
6leves. A defaut de la sceur servante, c'est la soeur
Visitatrice qui requt Son Eminence.
La matinee se termine an seminaire et coflege de la
Sagesse des Maronites. Aprbs le repas de midi, pris
chez I'archeveque Maronite de Beyrouth, ii y eut grande
riception et des discours sur la situation et I'avenir
du Liban. C'est le plus grand Liban qu'on reclame et
son independance sous le mandat de la France.
Dans I'apres-midi, nous visitons un orphelinat compose de trois cents enfants, organis6 par le Pare Remi,
Capucin frangais, qui est puissamment aid6 par laL
France. Elle secourt au moins dix mille enfants que
les malheurs du Liban, la famine, etc., ont laisses
orphelins.
La derniere visite fut pour l'Universitt am6ricaine.
Le cardinal fut parfaitement requ. Le directeur lJi fit
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parcourir tous les locaux intiressants, voire meme Ia
chapelle dans laquelle nous ne vimes qu'une table,
des chaires et un orgue. On comprend que les protestants soient en g6neral fort peu gais ; leur temple est
loin de leur inspirer la joie interieure se refletant A

I'ext&rieur.
Vendredi 6 fivrier. - Nous partons pour la r6gion
libanaise ; trois automobiles sont A la disposition de
la Mission.
En cours de route, nous nous arretons au monastere
-grec-catholique de Sarba.- Les moines, en habit de
choeur, regoivent Son £minence et l'encensent en marchant A reculons, sur un long parcours, jusqu'a
lear 6glise.
En arrivant A la limite du Liban, des cavaliers A
cheval vont constamment accompagner la voiture du

cardinal; les cris de a Vive la France! ) vont retentir
sur tout notre parcours.
A Djouni6, la ville est toute pavoisee avec des drapeaux frangais ; sur nombre d'entre eux apparait sur
.le blanc du drapeau un cdre. Tons les habitants sont
sur pied. I1 y a d'abord reception et discours chez le
gonverneur de la ville. Puis, au milieu d'une foule que
nous avons peine A traverser, nous nous rendons chez
la veuve de Ferid el Karen, dont le mari a 6te pendu
par les Turcs pour le seul motif qn'il aimait la France.
Avant d'etre execute, il a communik et il est alle au
supplice en r6citant son chapelet, lui et quelques
autres executes pour le meme motif. Le cardinal tient
un langage- aussi l6ev6 que chritien A la veuve de la
-victime de Djemal Pacha. Mgr Giannini s'ecrie
< Madame, votre mari est un martyr. o
Nous reviendrons demain a Djounie. Les 6Rlves des
Ifrres Maristes font la haie au sortir de la ville.
Nous montons au patriarcat par une route en lacet ;
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le spectacle est superbe. Ce qui attriste,c'est de voir
Squantit6 de maisons fermies et abandonnees. Ce sont
des demeures de gens qui sont morts de faim pendant
la guerre.
Au patriarcat, grande et solennelle reception
archeveque. Maronite, superieurs de couvent, de nombreux pretres sont groupes autour du patriarche,
Mgr Hoyeck, pour recevoir Son eminence. Le patriarche jouit d'une verte vieillesse ; il a soixante-dix-neuf
ans. Rentr6 recemment de France par Rome, c'est a
Tarente que le Jurien de la Graviere est allM le
prendre pour le ramener an Liban.
Au repas pris a une heure, il y avait de nombreux
convives, parmi lesquels des officiers francais, M. Sarloutte, etc.
Le patriarche a cite au cardinal cette parole de Clemenceau : u II faut maintenant me laisser faire des
frires et des seurs pour aller travailler dans le Liban. n
Dans l'apres-midi, on est mont6e Harisse, 4 la campagne du delegu6 apostolique. On y voit la Vierge
du Liban, haute de 7 metres, qui tourne ses regards
vers la mer de Beyrouth. Ce monument est dii a
Mgr Duval, dont les restes reposent dans l~ chapelle
qui se trouve dans le soubassement.
Apres une visite faite a un convent de soeurs-indigenes, on redescendit au patriarcat pour y passer la
nuit. II y eut feu d'artifice, illuminations, non seulement au patriarcat, mais de tous c6tes dans les montagnes des alentours.
Samedi 7 fivrier. - On redescend a Djounie o4 l'on
s'arr&te chez les sceurs de la Sainte-Famille et chez les
freres Maristes dont le collkge est fort beau et les
6leves nombreux.
Puis, nous montons a Antoura. La r6ception fut

simple et digne au milieu des ileves. Le compliment

fut parfaitement dit; il etait bien 6crit et bien pens6.
Le collkge a beaucoup souffert de la guerre, mais ii
se reorganise et promet de revenir fort vite au point si
florissant oa il 6tait avant la guerre. Les 6lves ne sont
qu'au nombre de quatre-vingt-dix, mais M. Sarloutte
espire que, I'anprochain, il y auraunegrande augmentation.
Apres une visite aux seuars Visitandines indigenes
d'Antoura, nous descendimes a Zouf chez ma sceur
Cornet. Les enfants y sont nombreuses; il y abeaucoup
d'orphelines. La statistique n'est pas venue dans nos
mains. La r6ception fut des plus gracieuses. Nous
entendimes des chants de France auxquels le cardinal
melait sa voie.
Apres quelques autres visites encore, nous regagn&mes Beyrouth.
Dimanche 8 ftvrier. - 11 y eut messe pontifrcale a la
cath6drale, tenue par les Capucins francais. Le g6n6ral Gouraud, de nombreux officiers sup6rieurs, y
assistaient. Mgr Grente fit un bien beau discours.
Dans l'apres-midi on alla prendre le th6 & 1'h6pital
Saint-Georges dirig6 par les Dames de la Croix-Rouge.
La, dans un entretien avec l'amiral Mornet et le cardinal, notre itin6raire fut fix6 jusqu'i Constantinople.
Les circonstances ne permettant pas d'aller & Damas,
a Alep et en Cilicie, on convient .que le depart de
Beyrouth sera fix6 pour la fin de la semaine, que deux
jours seront r6serv6s & Smyrne et que de la on passerait & Athenes pour y rester quatre jours.
Au sortirde Ih6pital, nousallimes chez nos soeurs de
Beurge-el-Barajn6, maison Saint-Vincent, a i5 kilometres de Beyrouth. L'Ltablissement comprend cinquante orphelines maronites, une 6cole gratuite qui
compte cent soixante filles et quarante-trois garcons,"
un dispensaire. Le gouverneinent francais aide cette
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- maison, comme en gt'nral toutes les autres. La reception fut joyeuse et pleine d'entrain, grice surtout i la
supirieure, qui est tris diluree.
A six heures nous assistimes a une conf6rence
donn6e par le P. Dhorme, dominicaln, vent tout
expres de Jerusalem. Le sujet trait6 fut : le sbjour de
nos troupes aux Dardanelles, les fouilles faites a
Elionte sous le feu de l'ennemi par le P. Dhorme luimeme. La conference eut un grand succts, soit par les
r6cits vecus qu'il fit, soit a cause des fouilles ellesmemes, soit au sujet du g6neral Gouraud, qui y fut
cribl6 de blessures et eut le bras emporti.
Apres la coafirence, le gen&ral Gouraud me dit
qu'il m'enlevait pour diner avec lui et avoir la facilit6

de causer ensemble.
Lundi 9 fivrier.-- Nous partons pour Saida (Sidon).

Le temps est mauvais, le vent souffle en temp&te, il fait
froid, la neige est sur les premieres montagnes du Liban, la pluie tombe en rafales.
En route il y eut une chaleureuse reception-dans un
village. Apres avoir visit6 1'6glise, on se rendit chez
les soeurs de 1'Apparition.
A Saida, le commandant francais, qui est le gouverneur de la ville, reooit Son Eminence. On se rend a
1ýglise, puis chez les soeurs de Saint-Joseph. Apres le
repas de midi pris chez le commandant, le cardinal se
rend chez les Syriens, les Maronites et les Grecs-Melchites. Grande r6ception partout; les Grecs-Melchites
offrent le thW et le champagne avec profusion de gateaux et de sucreries. On visite aussi le collfge SaintLouis, dirig6 par les freres Maristes.
Nous devions monter dans le Liban oit un ivqque
maronite attendait le cardinal, mais le mauvais temps,
la neige, obstruant les cbemins de la montagne, ne le
permirent pas. On devait passer la nuit dans la mon-
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tagne. II fut decide que nous rentrerions le soir meme
a Beyrouth.
Nous partimes vers cinq heures un quart de Saida.
La temp&te 6tait dechainee sur la mer que nous c6toyions; la pluie et la grele nous forcerent A. nous

abriter derriere nos parapluies ouverts sons la capote
de l'auto.
Nous efimes une panne. II etait plus de huit heures
du soir quand je rentrai &la Mission.

Mardi io fevrier. - La neige tombe a Beyrouth.
M. Gayraud venu de Damas ne peut y rentrer, car
la voie est obstfu6e; c'est ce qu'il nous dit en revenant de la gare.
C'est pour nous jour de ripos; i'en profite pour
Lcrire ma relation sur notre s6jour en Egypte et faire
quelques lettres.
Mercredi 1 fivrier. -

La neige couvre le sol a une

hauteur moyenne de 20 centimetres; son poids casse
des branches d'eucalyptus et de sapins. Elle recouvre
les orangers et les citronniers charges de fleurs et de
fruits, de m&me les rosiers avec leurs fleurs. C'est tellement chose extraordinaire que dans Beyrouth les boutiques restent ferm6es. De m6moire d'homme, on n'a va
pareille chose.
Nous devions aller ' Tripoli et dans le nord du Liban. II faut y renoncer.
Jeudi 12 fevrier. - Le soir a huit heures nous etions
tous invites a diner chez le general Gouraud. Nous

faisons nos adieux au g6enral. Le cardinal'hti dit le
merci le plus senti pour I'accueil fait Lla Mission. Le
gendral me dit au reyoir a Constantinople etil ajouta :
it Je tiens I ce qu'ensemble nous voyions le Bosphore. ,
SVendredi 13 ftvrier. - J'acheve ma relation sur
ltEgypte et je la confie i M. Albisson pour qu'il
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la fasse arriver a M. Verdier par la valise diplomatique.
C'est Iejour du depart. Son Eminence 'et les membres
de la Mission viennent diner chez nous. On a superbement orni la grande salle oI le repas doit avoir lieu.
Drapeaux, guirlandes, draperies, fleurs, icussons, de
beaux tapis, rien ne manque. II va de soi quenos soeurs
ont prat6 lear concours tant pour I'oynementation que
pour le service de table et le repas. L'amiral Mornet
est arrive au moment oit nous nous mettions a table.
pour dire un mot a Son Eminence, nous I'avons gard6
avec nous.
Le repas fut fort gai. Sur le menu, au-dessous de
l'annonce de chacun des mets, il y avait I;indication
de la maison de nos soeurs oi on l'avait pr6par.
M. Albisson a fait un toast goati de tous. Le cardinal y a repondu par les paroles les plus aimables.
Pendant le repas, la musique de la maison des orphelins a jou6 les plus beaux morceaux de son repertoire.
Le cardinal a voulu se rendre au milieu d'eux pour les
feliciter et les remercier.
Aprts les adieux, nous prenons les autos qui doivent
nous conduire au quai d'embarquement. Les spahis a
cheval accompagnent la voiture du cardinal. Ilpleut a
verse et la mer demeure fort agit6e.
Le gineral Gouraud, au derier moment, a 6te empech6 de venir saluer Son Eminence chez nous.
Au quai les soldats sont venus sous les armes. L'amiral Mornet et des officiers supirieurs accompagnent
le cardinal jusqu'A bord du Jurien de la Graviire.
L'embarquement est difficile a cause de l'6tat de la
mer. II failt passer d'une chaloupe a un remorqueur,
puis repasser encore dans une chaloupe. Enfin on est
a bord, les marins rendent les honneurs. C'est bien I
regret que nous nous s6parons de l'aimable et'd6vouk
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amiral Mornet. Le gen&ral a attache a la personne de
Son Eminence, pour l'accompagner jusqu'a Constantinople, le commandant Remillet capitaine de fr6gate,
agent de liaison en son 6tat-major. On lPve l'ancre. La
mer est houleuse. Le 'Jurien de la Graviere se met a
rouler de plus en plus fort. Le mal de mer fait des
victimes d&s le depart.
14 fPvrier. - Beaucoup restent dans leurs couchettes.
A midi, ii n'y a A table que le P. Berret et moi. Le bateau roule et tangue trop pour que je puisse icrire.
Tout objet non arrim6 est culbut6.
I5 fiiier, dimeache. - Nous sommes en vue de
Rhodes, la mer est moins forte. 11 n'y a qu'une messe
1 bord, celle de l'aum6nier a neuf heures. Le cardinal
et nous tous y assistons, sauf Mgr de Llobet.
Le cardinal a perdu l'anneau de son sacre qu'il porte
depuis vingt ans. On met sa cabine sens dessus dessQus
pour 1 retrouver; les recherches furent vaines. Finalement le cardinal se souvint avoir mis son anneau
dans sa poche, oui se trouvaient des bonbons qu'il prenait, quand on en offrait, pour les distribuer aux
enfants. Ayant senti que ces bonbonsmenacaient d'engluer sa poche, il les prit et les jeta a la mer avec son
anneau.
II n'y eut-qu'a exprimer des regrets sur l'incident,
Mgr du Mans ayant deux anneaux s'empressa d'en
offtir un a. Son Eminence.
Je profite de ce que la mer est moins houleuse pour
ajouter ces quelques lignes sur la Syrie.
A Beyrouth nos confreres ont les aum6neries de
sept maisons de Filles de la CharitA. Des retraites
diverses sont donn&es dans notre 6glise ; il parait
regrettable que notre maison de mission soit 6loignee
de notre 6glise. Nos Missionnaires visitent les 6coles
du Liban ; vingt-quatre 6coles sont sous leur direcII
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tion. De plus, a leur campagne, ils forment, a la cultureet au jardinage, des enfants treuvis ; il y en a vingtcinq en ce moment.
A notre grand regret, nous n'avons pu aller kBroumana ou nos confrires donnent des missions dansle Liban, des retraites eccl6siastiques et font l'inspec-,
tion des 6coles des garcons. La aussi, il y a une maison,
de Filles de la Charit6.
A Tripoli, nos confreres ont les mimes oeuvres qu'k.
Broumana ; ils visitent vingt-deux icoles et ont I'au-:
m6nerie de deux maisons de nos sceurs. La neige a mis..
obstacle a ce que nous y allions.
M. Gayraud nous a dit qu'a Damas les oeuvres seg
reconstituent un peu i la fois.
La mer s'est tout a fait calm6e. A midi, tout Ie monde.
se trouva joyeusement a table. Dans la journae, nous-.
avons entrevu Pathmos. L'aprbs-midi a &t6 superbe.;
Au repas du soir, personne ne se ressentait plus des.
suites du mal de mer. Demain matin, nous devonsý
entrer dans le golfe de Smyrne.
LoBRY.
(A suivre.)
Nous extrayons d'une circulaire de M. le Sup6rieur general
aux missionnaires de Syrie, l'eloge qu'il fait de M. Albisson,visiteur, qui vient de mourir.

La premiere annonce de la maladie grave et dangereuse de votre digne visiteur, M. Albisson, fut pour
moi extremement douloureuse. Je m'6tais plu A faire
reposer sur lui, connaissant ses grandes qualits, tant
de belles esplrances que tout justifiait. Ces espbrancesetaient partag6es par ceux qui le connaissaient, qui
l'avaient vu a l'oeuvre dans les divers offices remplispar lui.
Ces espirances, vous les partagiez, vous surtout de
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sa province qui pouviez le voir de plus pros et le plus
souvent. Vous vous plaisiez a louer sa prudence, son
d6vouement, son tact, vous vous rejouissiez de l'estime
-que lui t6moignaient les autorites ecclksiastiques,
militaires, civiles avec lesquelles le mettaient en rap-port tant sa fonction de visiteur que les circonstances parfois critiques au milieu desquelles il eut
.A l'exercer.
Cette maladie, qu'on me disaitsi grave et qui ne
1'itaitque trop, 6branlait toutes ces belles esperances,
Ies v6tres et les miennes.
Toutefois, je ne pouvais ni te voulais me faire i
-cette idWe que M. Albisson nous serait enlevi si vite.
La robustesse native de son temperament, les soins
-qui 1'entouraient, les prieres ferventes et nombreuses
faites pour obtenir sa guerison me faisaient esperer et
attendre un heureux denouement de la crise.
II parut un moment, et ce moment dura plusieurs
jours, il parut que la gu6rison, si ardemment desir6e,
6tait un fait accompli et de telle maniere complete
-que, volontiers, on parlait de miracle.
H61as ! ces jours de consolante et reconnaissante
joie furent brefs. Le mal reparut, aggrav sans doute
par quelque complication imprivue. Le 3o novem-bre 1920, brusquement, sans agonie, dans une crise
-de coeur, M. Albisson rendit son Ame a Dieu.
Ma peine fut grande et grande ma d6ception en
lisant le laconique t6l6gramme qui annoncait le douloureux 6v6nement. Puisse cette peine ktre up adoucissement pour la v6tre, Messieurs et mes chers Frires,
et une assurance que j'ai pris large part A votre deuil
et & vos prieres.
Votre visiteur, vous 1'aimiez pour ses qualit6s peu
-ordinaires d'esprit et de coeur, vous 1'aimiez pour l'affection qu'il portait & votre chere province de Syrie
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et pour le bien qu'il y a fait, comme'pour celui qu'il yaurait fait encore : vous l'aimiez; parce qu'il s'itait
donn6 tout entier et sans reserve I vous et k vos.ceuvres.
Ces oeuvres fortement 6branl6es par la grande et
longue guerre, il les avait vues renaitre, il les voyaitse fortifier et il augurait pour elles, celles de nos Mis-.
sionnaires, et aussi pour celles de nos soeurs dont i4l
6tait le directeur, le meilleur avenir fecond et brillant.,
Du haut du ciel oiu je me plais a le contempler, iA
n'abandonnera ni sa province ni ses oeuvres. Pres de,
Dieu et pris de saint Vincent, il iaterc6dera pouar
obtenir que de nombreux et vaillants ouvriers puissentL.
bient6t aller a votre secours et partager vos travaux..
En Syrie comme partout, plus certainement qu'ead'autres provinces, il faut dire que la moisson seraitinfiniment plus abondante si les ouvriers 6taient plh
nombreux.

Mais les regrets, si fond6s soient-ils, ne doivent pa
nous emp&cher de penser a I'avenir. Pour remplacer
M. Albisson dans sa charge de visiteur, d'accord aveqc
le conseil de 4a Congregation, j'ai fait choix dei
M. Louis Richin, pr6sentement sup6rieur de notre
maison d'Alexandrie d'tgypte.
Voill de nombreuses ann6es qu'il travaille dans la
province de Syrie avec succes et benediction. II lui
est tres attache et vous apportera le meme d6voue- ^
ment que vous avez pu admirer en son pr6decesseur.
11 vous entourera de son affection, il vous aidera de ;
ses conseils, il vous sera un module pour la perfection
de la vie de communaute. En retour, il trouvera en
vous tous, pr&tres et freres, la plus exacte generosit6 •
au service de la petite Compagnie et de ses oeuvres,
l'amour et I'observance de nos saintes Regles dans
toutes leurs prescriptions, l'union cordiale, parce
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que surnaturelle, entre tous les membres de toutes
les maisons.
C'est done avec pleine assurance dans les heureux
risultats de son nouvel office, que je lui confie la
direction de la province de Syrie. Vous le recevrez
comme l'envoy6 de Dieu et de saint Vincent, comme
le legitime repr6sentant du Sup6rieur de la Congregation.
Je lui souhaite longues ann6es dans I'exercice de sa
charge, ad multos axnos ! Faites, Messieurs et mes
chers Freres, que ces annees, en mime temps que
nombreuses, lui soient bonnes et consolantes. Ad multos et felices annos !...
F. VERDIER,

Supirieurgineral.

PERSE
Lettre de M. PUYAUBREAU, Pritre de la Mission,
aM. VERDIER, Supirieur general.
Tauris, le 22 janvicr

9ga1.

MONSIEUR ET TRtS HONOR] PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
II y a d6ej plus d'un mois que j'aurais di vous icrirepour vous dire que M. Abel nous avait quittis -pour
suivre nos catholiques d'Ourmiah et de Khosrova r6fugiis ici. Ces pauvres gens ont du prendre la route de
Hamadan au commencement de d6cembre, parce que
le comiti de secours ambricain qui les faisait vivre se
transportait l&-bas.
Depuis un mois et demi, la banque est ferm6e.
Dimanche prochain, le tClCgraphe indo-europ6en va
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-quitter son bureau d'ici. Le consul anglais suivra bier
t6t. Comme le consul amiricain est d6j& parti, il na

restera ici que le consul de France. Et moi je suis sor,
seul ressortissant direct : car, comme vous le save;j
sans doute d6ji, mon Tres Honor6 Pire, les seurs d
Tauris et M. Franssen ont pris le chemin de 1'exil.
qui, en la circonstance, est celui d'Ispahan.
Nous avons resist6 tant que nous avons pu, espe-.
rant toujours que le bon Dieu nous 6pargnerait pareill*
-preuve. Mais il a fallu s'incliner devant les ordres.
venus des Affaires etrangeres et de la lgation...

c'est le 5 janvier que M. Franssen et les seurs, avect
un certain nombre de garcons et de files, out quitt,
Tauris. Le sacrifice 6tait dur pour lui et pour elles.
Mais il a ite fait i la francaise et i la saint Vincent.
Si, a 1'heure actuelle, ils ne sont pas morts de froii'
et un pen de faim ou d'accident, c'est miracle.
Comme c'etait un voyage.d'un mois a entreprendre.
-et qu'il fallait s'installer en arrivant an bout, tout ea
ne prenant que le strict necessaire A cet effet, eI$
bagages abondaient. Aussi, les v6hicules 6taient-ils
un peu surcharges. Et mallaeureusement 1'"tat d
-dressage des chevaux laissait a desirer.
En quittant la ville,on eut quelques deboires. Mais
enfin, de buit heures a onze heures, le'voyage com-z
menaa A peu pros bien. 11 y eut des arr6ts, la chute .
d'un cheval sur la glace, un palonnier cass6 : petits
ennuis que tout cela, grice aux concours d6vou6s que
3'on rencontra.
Mais, a partir de onze heures, c'etait le chemin du
d6sert qui commengait. J'embrassai M. Franssen et
repris le chemin de la maison, regrettant bien de ne 0
pas etre de ce voyage que je prevoyais plein d'ennuis.
Le soir le t~elphone de la premiere station ne nous
avait encore donn6 aucune nouvelle des voyageurs. Le
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lendemain matin, des nouvelles circulaient: ils n'avaient
pas pu atteindre la premiere station et avaient d6.
passer la nuit dans un trou quelconque. Un chariot
s'itait renvers6 et une sceur avait eu le piet cass6.
Ces bruits ne me touchaient guere, tant a Tauris on,
est habitu6 aux fausses nouvelles. Mais, Ie soir, Ietelephone envoyait enfin de vrais renseignements.
Effectivement, on n'avait pas pu rejoindre la premirestation et un chariot &taitpasse par-dessus M. Franssen.
Je pris la resolution d'aller me renseigner moimeme. Et le lendemain matin, endeux heures et demie,
une voiture me conduisait aupres de M. Franssen, que
je trouvai tout courbature, le poignet gauche foul6 et
la t&te bandee. Son physique, comme diraient les poilus, etait amochi, mais son moral tait excellent. Le
moral des seurs etait aussi excellent, malgre leurs.
souffrances de la veille. Et parmi les enfants, seuls,
deux garcons ont demand6 a rentrer & Tauris. Cependant, il y avait quelques pieds plus ou moins geles,
ceux surtout de deux femmes qui avaient df garder
leurs souliers pour dormir. L'une les avait gardes
parce qu'elle n'avait pas pu les enlever, tant les pieds6taient enflls, et I'autre les avait gardes plut6t par
b&tise.
Que s'6tait-il done passe ? En arrivant sur un pla.
teau qu'il fallait traverser, un des cochers avait perdu
et fait perdre.le chemin. Et aii brouillard qui s'etait.
leve etait venu compliquer les affaires. Ce n'est qu'a
neuf heures do soir que tout le monde se trouvait
reuni, comme par miracle, dans deux vilaines chambres.
Depuis le matin vers six heures, les personnes avaient
pris une tasse de the. Et les chevaux n'avaient rien
mang6e Et des sours et des enfants marchaient, qui
depuis huit heures du matin, qui depuis onze heures.,
Les bagages taient rest6s dans le d.sert. Des ,nes
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louis au prix fort sont alls les prendre dans la nuit.
Et, grace a un policier mont6 qui accompagnait le convoi, tres peu des choses ont 6t6 perdues. Mais de 'argent manquait a 1'appel. Perdu ? Vole ? Dieu le sait!
En Perse, 1'argent qu'il faut emporter pour voyager
est un v6ritable impedimentum. On n'accepte le papier
que dans les grandes villes. Ailleurs, on ne connait
que l'argent. Aussi, jugez, mon Tres Honor6 Phre, de
ce que pesent les poches quand il faut prendre avec
soi 0ooo ou 500 francs ! En quittant Tauris, sceur
Dusuel, qui marchait a pied, n'avait que 1 5oo francs
sur elle. Heureusement qu'elle m'a dit la chose et que
j'ai pu lui en prendre I ooo pendant une heure et
d<emie que je l'ai accompagnie.

La nuit etait passbe, les bagages itaient rendus.
Mais les chariots 6taient encore dans le desert, I'un
an moins enfonc6 dans un trou. M. Franssen, & cheval, dirigeait la manoeuvre. Tandis que, le travail fini,
il courait sur la route, devant ses v6hicules, un chariot, lancd a fond de train, arrivait sir lui. Quand

il voit le danger, en se retournant, 4 metres a
peine le s6parent de la lourde machine. II veut se
garer; mais son cheval n'ob6it pas. Et aussit6t bete
et cavalier roulent sous les quatre chevaux. La bete
est entrain6e et le cavalier se retrouve derriere le
chariot avec un morceau du cuir chevelu sur la man-

che. Pas un coup de pied de cheval, pas une roue sur
le corps. Aussi, un enfant, timoin de I'accident, pouvait-il me dire : c Monsieur, on nous a parle de miracles, moi, je viens d'en voir un. , Pauvre petit, qu'il
garde son esprit de foi : il en aura besoin, car je
viens d'apprendre qu'il vient de perdre tous ses doigts
de pied ! II avait eu les pieds gelks d&s le premier
jour. Mais on pensait que ce ne serait rien.
Le 8 janvier, laneige tombait en temp6te. Comment
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continuer le voyage ? Aussi, en me rendant aupris de
M. Franssen avec M. le Consul de France, je me disais
que nous allions decider le retour. Mais, arrives au.
but, nous avons constat6 que personne ne voulait revenir. Puisqu'on 6tait en route et que, de par ailleurs,
on ne pourrait rester longtemps a Tauris, mieux valait
continuer, et l'on continuerait. Pareil moral 6merveilla
M. le Consul de France.
Mais, pour continuer, il fallait parer aux inconvenients signal6s par la premiere 6tape. Pour alleger les
v6hicules, on loua des mulets pour les bagages : coit :
200 francs par jour. Deux nouveaux cochers 6taient
n6cessaires pour les chariots. Je les trouvai i Tauris
et pus les expedier des le 1o. Ils sont merveilleux.
Mais le prix ? Environ i ooo francs par mois, plus la
nourriture et l'habillement et frais de retour par la poste.
Enfin, le 1 au matin, la caravanexpouvait se remettre en route. Elle n'a atteint Mianeh que huit jours
apres, ! travers des difficultes 6normes caus6es par
I'abondante neige qui couvrait les chemins. Mais,tette
fois, pas d'accidents ni de malades. La bourse seule:
6tait mortellement atteinte. Et M. Franssen se deman-dait s'il pourrait seulement atteindre Zendjan ,avec
l'argent qui lui restait. Heureusement qu'il m'en avait
laiss6 assez et que je pus lui procurer un transfert
de 3ooo lirans, environ Ioooo francs avec le change
actuel ! En apra-t-il assez jusqu'. T&heran ?
Et maintenant, je serai a peu pres sans nouvelles
jusqu'a ce qu'on soit arrive & Zendjan. Et meme ea
temps ordinaire, la route est plut6t dure.
Quand. cette lettre vous parviendra, mon Tr&s
Honore Pare, M. Franssen et les soeurs auront sans
doute atteint Ispahan. Y seront-ils seuls ? A cause de
la situation trouble de Teheran, les sceurs de la capitale ne les y auront-elles pas accompagn6s ?
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Vous le voyez, mon Trbs Honor6 Phre, la siuation
de vos enfants en Perse n'est pas tout & fait gaie. Je
reste seal a Tauris. Pour combien de temps ? Dieu
seul le sait. Un jour, on pent tout esp-rer ; le lendemain, une nouvelle arrive qui remet tout en cause.
Enfin, nous y sommes ; nous y restons. Mais il faut
y vivre. Aussi, mon Trbs Honori Pere, je recommande
la Mission de Tauris d'une manibre particuliire a
votre charite.
F. PUYAUBREAU.
Lettre de M. ZAYIA, Pritrede la Mission, iaMl.
assistant de la Congrigation.

CAzoT,-

Hamadan, le 9 fevrier 19gr.
MONSIEUR L'ASSISTANT,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pfor jamais!
Pouss6s par les trois consuls de France, d'Angleterre et des ttats-Unis, nous avons &t6 oblig6s de
quitter Tauris par peur, disaient-ils, des bolchevistes.
Nous sommes done partis de Tauris le 6 decembre 1920
et nous sommes arrives a Hamadan le 3o du m6me mois.
Ce qui fait vingt-cinq jours d'un voyagebien p6nible.
La route itait complktement couverte de neige; j'ai
dit la route; mais peut-on ainsi appeler la route entre."
Tauris et Siadebum? Au passage de Chibli,.nous avons
6t6 obliges de mettre nos effets sur des .nes pour les
transporter au haut du col abrupte. Entre Mianeh t
Djamlabad, pour franchir le fameux Kaplankou, nous
avons lou6 des chameaux; nos tombereaux, que les
chevaux ne pouvaient pas tirer, ont 6t6 pouss6s par
nos jeunes s6minaristes. Entre ces deux grands passages se trouvent un tas de montees et de descentes,
on les appelle les Trois-fois-neuf ravins; lU, nous avons
plus tir6 que les chevaux. C'est vite fait de dire que
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nous avons mis vingt-cinq jours de Tauris a Hamadan,
mais comment vous d6crire toutes les souffrances que
nous avons endurbes? En quittant Tauris avec le froid
qu'il faisait, nous pensions que -des treize cents.
personnes' assyro-chaldiennes qui entreprenaient cevoyage, quatre cents au moins mourraient; or, il n'est
mort qu'une vieille femme, kcras6e dans une descentedu pont de Kezil-Auzan, par un fourgon de la CroixRouge americaine; je 1'ai enterrec (nos trois s6minaristes lui ont creus6 une tombe) a Djamlabad. Lejour
meme oix nous avons quitt6 Tauris une femme a eu
deux filles jumelles,dont I'une n'a pas voulu t&ter et
se nourrir du lait des tribulations; le pr&tre chaldten,
qui 6tait avec nous l'a baptishe; elle est morte et nous1'avons cactie sous une pierre a Souma. Arrives &
Hamadan nous nous sommes compt6s et nous avons
constat6 que nous 6tions douze de plus; ils 6taient nes.
en route.
Le bureau du Comit6 du secours americain nous:
avait lou6,pourtrente-septpersonnes,une grande chambre; parmi ces personnes, il y avait huit enfants de
trois a quatre ans qui attachaient des ficelles a des.
casseroles et les trainaient dans la chambre; si on leur
d6fendait ce jeu, ils se mettaient ;a crier; ah! si vous.
aviez entendu cette musique! les quatre autres 6taient
ala mamelle et pleuraient tout le temps, le jour comme
la nuit, sans dire pourquoi. Dans un coin, des femmes.
se peignaient pour se debarrasser des habitants parasites qui les g&naient; d'autres faisaient la cuisineavec du charbon de bois; heureusement que I'anhydre
carbonique trouvait un passage A travers les fenetres.
qui fermaient trbs mal avec un froid de -- 15*; d'autres.
lavaient le linge pendant que quelques-unes le suspendaient sur des cordes tendues dans la chambre meme t
Je n'ai pas pu y tenir plus longtemps que deux heures
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et je suis parti a travers la ville i la recherche de la
maison Rassow oi je fus recu comme un ange descendu du ciel. Je suis resti dix jours dans cette bonne
famille et, au bout de ce temps, j'ai fini par trouver
une chambre plus convenable. Nous nous ylogeons i
sept, c'est-A-dire: un pretre chaldien de Mavana,
C. Schlimoun, echapp6 au massacre; un pretre arminien venu de la Propagande;depuis trois ans; trois
s6minaristes : Addy, Zayia, mon cousin (les deux out
fini toutes leurs etudes) et Paul; les trois ont echapp6
par miracle au massacre, surtout Addy qui se trouvait
dans les memes circonstances de massacre, que
M. Clarys, c'est-a-dire le 24 mai igig & Ourmiah; il
y a aussi avec nous le petit Jean, frire d'Addy et enfin
votre serviteur. Cette chambre nous sert de dortoir,
de r6fectoire et de chapelle out les dimanches nous
disons trois messes: la premiere, dans le rite arminien;
la seconde dans le rite latin et la troisieme dans le
rite chald6en: la chambre est bondee de monde aux
trois messes.
J'ai dit : les dimanches, car les autres jours je ne
puis pas la dire, n'ayant pas d'hostie, ni un fer pour
en fabriquer (les dimanches, je dis la messe avec du
pain ordinaire); j'esp re qu'on m'en enverra un,soit de
Tehdran, soit de Simuh. Depuis trois ans nos 6vqques
ayant et6 massacr6s, nous n'avons pas non plus de
saintes huiles pour administrerles sacrements de baptame avec c6remonies, de confirmation et d'extr6meonction.
En quittant Tauris, M. Puyaubreau m'avait donn6
deux traites, sur Isleworth, de xoo livres sterling chacune; j'ai reussi ~ les vendre a un habitant de Mossoul;
comme nous sommes huit personnes et que tout co6te
cher, je ne sais pas ce que nous deviendrons. I1
faudrait aussi que vous sachiez que tout le restant de
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nos catholiques d'Ourmiah et de Khosrova sent ici, la
force des choses a r6uni les deux missions a Hamadan.
I1 y a aussi une grande partie de nos catholiques &
Akra au nord de Mossoul et quelques-uns, une c'nquantaine, a Kasbine. Ceux d'Akra et de Kasbine sont
entretenus ou supposes entretenus par les Anglais;
tandis que ceux de Hamadan sent aid6s par le
Comiti du secours americain; il donne a chaque refugi6
son pain quotidien et 7 krans d'argent par semaine, de
quoi ne pas mourir de faim. Ici, c'est le chauffage qui
coite le plus et on en a bien besoin.
Vous regarderez la carte et vous verrez que Hamadan
devrait avoir le meme climat que l'Alg6rie. Hl6as! non,
il y fait un froid de loup. La neige qu'on a jet6e des
toits dans les rues monte A la hauteur des maisons;
les nuits il y fait g6neralement - i5* de froid. J'ai
surmoi un bon barometre aneroide anglais; en g6neral,
il marque 6ooo pieds. Le pied = o m. 3o48, multipli6
par 6ooo= 1828 m. 8o d'altitude; aussi, je vous assure
qu'on n'y a pas chaud. Pour nous richauffer, nous
faisons da feu dans la cheminbe; quand la braise est
formee, nous la mettons dans un r6chaud que nous
mettons an milieu de la chambre; par-dessusnotre feu,
nous placons un grand tabouret que nous recouvrous
de deux couvre-pieds et nous nous installons tout

autour; alors les uns prient,.les autres etudient et
mise quelquefois ncus causons (ici, m0me vent dire le
plus souvent).
Quant a moi, je suis presque.perclus, le froid que
j'ai endur6 au cours de notre long voyage m'a fait
beaucoup de mal; je puis & peine me tenir assis.
Si votre bon coeur veut nous venir en aide, et c'est le
moment, veuillez nous adresser les secours au cohsulat
de France, A Bagdad.'Nous travaillons beaucoup A
obtenir de la France qu'elle nous transporte en Syrie
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comme elle l'a fait pour les Assyro-Chaldicns du Caucase. Je suis a la tite de ce mouvement et beaucoup
veulent me suivre. Je suis en relation avec le consul
de France a Bagdad.
Depuis mon depart de Tauris, je n'ai plus de nouvelles de M. Franssen et de nos chbres seurs qui
devaient partir vers le commencement de Janvier. Je
les plains beaucoup, car ils n'ont pas I'exp6rience de
ces voyages longs et penibles.
M. Puyaubreau devait, avec le consul de France,
quitter Tauris an dernier moment. Je ne sais pas oi
ils sent : ils ne ripondent ni a mes tiligrammes, ni a
mes lettres; ils imitent en cela le silence de M. Chatelet qui ne r6pond pas non plus! Je ne sais pas ce
que deviennent et lettres et tblegrammes.
Excnsez ce griffonnage, j'6cris sur mes genoux.
Conclusion de tout ce qui pr&cde : Veuillez nousenvoyer quelques secours.

J.

ABEL ZAYIA.

Lettre de saeur G... de la maison Saint-Josephde Tikeran,.
a la Tres Honorde Mkre Emilie MAURICE.
Djoulfa.Ispahan, a3 fevrier 1921.

MA TRES HONORBE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jam&is!
Vous allez 6tre bien itonn6e de recevoir une lettre
d'Ispahan. Eh-oui! ma Tres Honoree Mere, vous avez.
de nouveau des filles dans ce coin de la Perse.
M. Chatelet nous a envoyees, trois sceurs, ouvrir et
preparer la maison de nos sceurs en prevision d'une
fuite prochaine et probable et aussi parce qu'au dernier
moment on ne trouvera plus de voitures pour tout le
monde. Quelle vie, ma Mere, nous menons depuis 1914$
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Nons avons quitt6 Teh6ran le 26 janvier et cette
annie nous avons un froid extraordinaire. Le voyage a
-durt huit jours eatiers, en fourgon. Figurez-vous, ma
Mere, la charrette sur laquelle on reprbsente nos smurs
d'Arras, voili les fourgons de Perse. A ces mignonnes
voitures, on a oublii les ressorts et je vous assure que,
sur nos routes, ii faut souvent se tenir les reins si l'on
vent arriver intactes a la station, miserable reduit
-ou I'on doit attendre plus ou moins jusqa'A ce qu'on
ait des chevaux de rechange. Rien n'a manque i
l'agrement d'une fuite : pluie, vent, neige, froid.
Nous avons ea les pieds presque gel6s: ils ne sont pas
-encore guiris. Nous ktions 4ix blottis sur nos bagages :
-six enfants, trois sceurs et un missionnaire, M. Galaup,
plus le conducteur. Nous sommes arriv6s a Djoulfa
le 2 fevrier au soir, A la grande joie de la population
catholique.
Depuis, nous faisons des minages, nons mangeon's
beaucoup de poussibre, mais gaiement, car &quoi cela
nous servirait-il de nous chagriner?
La maison .des soeurs est en assez bon 6tat, mais
*elle est vide de tout et si froide! Les carreaux
manquent un peu partout aux fenetres; point de
feu, etc.
Le c6te des classes n'est pas si bien : des plafonds
. moiti6 tomb6s, les murs d6plitr6s, aucune porte ni
fenetre ne ferme. Malgr6 tout M. Galaup a voulu qu'on
rassemble les enfants. Nous avons done recommence
les classes avec rien, ne sachant pas le moindre mot
.arm6nien et les enfants ne comprenant pas le franqais.
Nos smurs de Tauris out quitt6 lear mission, il y a
plus d'un mois. M. Galaup P t4legraphi6 & Tehdran
-ces jours-ci pour savoir si elles 6taient arrivees. On a
rkpondu qu'on n'en avait aucune nouvelle. Elles sont

bloquies par la neige dans quelque village et nous
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nous demandons si elles trouveront du pain, car nous
avons fait ce chemin.
Dites, ma Tres Honor6e Mere, si vos filles de Perse
ne sont pas i plaindre? Nous continuons tous les jours
les prieres pour la paix. Quand beneficierons-nous de
ce bienfait?...
Ici, A Ispahan, c'est un peu plus calme, mais il
pourrait y avoir des troubles aussi et alors, en plaisantant, nous disons que d'etape en &tape,par la route
des Indes, nous finirons par venir tomber a la rue du
Bac.
Ma Tres Honor6e Mere, priez beaucoup pour vos
filles de Perse, en particulier pour les exilbes de
Djoulfa...
Soeur G...

CHINE
CHANGEMENTS DANS LES LIMITES ET LES TITRES
DES VICARIATS DU KIANG-SI

(Propagande,

21

juillet 1920.)

Le Kiang-Si septentrional perd les deux prefectures
de Yuen-chou-fu et Lin-kiang-fu, demeure confia
a
Mgr Fatiguet, et s'appellera desormais le vicariat de
Kiu-Kiang.
Le Kiang-Si oriental est le meme, demeure confi6 A
Mgr Clerc Renaud, et s'appellera desormais le vicariat
de Fu-ckou.
Les deux prefectures d6tach6es du Kiang-Si septentrional unies Ala pr6fecture de Kian-fu du Kiang-Si
meridional formeront le vicariat de Kingan, lequel est
confi6 a Mgr Ciceri.
Un quatrieme vicariat est formi dans le Kiang-Si
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de ce qui reste du Kiang-Si m&ridional,c'est-i-dire des
prefectures de Kan-chou-fu, Nan-an-fu et Ning-tuchon; ce vicariat est confi~6
Mgr Dumond, administrateur apostolique, et s'appellera le vicariat de Kan-

chou.
UN PEU DE STATISTIQUE

Nous empruntons au livre de M. Planchet, les Missions de Chine et du Japon, 1921, les statistiques suivantes :
Soci6td
religieuses.

Pr6tres
Missions. Catholiques. indigenes.

Augustiniens. . . . . . . ...
Dominicains ..
. . . ..
Franciscains. ...
. . ....
.io
Jdsuites. . . . . . . . . . ...
Lazaristes . . . . . . . . ..
Missions ttrangfres de Milan.
de Paris.
SdeParme.
de Rome.
Missionnaires de Scheut. ..
de Steyl. . . .
Sal6siens. . . . . . . . ..
..

I
2
2

I
4
12
i
6

it 406
62 290
279 644
358 3o
606425
6r 524
237208
9 168
5 800oo
13 259
93698
2 34

2
29
148
10o6
290
24
254
o
6
45
18
o

CONGRIEGATIONS INDIGENES D'HOMMES DANS LES VICARIATS
DES LAZARISTES

Paulistes (Tchely S.-O.), fondde
1894 : 35 religieux,4 novices.
CONGRtGATIONS

par Mgr Bruguibre

en

INDIGtNES DE FEMMES DANS LES VICARIATS
DES LAZARISTES

Jos6phines de P6kin, fonddes par Mgr Delaplace, en 1872 :
74 religieuses;
*Mariales (Tch6-ly orient.),fond6es par Mgr Geurts,en 19go :
24 religieuses, 6 novices;
Jos6phines de Paotingfu, fond6es en 19xo: 34 religieuses,
6 novices;
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Josdphines de Ticn-Tsin, fonddes en 1912 : 14 religieuses,
-6 novices;

Jos6phines de Chengtingfu, fondees par Mgr Tagliabue, en
1878 : 33 religieuses;
Filles du Sacre-Cccur (Tchi-Kiang occid.), fondees par
Mgr Favcau en 1914 :3o religieuses, 4 novices;
Filles de Sainte-Anne tKiang-Si merid.), fondees par
M. Canduglia, en 1885 : 32 religieuses, 8 novices;
Vierges de Notre-Dame-dn-Bon-Conseil (Kiang-Si sept.),
fondies par Mgr Ferrant en 1907: 18 religieuses,7 novices;
Vierges du Purgatoire (Tche-Kiang orient.), fond6es par
Mgr Reynaud en 1892: 8o religieuses, 15 novices.
PLANCHET.

PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE

Elle comprend I-zgooo kilometres carris, le quart
environ de la France. La population est de 21 millions
environ; il y a 466 683 catholiques, moins d'unquarantedeuxibme. Ily a 5 vicaires apostoliques, 85 pr&tres europ6ens, 196 pr&tres indigenes, 17 freres coadjuteurs Lazaristes, 88 Cisterciens, 58 freres Maristes,42 Paulistes,
93 Filles de la Charite, 19 Franciscaines de Marie,
251 Filles de Saint-Joseph, 3o saeurs de 1'Immacul6e
Conception, 1 384 maitres d'ecole, I oo4 maitresses
d'6cole, 2z5 eglises, 1367 chapelles publiques, 317
oratoires, 94 grands seminaristes, 428 petits s6minaristes, 6 &coles de catechistes avec IIo etudiants ou
6tudiantes, o10 coles normales avec 340 etudiants ou
6tudiantes, 40 colleges avec 2 144 etudiants, 1 249 6coles primaires a.ec 26 587 6coliers on ecoliires, i atelier de 40 gaicons, 14 ouvroirs avec 996 enfants,
14 orphelinats avec 98 orphelins et i 178 orphelines,
873 catichuminats avec 12 348 catichumenes hommes
et 6414 cat&chumenes femmes, 19 dispensaires oi ont
itd distribu6s 716969 remedes, 9 h6pitaux oi ont'bte
soign6s 4347 malades, 5 hospices abritant 284 vieil-
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lards; 23 heretiques ont et6 convertis; il y a actuellement 20554 catichumenes assez bien dispos6s. On a
baptis 10o484 paiens adultes, 8245 enfants de chr6tiens et 36o22 enfants de paiens; il a 6t6 administr6
4746 confirmations, 205 140 confessions de missions,
93 071 confessions pascales, 499 247 confessions de d6-.
votion, 128 143 communions de mission, 52578 commanions pascales, 1450039 communions de d6votion,
4 579 extr&mes-onctions, I 894 mariages. Les retraites
ont groupe 779 hommes et 440 femmes.

LE CATHOLICISME DANS LA PROVINCE MERIDIONALE.
DE CHINE

Riflexiovs sur quelques chiffres
Le tableau gen6ral de I'etat des missions et des
resultats, obtenus pendant 1'exercice 1919-1920 dans la
province miridionale de Chine, vient de paraitre. C'est
un amas de chiffres, piquas sur trois grandes pages,
disant plus eloquemment que de longs discours le
travail accompli dans les cinq vicariats du Tchekiang
etda Kiangsi confibs A la-Congregation de la Mission,
Dans ce tableau general, par une initiative heureuse,
le total des resultats de l'annde 19ro a 6th plac6 en
regard de celui de lannee 1920. Trop consolante est
la comparaison entre ces deux r6sultats, trop pleine
d'esprances et d'encouragements pour la laisser inapercae. La lumiere des hommes ne doit'pas ftre tenue
sous le boisseau, a plus forte raison les b6n6dictions
et les graces divines.
Ces benedictions et ces graces ont &t4 particuliirement multiplibes sur les missions du sud de la Chine,
ces dix ans pass6s. Qaoi, pour le d6montrer, de plus
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probant que la marche sans cesse grandissante des
conversions et le rapide accroissement des chritiens!
En 19o1,
notre province miridionale comptait
77 195 baptises, elle en compte actuellement 139742,
ce qui donne une augmentation de 62 547 et une
moyenne annuelle de 6 254. C'est, en dix ans, un acquit
presque egal & celui qu'avaient apport) les cent pr6cedentes ann6es d'6vang6~isation. Face a ces r6sultats,
on comprend le cri d'all6gresse d'un Missionnaire qui
ecrivait derniirement : "( Nous gagnons du terrain.
Nous progressons. C'est la mar6e montante, la mar6e
victorieuse. Oui, victoire. »
Les chretiens augmentant ainsi, eglises et chapelles
se sont multiplihes en proportion. II y avait en Ig9o,
dans le Tchekiang et le Kiangsi, 57 6glises, il y en
a io3 aujourd'hui; il y avait 384 chapelles publiques,
il y en a 414; alors 392 oratoires etaient ouverts, 5o2 le
sont maintenant... Eglises, chapelles, oratoires qui ne
restent pas vides : les chr6tiens les aiment ayant
souvent contribue a les bitir. Ils en sont fiers. Is sont
surtout assidus & les frequenter, le dimanche, les fetes,
m6me les jours de semaine. Une seule preuve : le
chiffre des communions. Le tableau g6naral de 191o
accusait 33 490 communions de mission, celui de 192o
en accuse 64294. L'annee 1910 offrait un total de
234 323 communions de devotion, ce total a iti, cette
annee, de 866 614... Les d6crets de S. S. Pie X sur la
communion frequente ne sont pas restes, on le voit,
lettre morte pour les fideles de Chine. Aussi bien, la
communion etant aimbe et frequentee de la sorte,
inutile d'ecrire combien intense est la vie chr6tienne,
meme partni les nouveaux baptis6s, toujours soigneusement instruits, souvent ames si belles, si douces et
si d6licates.
Cette vitalite chretienne, le bonheur m'a et& donne

de la constater moi-m&me, dans une visite faite ce
mois dernier A Wentchou, district de notre province
miridionale. Wentchou est le type de la mission binie
de Dieu, de la mission oil les ames travaill6es par la
grace arrivent nombreuses a la virit6 et s'e6ivent peu
A peu A un haut degr6 de vie spirituelle.
a En 1899, me disait le missionnaire .qui Mgr Reynaud a confi6 cette partie de son vicariat, lors de ma
premiere tournie, j'eus, dans le Neutchy, 12 confessions, 8 dans le Koutchy, une dizaine dans le Sicetchy,
o dans le Kopeueu. Bingyang comptait 40 baptis6s, Jueu une cinquantaine. Les Protestants, eux,
install6s dans la region depuis vingt-trois ans,
chiffraientpar milliers leurs adeptes. La ville et les
faubourgs de Wentchou possedaient environ 3oo catholiques. Le total des chretiens du district s'Olevait a
I 700. Comme 6difices religieux, seulement one 6glise,
deux petites chapelles et quelques oratoires install&s
'dans des -familles converties oa dans de pauvres
masures. D
* Et maintenant? n demandai-je.
S... Maintenant, grace & Dieu, le district atteint le
chiffre de 18 ooo chr6tiens; ii a t&6 divis6 en quatre
sous-districts. Les protestants soot largement d6passis
et
ancoup de leurs adeptes viennent a nous. Le
Neutchy a 415 confessions annuelles, le Koutchy 446,
le Kop6ueu 360; Bingyang et Jue d6tiennent 6 ooo baptis6s; la ville et les faubourgs de Wentchou donnent
le total de .23oo fideles. 3 6glises se dressent dans
le district, 42 chapelles, 76 oratoires. 2 6coles centrales sont ouvertes dans la ville de Wentchou,
3 dans les faubourgs. La paroisse compte i Conference de Saint-Vincent-de-Paul, les <euvres de la
Sainte-Enfance, 4 cercles catholiques, I h6pital
d'hommes et *i h6pital de femmes, 4 dispensaires
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et i creche paienne, confiee par les autorit6s civiles
aux Filles de la Chariti.
Combien dans ce milieu est vivant I'esprit chr6tien,
j'en fus t6moin pendant la periode de mon skjour a
Wentchou. L'assistance quotidienne a la sainte messe,
etait, enfants compris, de 400 personnes environ. Six
jours de la semaine donnerent un total de 65o a
700 communions. Je me trouvai pr6sent aux deux
messes du dimanche - un dimanche ordinaire apres
la Pentec6te, - I la premiere, plus de 3oo hommes
et une cinquantaine de femmes, i la seconde, plus de
800oo fidles dont un grand nombre s'approcherent de
la sainte table. Meme pi6t6 dans les faubourgs o' je
c6l6brai le saint sacrifice devant 15o chr6tiens et distribuai 78 communions. Meme piete dans les sousdistricts an centre de l'un desquels, me trouvant le
premier vendredi du mois d'aodt, je vis une centaine
d'hommes et de femmes recevoir le Dieu de l'Eucharistie.
J'ai cit6 le district de Wentchoucomme exemple du
d6veloppement remarquable de la religion catholique.
Ce n'est pas le seul. D'autres centres pourraient 6tre
cites oh I'on constaterait, a des degr6s divers, pareil
progres du christianisme. C'est presque, en effet, sur
chacune des missions de notre province que les b&nrdictions divines se sont repandues, abondantes, let
dix annies dernieres.
Mais, pour que les graces de conversion ne restent
pas vaines, pour former les nouveaux-chretiens, les
6difier dans la foi et la doctrine, avant tout, est n6cessaire le pratre. Sans lui, l'ceuvre d'6vangilisation reste
incomplete : baptiser des paiens et n6gliger la formation d'un clerg6 indigene, ce serait aller au disastre,
ce serait bUtir une 6glise tronquie. Nos chefs de
missionle savent bien et le tableau gen&ral 1919-1920,
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compar6 a celui de 191o, montre parfaitement qu'ils
ne sont pas rest6s 6trangers aux directions de Rome
et que, meme, ils ont devanck les sages instructions
,donntes par S. S. Benoit XV dans sa r&cente encyclique Maximum illud. Notre province m6ridionale,
en effet, poss6dait, en igio, 3o pretres chinois, elle
en poss.de 63 aujourd'hui. Elle avait 21 Lazaristes indigenes, elle en a 32. Et pour I'avenir, I'espoir estvaste.
Les 5 grands s6minaires du Tchekiang et du Kiangsi
qui, en Igro, accusaient un total de 23 6tudiants,
atteignent, cette ann&e, le nombre de 83, auquel il faut
joindre celui de 3o novices et etudiants de la Congregation de la Mission. Les petits s6minaires se sont
accrus dans la m&me proportion : ils sont passes du
chiffre de 137 l66ves acelui de 249.
En meme temps que le diveloppement du clerg6 chinois, ii est remarquable de noter, dans le rapport de 1920,
-celui des religieuses indigenes. Ilyen avait 95 en 19io,
il y en a 171 cette annie. Grace a elles, grAce aux Filles
idesaint Vincent de Paulqui se comptent 5Iiet dont la
majorit6 est chinoise, les ceuvres de charit6 ont consid6rablement prosp&re et grandi dans la periode des dix
ans &coules. Le nombre des dispensaires s'est 6lev, de
23 & 42; le chiffre des malades visites et des remedes
distribubs de 480 514 a i o33 olo. Meme marche ascendante dans les h6pitaux et les orphelinats : le total des
vieillards soign6s est mont6 de 259 & 599, le nombre
d'enfants rachet6s de 71 t315,1e chiffre d'orphelins
requs de 208 1 571, enfin, le total d'enfants moribonds
baptis6s de 12 187 18045....
N'est-ce pas 1a un consolant et magnifque bilan?
Consolant, il le paraitra davantage si I'on songe que
les progres indiques dans ces lignes sont seulement
ceux de cinq vicariats et que de semblables accroissements pourraient etre relev-s dans presque toute la
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Chine. Magnifique, il le semblera beaucoup plus si
1'on veut bien se rappeler que, dans l'intervalle des
dix dernieres annies, se place la funeste piriode de
guerre, periode oia les ressources sont venues moins
abondantes, oia le riz a double de prix, oit le change a
eti d6sastreux. Que de dol6ances et de plaintes douloureuses entendues pendant mes journies de sejour
dans l'un des vicariats du Tchekiang!
( Mon 6glise est trop petite; une grande partie de
mes chr6tiensdoit rester dehors,le dimanche et les jours
de fete; je devrais bitir, mais ce serait 5ooo piastres...
Oi les trouver?
.
, Le riz est monte de 3 i 4 piastres; il m'aurait fallu
25 ooo francs de supplement pour entretenir mes tcoles;
la tristesse dans I'&me, j'ai df decider la fermeture des
internats. )
t( Je suis reduit aux restrictions formelles. J'ai eu
l'extreme douleur de devoir afficher a la porte de la
Sainte-Enfance ces quelques mots : ( On ne recoit
( plus les petits enfants. , Quand je collais moi-m&me
cette affiche, j'6tais boulevers6 comme si je commettais un crime. It me semblait entendre un reproche
d'en haut: u Que fais-tu 1A? N'ai-je pas dit : Laissez
( venir a moi les petits enfants? a Et je r6pondaistristement : c Oui, Seigneur, je le sais, mais comment
a faire? Je suis si pauvre! n
Le souvenir de ces plaintes me meurtrit le coeur,
mais aussi comme il le remplit d'admiration pour
tous ces humbles ouvriers du Pere Celeste qui, malgre
tant d'obstacles, ont r6ussi aoffrir i Dieu une abondante
moisson d',mes et d'oeuvres. Comme il m'aide -galement, ce souvenir, a mieux appr6cier les superbes
resultats qu'annonce le compte rendu 1919-1920.
Veuille le bon Dieu provoquer de larges een6rosi..
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Qu'll iui plaise aussi de susciter de nombreux missionnaires. Hilas! en g9io, la province meridionale
de Chine comptait 81 pretres europ6ens; elle en
compte seulement o8aujourd'hui! C'est un des rares
points du tableau general oi un recul soit i enregistrer.
Et cependant, 62 547 ames en plus reclament des
pasteurs!
N'y aura-t-il pas pour entendre leur appel et y repondre de jeunes ap6tres, genereux, z6les et ardents,
des ap6tres pr&ts surtout aux plus rudes sacrifices, car
dans l'ceuvre de 1'apostolat des ames ce n'est que de
la mort que peut naitre la vie... La florissante moisson, en effet, cueillie ces dix ans passes dans les cinq
vicariats du Kiangsi et du Tch6kiang, est le fruit
justement des souffrances, des immolations, des labeurs de missionnaires ne visant qu'i servir Dieu dans
le silence et le sacrifice, ne cherchant dans leurs succes qu'un nouveau motif d'aller plus en avant... a Que
ferons-nous, cette ann6e? - &crivait a son frre l'un de
ces vaillants ouvriers de- notre province, risumant les
aspirations de tous; - nous reposerons-nous? Abandonnerons nous la voie royale du sacrifice dans
l'apostolat? D61aisserons-nous nos ceuvres, nos enfants,
les chbres ames converties qui nous supplient de les
aider a se sauver? Les catechumenes viennent a nous;
les paiens en foule courent & l'6ternel malbeur. Dieu
nous crie qu'Il.a soif de ces ames. Que ferons-nous?
u Consultons Jesus, notre divin Maitre, demandonslui son mot d'ordre, allons prbs de son cceur sacr6 chercher notre voie. II nous r6pondra; nous l'entendrons
nous redire le mot de Geths6mani: Surgite,eamus. Levea toi, marche, en avant! (c'est le g6enral qui parle),
a debout, renonce au repos ici-bas, marche a de nouveaux
a combats, monte, monte plus haut; me suis-je repos ?
a Qu'ai-je-fait depuis ma naissance jusqu'a ma mort
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,sinon monter, monter toujours, monter jusqu'au cal,cvaire, monter jusqu'au ciel... LUve-toi, marche! - Ehl
bien! done, marchons encore, marchons avec Jesus et
pour Jesus. Oui, en avant; ne nous laissons arrater par
rien, pas m&me par le calvaire. Notre nature fremit
devant des sacrifices r6petes de fatigues, d'argent, de
soucis, de dimarches de toute sorte; c'est I'agonie;
c'est le moment solennel. Prions, prions les uns pour
les autres, afin que Jesus vienne lui-m&me nous rdconforter et qu'apres cette visite de Jesus nous nous levionsdecid6s et vaillants. Quelle vie que celle de JesusChrist! Ses tristesses, ses d6gofts, ses craintes, II lesdomine, II passe par-dessus, II monte, il atteint les
sommets d'oi Il ravit tous les cceurs en se constituant
notre victime redemptrice.
u Efforqons-nous de ressembler a notre divin ModeleEncore une fois, levons-nous; cette annie, faisons ceque nous avons fait l'ann&e priecdente et faisops plus
encore; allons de 1'avant; marchons a de nouveaux.
sacrifices et a de nouvelles conquetes... n
E. MOULIS.
PEKIN
Le Bulletin catholiquede Pikin rend compte ainsi des fRtes
en I'honneur des nouvelles Bienheureuses :
Le premier jour a etd pour la cathidrale du P-t'ang,
qui, a cette occasion, avait mis ses plus beaux atours.
A dix heures, la grosse cloche donnait le signal, et
un long cortige, compose des seminaristes et d'un
nombreux clerg6, partait du salon de l'Evech6, faisant escorte aux reliques de la bienheureuse Louise de
Marillac d6posees sur un brancard richement orn,.
que portaient deux diacres en dalmatique. Mgr Jarlin,
crosse en main et mitre en tkte, terminait le cortege.
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La procession traversa l'allie centrale du P6-t'ang.
Pendant que les chants liturgiques alternaient avec le
son bruyant des p6tards, accompagnement obligatoire
-de toute manifestation populaire, la procession traversait le P6-t'ang et faisait son entr6e solennelle par la
grand'porte de la cath6drale.
Ce moment est vraiment imposant, le grand orgue
ajoute ses airs de triomphe au son des cloches et aux
detonations qui font retenir tous les alentours; au
fond, le maitre-autel, compltement illumin6 comme
aux plus grandes solennites, est couronni par un
tableau peint an P6-t'ang et repr6sentant la sainte
Vierge ayant A sa droite les martyres d'Arras et a sa
gauche la bienheureuse Louise de Marillac. C'est ainsi
que I'humble cooperatrice de saint Vincent faisait son
entr6e triomphale dans la capitale de la Chine.
La grande 6glise du Pe-t'ang 6tait remplie d'une
assistance sympathique et pieuse, venue pour prier et
remercier la nouvelle Bienheureuse pour les bienfaits
repandus a pleines mains sur elle par 1'interm6diaire

de ses illes,
Aprbs l'6vangile, M. Kang, lazariste chinois, monta
.en chaire et, dans une langue claire et un plan bien
ordonne, pendant trois quarts d'heure interessa son
auditoire par le rbcit de la vie et des vertus de Louise
de Marillac.
Nous avons constat6 que cette exhortation fut 6coutee avec une attention extraordinaire.
Le deuxieme jour du triduum fut pour l'Hopital
Saint-Vincpnt. M. Vanhersecke, Vicaire g6naral, y
officia solennellement, le matin & la messe de huit
heures et demie et le soir an salut. Les chants en
plain-chant furent executes par les grands s6minaristes
avet beaucoup de succis.
Un nouveau pan6gyriquc' fut donn6 en francais par
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M. Desrumaux, visiteur de la province septentrionale
de Chine.
C'est a la maison du lentzeutang que fut consacr le
dernier jour de ces pieuses solennit6s. La grand'messe,
une instruction et le salut furent donn6s par M. DesSrumaux. La nous retrouvames, mais dans le vrai cadre
auouel il 6tait primitivement destine,le grand tableau
repr6sentant l'apoth6ose de la bienbeureuse Louise de
Marillac et des quatre Filles de la Charit6 martyris6es
k Arras, que nous avions d6j& vu le premier jour a la
cath6drale du PF-t'ang. La plus grande partie des
missionnaires et des Filles de la Charit6 de P6kin se
retroauvrent de nouveau a la ben6diction du saint
Sacrement, dont les chants furent executes en musique
par la classe des jeunes aspirantes des Filles de la
Charit6.
Mgr Jarlin avait tenu a honorer de sa presence la
conclusion de ces fetes de famille, que nous avons eu
le plaisir de voir suivies aussi par la visitatrice des
Filles de la Charit6 de Chine, soetr Lebrun, qui avait
assisti aux fetes de Rome.
Nous permettra-ton de noter ici un mot du SaintPere A l'occasion du voyage a Rome de soeur Lebrun?
Elle avait et6 charg6e de porter a Rome un bel ornement pour le Saint-Pare. Le pape en isa d'abord i
une messe dite a la chapelle des Filles de la Charite
de I'h6pital Sainte-Marthe, attenant au Vatican. Apres
quelques semaines, il disait joyeusement a socur Maurice, Sup6rieure de la Communaut6 de Sainte-Marthe:
a Vous 6crirez & la visitatrice de Chine que j'ai d6ej
mis dix-sept fois son ornement. , Ce simple mot, ce
cri du cceur, ne dit-il pas, de touchante facon, la bienveillance paternelle du Saint-Pere pour les Filles de
la Charite et pour la Chine ?
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LA FAMINE EN- CHINE

Nous empruntons au Bulletin catholique de Pikin les dEtails suivants sur la famine qui sevit dans la Chine :
Octobre 19ao.

La famine, la hideuse famine est a nos portes.
Dans cinq provinces, le Tcheli, le Honan, Ie Shantoung, le Chansi, le Shensi, ou du moins dans des
regions consid6rables de ces cinq provinces, des millions d'habitants sont condamnis, d&s maintenant, a
n'avoir plus la nourriture ordinaire qui, de pres on de
loin, pour toute creature humaine, repr6sente le pain
de chaque jour.
M. Ceny; missionnaire du vicariat de Pekin, a publik dans le Nortk Ckina Star une lettre reproduite on
resumee dans la plupart des journaux de Tientsin ou
de Pekin. II donne des detailz tr.s imouvants sur la
misere oii sont d6jA riduits beaucoup des habitants
de son district; il raconte la lamentable histoire d'un
homme, un paien, qui a mieux aim6 s'empoisonner et
empoisonner toute sa famille, plut6t que de subir
l'6pouvantable supplice de la faim qu'il sentait venir
pour lui et les siens. Et les journaux ont dit que les
rapports recus par le gouvernement de P6kin, sur les
r6gions dont parle M. Ceny dans sa lettre, et malheureusement sur beaucoup d'autres regions, confirment
pleinement et justifient au centuple le cri d'alarme
pouss6 par le missionnaire.. Et nous souhaitons que
beaucoup imitent le beau geste du ministre des EtatsUnis qui, a la lecture de la lettre de M. Ceny, lui a
envoys wooo dollars.
De Tcheng-ting-fou, un voyageur de passage nous
ecrit: u Par ici, la misere est 6pouvantable : d6ji les
Soeurs onf recueilli plus de mille femmes et enfants
*qui allaient mourir de faim... , Et nous savons que,
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depuis cette lettre, leur nombre a considirablement
augmentS.
De Tchang-tee-fou, dans le Honan, vient la m&me
plainte. On nous ecrit: ( Nos chr6tiens de Tchangtee-fou vont mourir par la famine. Plus de douze mois
sans pluie suffisante, et toute la recolte est perdue.
Ces pauvres gens, par milliers et milliers sont d6jA
partis vers le Shansi, ou vers le sud du fleuve Jaune;

mais beaucoup out di revenir; et on dit que d'autres,
ayant d6pens6 tout I'argent qu'ils avaient pour le
voyage, sont morts en route. Nous savons que, dans la
region de Ho-kien-fou, la situation est particulierement lamentable et la secheresse absolument gisnrale.
11 y a quelques semaines plus de deux cents habitants
-de cette r6gion, paiens et chretiens, arnivaient a
Pikin, poussis par la famine. II y a quelques jours,
plus de six mille habitants du Shantong arrivaient
-ensemble a la porte du Yong-tin-men k PMkin, venant
chercher de quoi ne pas mourir de faim.
M. Montagne, provicaire de Paotingfou, nous ecrit
-que tout ce qu'on dit de la misere des pauvres gens de
la campagne est, pour la r6gion de Paotingfou, audessous de la verit6.
D'ou vient ce terrible fl6au? Les operations militaires, les sauterelles out aggravI le mal sur certains
points. Les imprudences et les fautes iconomiques
commises en ce qui concerne 1'exportation des grains
peuvent rendre plus difficile de remedier an mal.
Mais le mal lui-meme, I'Ppouvantable famine qui
menace, d&s maintenant et pour les mois du prochain
hiver, une vaste region de la Chine, vient avant tout
de la s6cheresse extraordinaire qui a dur6 toute cette
.annie.
11 y a des contrees oh les semailles d'6tk n'ont pas
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pu 6tre faites, et ou la terre rev6t presque l'aspect
disolk de la campagne chinoise en plein hiver.
Les missionnaires prtestants ench6rissent encore
sur les constatations des missionnaires catholiques. Ceserait,,d'aprbs eux, plus de trente millions de pauvreshabitants des campagnes que la s6cheresse atteint
dans cinq provinces.
Dans ces pays, oil, ds maintenant, les habitants sont.
reduits a manger les feuilles et '6corce des arbres, ou
les menues racines qu'on peut trouver en terre, on
vend a vil prix le b6tail, ines, vaches, porcs, et souvent meme, sur place, on ne peut trouver d'acqu&reurs. On vend aussi, helas ! les femmes et les enfants,
gargons et filles, en laissant sur place quelquefois les
vieux parents condamnes a une mort inevitable, si les.
secours ne soot promptement organises; et les hommes
valides, qui s'en vont, parfois au loin, chercher du
travail, s'ils n'en trouvent pas, sont des recrues toutes
pr6partes, par la faim, mauvaise conseillbre, a augmenter les bandes de brigands.
La zone touchbe par le flaau s'etend du golfe duPetcheli an Shansi, et au sud de Pekin, sur une longueur de 2000 lis et une largeur de (oo lis jusqu' la
partie sud du Honan.
II s'agirait, pour secourir effcacement tous ces.
pauvres gens, de riunix environ 20ooo ooo de dollars.
On sait.1 situation financiire du gouvernement chinois, A l'heure actuelle. Le president Shu-Che-Tchang
a tfch6, dans un d6cret, de stimpler le zble des fonctionnaires dans ce but.
Une louable 6mulation parait animer tout le monde.
Les Am6ricains ont donn6 le branle. Les Anglais, lesJaponais, les Italiens, les Belges, tous veulent profiter
de cette occasion pour faire euvre d'humanit6 et de
sympathie envers le peuple chinois.

-

352 -

Qu'il nous soit permis d'indiquer que le conut, qui
represente la communaut6 franqaise est compos6 de
Mgr de Vienne, coadjuteur de PMkin, M. le docteur
Bussibre, M. d'Hormon, M. Padoux, M. Berruyer.
Le gouvernement chinois, les principaux personnages politiques manifestent un empressement qui
aura, nous n'en doutons pas, de trbs heureuses et
prochaines consequences.
Une d6peche Reuter a annonc6, ces jours derniers,
que S. S. le pape Benoit XV a donn 50oooo lire a
Mgr Fabregues dont le vicariat compte pr6sentement
tant d'affam6s.
Au souvenir du cri 6mouvant de piti6 pouss6 jadis
par le Christ, ayons piti6, nous aussi, des foules
affambes.
- Ph. CLTMENT.
Janvier 1921. - Nous avons recu la lettre suivante
de M. Ducarme, cur6 de Tchang-Sin-tien:
La misere devient effroyable; et si vous connaissez actuellement encore des incr6dules, envoyez-les
jusqu'ici, ce n'est pas loin de Pekin et je vous garantis
qu'au retour ils deviendront des membres ardents du
Comite de secours. Les affambs du Ho-Kien, du PaoTing affluent. Grace aux secours accord6s par le souspr6fet et un comit6 amiricain, on peut donner chaque
jour deux repas de bouillie a deux et trois mille personnes, tous venus des pays en d6tresse. Le soir, on
en reexpedie chez eux, mais il envient toujours davantage. On a le cceur fendu, en 6coutant leurs dol6ances,
qui ne sont pas da tout exagirees.
( Ici la disette n'en est pas arrivee b ce point, mais
la vie devient dure pour les pauvres. J'ai vu dernierement des gens, qui, en temps normal, avaient de quoi
vivoter, partir le matin, faire o1 et 12 ly pour aller
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cueillir dans le fleuve des herbes qui y poussent encore.
Rentris chez eux, ils font bouillir ces herbes et avalent le tout avidement. J'y ai gout6, c'est amer et infect.
Ces pauvres ont un peu de terre qui n'a presque pas
produit; quand le fleuve sera gel, ils iront grossir le
nombre des affambs qui trainent sur les routes. La t&te et les mains sont enflies et la peau reste sans r6action
sous une pression. Grace a Dieu, je n'ai vu ce tableau
que dans un seul endroit de ma chrItient6. ,
Fevrier 1921. - Nous recevons de M. Montaigne,
C. M., provicaire du vicariat de Tchely Central (Paoting-fou) la lettre suivante que nous inserons volontiers avec celles qu'il nous communique, parce qu'il
nous semble qu'elles donnent, prise sur le vif, une
id6e trcs exacte de la situation des pays affames a
l'heure actuelle.
Paotingfou, Ie 22 janvier it2.

Je vous envoie ci inclus transcription de trois lettres de
M. Acosta, missionnaire au Chou-lou. Jugez si elles peuvent
etre publides dans le prochain num6ro du Bulletin.
La sous-prefecture de Chou-lou est une des plus iprouvdes;
le Comit6 de secours d'ici n'a pas pu la prendre i sa charge,
parce qu'on disait qu'elle faisait partie de la region secourue
par M. Liang-che-y. Les secours r6partis jusqu'ici sont infimes, comme ces lettres 1'insinuent. Nos bons vieux chrdtiens
du Chou-lou envisagent la mort par la faim a bref ddlai. Je
leur ai fait une large part dans les aum6nes de la Missions.
mais qu'est cela pour nourrir un peu tant de.bouches? Nous
avons pius de quatre mille chrdtiens dans cette sous-prdfecture...
P.

MONTAIGNE, C. M.,

Provicaire.
Choulou Lioukiatchoang, 3 janvier 1921.
CELa

MONSIEUR,

Voici le moment terrible pour les pauvres gens Sans chaleur int6rieure ni extdrieure; pas de nourriture, pas de chauffage, pas un soul Ils gdmissent, ils pr6voient 'a mort lente;
12
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le corps perd sa vigueur et sa prestance: il s'teint comme une-

lampe sans combustible.
Et a qui recourir? Les pauvres viennent A moi, honteux
d'avouer qu'ils n'ont rien. Ils viennent chercher du t tcheou ,
pour ne pas mourir de faim. Mon cceur se serre, et je n'ai
plus d'appitit en pensant a ces pauvres gens : Flere cua
fientibus.
Vue de pres, la situation est terrible! J'en ramasse tant queje puis en ramasser, surtout des vieux et des femmes, qui ne
peuvent rien trouver ailleurs. Leurs petites provisions s'dpuisent; ils viennent me dire : t Pere, demain il n'y aura plus
rien k la maison! Pere, pretez-moi 3 ou 4 dollars jusqu'au
premier de P'an, je les rendrai. - Allez, mes enfants, prenez,
vous me les rendrez en.priant pour moi et pour la sainte
Eglise. ,

11 faut la voir de pres pour comprendre combien la famine
est une terrible chose.
Comme je vous Pai dit. la commission, soi-disant de la
Croix-Rouge, est venue par ici, et a donn6 quelques billets.
on ne sait pas combien chacun touchera, mais personne
n'aura.rien avant le premier de Pan.
Le mandarin a distribud une fois quelques sapeques par
tete, et c'est fini, les pauvres attendent et vivront d'espoir..
jusqu'au premier de l'an !
...La neige a fait son apparition et avec elle le froid; ce
matin, j'ai eu le vin geld a la messe. Pensez si les pauvres en
souffrent, eux qui n'ont rien a manger et qui ne peuvent pas
se chauffer! Heureusement que, d'apres V1'cho de Tientsin,le
pape a donni iooooo francs a M. Lebbe pour le nord de la
Chine.
Voici, cher Monsieur, les tristes nouvelles que je puis vous
donner. Nous sommes en paix, nous supportons avec patience
la terrible situation, les chritiens se serrent autour du pasteur et nous attendons le moment oh le bon Dieu daignera
nous faire grice.
Votre tout devoue.

J. ACOSTA.

CHEs

Choulou Lioukiatchoang, 8 janvier xg9i.
MONSIEUR,

Nous avons dija commenci l'cuvre des baptemes

l'articie
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de la mort, surtout pour les adultes, il y a diji sept ou huit
pauvres paiens morts de faim et de froid; trois on quatre
chretiens sont morts de la meme fagon. Et ce n'est pas fini,
bon nombre attendent la meme fin. Je tache d'en secourir le
plus possible, mais le chauffage est d'un prix exorbitant. Je
voudrais faire des distributions de grains, mais la depense
serait enorme.
Je nourris des enfants, il Ie faut, on ne peut pas abandonner
les enfants. J'ai commence k nourrir quelques families : les
femmes chez les Josiphines, les hommes chez moi. A quelques-uns, je donne taut par jour et par personne.
Nous avons eu trois ou quatre jours d'un froid terrible, le
vin de messe gelait dans les burettes...
Comme je vous Pai dit, un richard de par ici a donne des
grains : 4 chen et demi et 85o sapeques pour les grandes personnes; 2 chen et demi et 450 sapeques pour les enfants; c'est
au moins une bouchee pour quelques jours...
Choulou Lioukiatchoang, 15 janvier x921.
CHER MONSIEUR,

Merci pour votre lettre et pour les 5oo dollars que vous me
donnez. Mon cher, c'est trist'e! La misere devient de plus en
plus terrible; quels quatre mois encore a passer! C'est le
moment le plus critique : coucher le ventre vide et au froid
Vous savez que les gens d'ici ont la foi; eh bien !on ne fait
koan mien a pour faire la sainte comque me demander le ic
munion le matin sans se laver! II n'y a pas de feu, et Peau est
gelde le matin. Quelle epreuve I et il faut voir avec quelle
resignation les pauvres la supportent.
J'en ai plus de deux cents & prendre le c tcheou n; et tons
les jours il en arrive de nbuveauxw. Croyez-moi, cher Monsieur, je ne sais plus ot j'ai la tete; et c'est vraiment une
grace de la Providence que je puisse ktre debout du matin an
soir, avec le peu que je mange et que je dors.
Depuis la fin de la messe jusqu'a midi, je ne fais qu'entendre
des zaiseres et des tristesses, et signer des bons de t tcheou ,;
depuis midi jusqu'au soir, c'est la m6me chose; faire des
achats, sortir i'argent, et inscrire les comptes, crier un bon
coup de temps en temps : voila iha vie.
Heureusement que nous avons (car je suis arriv4 a l'obtenir)
un ordre parfait a la residence.
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Et I'appitit? Je mange moins que le plus petit des oiseaux.
Je ne peux pas manger. Bien souvent, s'il arrive quelque
malheureux pendant le repas, je lui donne m.on bol de a siao
mi tse Y et me soutiens avec z onces de pain, sans via ni
dessert.

Le comito qui itait venu par ici n'a encore rien donne;
peut-etre attend-il le jour de Pan; mais les gens n'attendent
pas pour mourir de faim et de froid.
Que le bon Dieu nous protege, sinon je crois que nous
tomberons tous. Je sais que vous faites tout votre possible, et
je vous suis plus que reconnaissant; mais je prevois le mo-

ment ou il me faudra soutenir la vie d'un millier de gens! Je
ne dirai que : Quaerite et invenietis,- Frappez et on vous
ouvrira ,; nousavons autant on plus besoin que partout ailleurs : la moindre sapique sera la bienvenue.
Votre bien reconnaissant et devou6,
J. AcosTA.

Letre de ma sceur HENRY, assistante de lat province de
Chine, a la Tres Honoree Mere E. MAURICE.
MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais !

Dans ma derniere lettre dat6e-de . Tangshan », je
vous parlais d'une petite expedition projet6e jusqu'I la
lointaine mission- de Tcheng-ting-fou, d6sole depuis
plusieurs mois par-ne terrible famine, et ou ma Sceur
visitatrice me donnait la consolation d'aller porter de

sa part quelques secours, accompagn6s de notre affectueuse sympathie, a la bonne sceur Guerlain et a ses
compagnes, Je pensais trouver la-bas beaucoup de
miseres etbeaucoup de charit.... Je n'ai pas 6t6 d&ýue
dans mon attente, et si la misere d6passe tout ce qu'on
pent imaginer, la charit6 la surpasse encore !... Je
rapporte done de cette petite tournee en vraie Chine
une impression profonde d'edification, etje crois vous
faire plaisir, ma Trbs -Honor&e Mere, en vous faisant
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partager mes consolations de missionnaire et de servante des pauvres...
Des le mois de juillet, les affames ont commence a
affluer a Tcheng-ting-fou, oh la bonne soeur Guerlain,
dont la reputation est bien connue dans la contree,
leur a ouvert tout A la fois son coeur et les portes de
sa grande maison. Oh ! une maison bien simple, bien
antique, oh le confort moderne n'est guere Al'ordre du
jour; oi on a le n&cessaire, c'est vrai, mais ni luxe ni
bien-etre, pas meme de facilites mat&rielles; oi tout
ce qu'on peut 6conomiser et 6pargner va directement
au soulagement des pauvres, qui sont bien la v6ritablement u les seigneurs et les maitres ». Le total des

malbeureux assist6s actuellement, en y comprenant le
personnel de la maison, s'eleve bien Adeux mille cinq
cents environ, et pour entreprendre et soutenir cette
ceuvre ecrasante, la bonne soeur Guerlain ne peut
compter que sur les fonds de la divine Providence.
C'est la Providence qui l'a aid6e A fonder pierre par
pierre son interessante maison; c'est Elle encore qui
pourvoit presque par miracle a la multiplication des
besoins actuels.
SCette devou&e servante des pauvres ne vit que pour
eux, et leur donne le meilleur de son ceur et ses jours
jusqu'a 1'6puisement d'une existence de quatre-vingts
ans bient6t. Elle reste jeune d'.me toujours, et parait
rayonner au milieu de ces malheureux! Eux aussi
l'aiment, la v6nerent, etje ne puis oublierl'expression
de confiance affectueuse et reconnaissante de ces pauvres gens, saluant leur mere et leur protectrice. En
descendant du c Char , qui m'avait amenee de la gare
(lourd v6hiculepeu suspendu, et seul capable de resister
aux cahots et fondrieres des routes de ce pays), j'ai 6t6
emue de traverser d'abord deux longues files de bons
vieillards, puis diverses cours ou se pressaient en
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batallons serf6s des centaines et des centaines de panvres femmes, d'infirmes, d'enfants et de fillettes de

tout Age ! Le lendemain, je l'ai 6te plus encore en visitant en details les diff6rents offices, en parcourant
cette vaste maison dont tous les locaux, les coins et les
recoinsont 6et am6oag6s en asile pour les r.fugies; les
enfants de la Sainte-Enfance ont c6de leur r6fectoire
et s'entassent o• elles peuvent; les bans vieux ont

ramaass des briques pour 6lever une masure qui sert
d'abri t une quarantaine de vieux affames... Tout le
personnel de la maison a acceptp de bon coeur une
restrictiondans la nouriture, afin de partager avec plus
malheureux qu'eux et faire aussi la charite... Pauvre
domicile et pauvre nourriture !..- juste de quoi ne pas
mourir de froid et de faim pendant cette rude saison,
et dans le rgoureux climat du Nord!... J'avais le cceur
serr- et-consold tout ensemble, en voyant d'une part
cette misere, et d'autre part avec quelle touchante et
inagnieuse chariti, quelle joyeuse abnigation d'ellesmrmes, amos soeurs pers&verent i la soulager dans la
mesure da possible ! Ce pauvre monde est heureux et
reconnaissant et le modeste c extraordinaire v offert le
3 d6cembre en l'honneur de la Saint-Francois-Xavier,
fte de Notre Trks Honor6 Pere, a &t6une joieg6nerale!
Un autre sujet d'idification m'6tait reserv en cette
rmnme date, coincidant cette ann6e avec le premier vendredi du mois. Selon l'usage mensuel, en effet, le saint

Sacremeat a et expose des la veilleau soir; de braves
chritiens se sont succ.6d en adoration toute la nuit,
,et la journde toutentirre a &t6une prikre ininterrompue,
cl6tur&e le vendredi au soir par un salut solennel,
assistance si compacte que nous avons eu grand'peine
a gagner nos places ; chant des litanies du Sacr&-Coeur
dans un gregorien presque impeccable... Je n'en revenais pas d'6tonnement, et ce resultat est le fruit de la

S359 patiente perseverance - d'un divoui missionnaire, It
bon M. Schraven, qui a entrepris de former uwe
a chorale , de pauvres aveugles. Je ne sais ce qui m'a
le plus touchee, ou de la mis&re on de la foi profondede cebon peuple de Tcheng-ting-fou! 11 est permisd'espirer que, de l'ipreuve actuelle, r6sultera n nouveaun
pas en avant pour notre sainte Religion, car plusieurs
villages ont d6ja demande des catechistes, et c'est cette
pensee qui soutient le courage des missionnaires et deý
nos sceurs dans leur ecrasant labeur du moment I...
A I'instant je regois une lettre de la hbone se
Guerlain dont je me permets de vous envoyer un rbeit
6mouvant.
a Nous avons appris que nos voisins les bonzes rivalisent de charit6 pour secourir ces pauvres affam6set que le nombre avait atteint dix-huit cents recueillisdans les pagodes oii le melange est complet, hommes,.
femmes, jeunes filles, enfants; j'y ai envoyi sceur Anna
et sceur Madeleine et an retour lear premier mot a 6t:t Ma Sceur, c'est I'enfer !...une vraie image de l'enfer!'
ales morts sont au milieu des vivants !... , Les pauvres.
mourants sont sans secours, etendus sur une mince
couche de paille sans natte et sans couverture et sans
feu. On emporte sous les remparts, sans cercueil, les
morts, livr6s ainsi a la voracite des chiens et des cor-beaux. Vous devinez, ma bien bonne Soeur assistante, si
nos Ames sont navrbes !... Cependant notre ImmacalIe
Mbre a arrache une petite ame au d6mon : une fillette
de dix ans a tout de suite r6pondu A la demande de
nos soeurs : (Qui vent nous suivre ?n et quittant sa mxre,
sons 'oeil vigilant et m6content du maitre bonze, alle
s'est attach6e a sceur Anna, ne voulant plus la quitter
et m'est arriv6e tris contente. On a propos6 au bonze
d'envoyerles grandes et les jeunes filles, de neuf heares
A cing heures A l'ouvroir des femmes paiennes dont elles
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partageraient le repas de midi,-t le soir remporteraient quelques sapeques; cela a paru lui plaire et bien vite
nous avons recommandk ce moyen a notre Immaculke
Mere. Je vous en prie, mabonne Sceur assistante, aideznous de vos prieres, de celles de nos sceurs et de celles
des ames ferventes que vous connaissez, afin qu'au
moins les malades nous soient envoy6s a l'h6pital, et
les enfants a l'ouvroir. Quel bonheur si nous pouvions
soulager quelques pauvres et sauver quelques ames I
au moins baptiser un de ces petits malheureux naissant
au milieu de tout cet ensemble dont nos sceurs ne penvent oub-lier 'image. Mon Dieu, quel triste fieau i
Sceur HENRY.
NING-PO
Le Petit Messager de Ning-Po fait le rEcit suivaut du Tri-

duum de Ning-Po en 1'honneur de la bienheureuse Louise de
Marillac :

Depuis longtemps nous aurions celebre les fetes de
la b6atification sans le d6sir et 1'espoir de les voir
rehausser par la presence de notre bien-aimn vicaire
apostolique, dont nous attendions le retour. Aussi, ds
la premiere nouvelle de sa prochaine arrivie, le mouvement des preparatifs s'est-il d6clenchb avec un
entrain spontani, sans une minute d'h6sitation et
d'apres un plan miri d'avance. Un programme chinois, poiitnt l'image de la nouvelle Bienheureuse, circule pour annoncer la date, I'heure et la serie des
c6r6monies et les sanctuaires respectifs ou elles doivent
avoir lieu. Ainsi, on a choisi le 8 janvier, samedi, pour
la grande et belie chapelle de la Medaille miraculeuse.
C'est la maison de J6sus-Enfant, qui fut le premier
berceau des Filles de la Charit6 en Chine; a elle done
l'honneur d'inaugurer les fetes. Le dimanche, 9 janvier, est rýserve a Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
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eglise du faubourg oii Monseigneur reside, et le lendemain, lundi, les fetes seront cl6turees au Malou,
dans l'616gante chapelle du Sacr6-Coeur des Filles de
la Charit6, voisine de nos grands etablissements de
Ning-Po: college, s6minaires, Maison-MWre des saeurs
indigenes du Purgatoire. Chaque matin, il y aura plusieurs messes de communion, puis office pontifical,
.pric6d6 d'un pan6gyrique. Le soir, apris un autre
panegyrique, Monseigneur donnera la ben4diction
solennelle du saint Sacrement, suivie de kvuinration
des reliques de la Bienheureuse.
Tout est privu, rien n'est oublie, il n'y a plus qu'a
marcher et on marche vite. Pendant que Monseigneur,
arrive le 2 janvier, est accapar6 par les visites, les
compliments, les souhaits de bienvenue de chaque
cat6gorie de nos itablissements, les chantres se groupent autour de 1'harmonium pour les derniires rpeititions,les artistes grimpent aux "chelles pour suspendre
des guirlandes, des oriflammes et des inscriptions.-Le
vendredi 7 janvier, nous attendions ma soeur Lebrun,
visitatrice des soeurs de Chine. Mais, au dernier
moment, une douloureuse nouvelle la prive de la joie
de venir. Elle est remplac6e par la respectable soeur
Alias, bien connue a Ning-Po, oi elle revient toujours
avec plaisir. Avec une d6licatesse que'nous apprkcions
tous, elle a pour compagne de route la jeune sceur de
M. Defebvre, nouvellement arriv6e en Chine. Sa presence va augmenter les joies de cette fete de famille.
Le iendemain, samedi, quand on pinetre dans la
vaste chapelle de la Vierge miraculeuse, on s'arrete
6merveill a la vue de la transformation qu'elle a subie
par I'effet d'une decoration sobre, mais combien gracieuse et d6licate ! Au-dessus du maitre-autel, une
grande peinture, oeuvre, de Zi-Ka-Wei, attire les
regards et les coeurs. C'est la bienheureuse Louise de
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Marillac dans l'extase du triomphe, la figure radieuse
des premieres clartis do ciel oia un cortege d'anges
I'accompagne. A ses pieds, an parterre de verdure
sem& de f~Ces et &clatant de lumirres. Le long des

murs, entfe les colonnes et sons les voites, court,
legere, une guirlande de roses qui encadre de ses
festons 6C1gants, les armes de la Communattiet

les

chapiteaux des colonnes. Des la premiere heare, I'enceiate est remplied'ane foule nombreuse et recueillie,
les communions sant nombreuses et les prieres imnterrompues. La mime affluence se renouvelle et augnente pour entendre le panigyrique et assister a 1'office
pontificaL Une jolie messe est executee par les
voix fraiches des orphelines ; ma seur Defebvre
tient I'harmonium, pendant que son frere dirige les
cir6monies qui sont faites par ses l eves du grand
seminaire. On s'attendait a quelque distraction bien
ligitime de la part du frere on de la sceur, ainsi rapprochbs en Chine apres une si longue siparationMais la directrice da chant et le maitre de ce6rmonies
furent egr.ement impeccables dans leurs fonctions.
Le soir, a deux heures, panegyrique suivi d'un saint
solennel donni par Mgr Reynaud et chante avec
beaucoup de brio par les eleves du petit s6minaire
seas la direction de M. Dumortier, qui tenait Yharmonium. Pendant la vi~qration des reliques, I'hymne
Fortem virili pectore, suavement harmonis e6t entrecoup6 d'invocations m6lodieuses A la bienheureuse
Louise et aux martyres de Cambrai, ses compagnes de
gloire, fut execute avec un entrain qui dura autant
que le de6il des fideles. Pour satisfaire a la pieuse
aviditi des soeurs, on leur donna, dans l'intimite et en
francais, un pan6gyrique de leur bienheureuse Mere ;
il fut accompagn6 aussi de la ben6diction du saint
Sacrement.
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La journme fut done bien remplie et laissa des
impressions de sainte joie que le lendemain allait
renouveler.
Le dimanche, en effet, l'6glise du faubourg etait
par6e de ses plus belles tentures et de nombreuses oriflammes couvertes d'inscriptions pour f6ter a son teur
la nouvelle Bienheureuse dont l'image encadr6e avec
gouit dans un superbe manteau royal, d'une blancheur
immaculie, dominait I'autel. De chaque c6ti, desfaisceaux de drapeaux mariaient leurs joyeuse» coaleurs, symbolisant l'hommage universel et l'union dans
la reconnaissance de tous les pays oi le devouement
des sceurs fait b&iir le nom de leur mere. Toas les
offces de la veille eurent lieu dans le mime ordre,
avec un grand concours de fidles, de nombreuses
communions et une dification constante. II y eat
6galement deux panigyriques, I'un avant la messepontificale et l'autre avant le salut solennet du soir.
Les 616ves du grand s6minaire, divisesen deux groapes,
et sous la direction de MM. Dumortier et.Defebvze,.
luttirent d'empressement pour la bonne ex6cution dit
chant et des cer6monies.
Le meme programme fut ponctuellement suivi, le
lundi 11 janvier, joau de la cl6ture da Triduum qui
eat lieu. chez nos sceurs du Matou, dans, leur belle
chapelle du. Sacr&-Cceur. Son large vaisseau 6tait
richement dicork de larges bandes de gaze blanchequi, descendant de la voite en courbes harmonieusesavec, dans leurs plis, des branches vertes ol. s'pap-

nouissaient des roses gracieuses, allaient s'attacher
aux colonnes dutmur, par des nceuds de.fieurs. Dans
l'ecartement de ce rideau l1ger et transparent, on
voyait, au-dessus de l'autel, l'image de la.Bienheua•ese
qui, inondee de lumiere, les yeux.et les mains levsvers le ciel semblait chanter avec !me : Magaifsrat
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6- anima mea Dominum... Respexit humilitatem ancillae
suae... Beatam me dicent omnes generationes. Le coup
d'oeil etait vraiment grandiose et spontankment on
tombait a genoux avec cette priere aux lvres : Beata
Ludovica, ora pro nobir.
Priere qui, du reste, lI comme ailleurs, s'offrait
partout aux regards, dans de belles inscriptions chinoises, pendant qu'elle montait du cceur a la bouche.
Dans un si beau cadre, les cer6monies du matin et du
soir se diroulerent avec une majestb pieuse, devant le
nombreux personnel de la maison et la foule des
pelerins du dehors, parmi lesquels on voyait,' aux
premieres places, les Filles de la Charit6 de la ville,
les vierges du purgatoire et les Europeens dont
quelques protestants et des Russes orthodoxes. Le
college Saint-Joseph etait represente par les membres
de sa fanfare qui exucuterent des morceaux connus,
mais toujours entendus avec un nouveau plaisir. Le petit
seminaire d6l6guait des groupes successifs d'l66ves
qui venaient a tour de r6le faire leur pieuxpelerinage.
Ce fut une belle journ6e pour tout le monde et nous
ne pouvions mieux la terminer que par un Te Deum qui
fut entonni par Monseigneur et continue avec un

entrain vigoureux par le clerg6 et le cheur des chantres.
Ces fetes de Ningpo eurent un beau lendemain, i
Tinghai, dans I'ile de Tcheou-Chan, oit, d&s le 12 janvier, Monseigneur se rendit, accompagne des panegyristes, des chantres, etc., A bord du Ping-Yang, tandis

que les soeurs Alias, Gilbert, Secretain, Dasouza et
Defebvre prenaient la meme route sur le Ting-Hai.
MM. Procacci et Delafosse d'une part, soeur Berke-

ley et ses compagnes de la maison de la Presentation,

d'autre part, avaient tout mis en oeuvre pour donner a
ces etes un eclat inaccoutum6.

Monseigneur,arrivant au port,y trouva une reception
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solennelle, des explosions de petards,des fanfares de
clairon exicutbes pas mal, ma foi ! par les petits &coliers de M. Luc Yao, qui, le lendemain, sonnaient de
nouveau cranement, a l'616vation de la messe, pontificale..
Puis ce fut le d6file dans les rues de la petite ville,
par le chemin le moins court, 1'entr6e a 1'6glise selon
les rites du Pontifical ; puis les premieres effusions
de la joie de se retrouver, a'pres une longue absence,
dans la maison si accueillante de Symen. C'6tait un
beau commencement de fete, bruyant peut-etre quelque
peu, mais tout impr6gn6 de cordialit6 et de vie de
famille.
Le reste rtpondit aux debuts. Le programme, semblable A celui de Ningpo, fut identiquement observe,
avec une petite note de couleur locale, qui n'etait pas
pour d6plaire.

L'ornementation de la residence etait tout a la chinoise : un arc de triomphe, une entr6e de portes fleuries, a la galerie des glaces n, des drapeaux, des lanternes, des petards encore et des sonneries de clairon,
a l'entrbe et A la sortie des offices ; et puis la joie des
chritiens, accourus en foule, sur l'invitation du cure
et des sceirs ; la curiosit6 des paiens surexcit6e par
la nouveaut6 du spectacle, donnirent A la residence
une vie inaccoutum6e. Le cur6 jubilait, les sceurs
,taient dans l'enthousiasme et Monseigneur jouissait
du bonheur que procurait sa pr&sence.
LA done aussi, comme A.Ningpo, les f&tes- furent
bien belles. C'6tait juste. Car si les Eilles de la bienheureuse Louise, comme le dit l'Eglise, doivent remplir l'univers et semen tuum gentes kereditabit, il se
trouve que la maison de Ting-Hai est A la limite
extreme de cette p6n6tration charitable, la plus
extreme des maisons de I'Extreme-Orient. Et comme
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la maison de Ning-Po est la premiere en date des,
vingt-deux maisons que compte la Chine a cette
heure, et comme en chacune de nos trois maisons oi.
se d&roulerent nos fetes, il y a une nombreuse phalange de ces petits du monde que notre Bienheureuse
a tants aims, nous avons tout lieu de croire que, a
cause d'eux, a cause de ses Filles, a cause aussi de ses
d6voues panggyristes : MM. Ibarruthy, Buck, Joseph
Hou et Paul Lou, qui k dix reprises diff6rentes (trois
fois en francais, et sept fois en chinois), nous ont fait
admirer en elle, Faction de la Providence, la femme
forte, le modele des vertis chritiennes, I'heroisme de
la charite, etc., oui, a cause de tous ces motifs riunis,
nous osons esperer, que la Bienheureuse sera sensible.
a nos pieux hommages et daignera binir notre Mission.

AFRIQUE
ALGERIE
'M. le Superieur general a envoyE le 7 novembre 192o aux
confreres d'Alg6rie unecirculaire dont nous extrayons ce qui

suit :

Vous savez comment la divine Providence, dans sa
misericordieuse bont, pour la famille de saint Vincent,
nous a permis de reprendre, quoique dans une mesure
encore bien modeste, les -petites ceuvres de notre chore
Congr6gation. II nous a &t possible d'envoyer en
divers lieux uncertain nombre d'ouvriers apostoliques
et d'y cr6er des centres d'6vangelisation pour la conquete des ames, et des foyers de formation et de
renovation pour le clerg6,
Cette reprise des ceuvres et- la confiance que Dieu
nous accordera de les conserver et m&me de les d6velopper, nous ont fait penser, aprbs muires et longues
r6flexions, que I'heure 6tait venue de restaurer notre
ancienne province d'Alg6rie. C'est maintenant chose
faite par la nomination de M. Frasse a la charge de
visiteur de cette province.
Telle qu'elle est r6tablie, la nouvelle province sera
un peu plus etendue que I'ancienne, puisque aux maisons d'Algirie s'ajoutent les deux de Tunisie et la
mission d'Abyssinie.
Ce m'est une consolation de voir revivre cette province sur cette terre africaine qui est la terre de nos
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saints et de nos martyrs, de saint Vincent, de M. Le
Vacher, de M. Montmasson et d'autres, sans oublier
les vicaires apostoliques hiritiers des vertus et du zele
de leurs predecesseurs martyrs, sans oublier non plus
ceux de nos confreres qui se devouerent en Algrrie,
devenue terre francaise et chr6tienne : a Kouba,
M. Girard, le PNre 6ternel si connu, si aimi, et
M. Dazincourt, au souvenir imperissable; & Oran,
M. Irlandks; a Constantine, M. Soulier.
Votre province a de belles traditions, soyez-en fiers,
soyez-en dignes et continuez-les.
M. Frasse, votre visiteur, vous aidera en cela. II
vous est connu. Beaucoup, sinon tous, vous avez eu
l'occasion, passant a Alger, de goiter son hospitalit6
de charmante simplicite, d'appricier surtout ses qualitis de tact et de prudence, sa connaissance des
ceuvres. -41 ne vous en coitera nullement de lui donner,
avec la plinitude de votre confiance, la sinc6rit6 de
votre ob6issance. Vous lui rendrez facile le gouvernement de la province pour le plus grand bien des ames
et des oeuvres.
De son c6te, il vous aidera efficacement dans
l'accomplissement de votre tiche quotidienne. Ii vous
accueillera, vous 6coutera, vous encouragera; en un

mot, il sera pour vous un pere au moins autant qu'un
.suprieur.
Je forme les vceux les plus sincires pour la prosperite de la province ressuscithe, et ces voeux je les
accompagne de la ferme esp6rance qu'ils seront
r6alis6s...
F. VERDIER,
Suphrieur giniral.
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ALGER
La Semaine religieuse d'Alger donne les details suivants
sur les fetes en l'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac et des bienheureuses Soeurs-d'Arras :

Elles furent de tous points magnifiques, et Alger
a su manifester d'une facon grandiose sa gratitude A
1'6gard des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul qui,-depuis
quatre-vingt-huit ans, prodiguent leur devouement
a cette ville si chere a leur Fondateur et Pare.
Les previsions les plus optimistes furent d6passses.
Les foules - on peut le dire - se succAderent
aux diverses cer6monies, assi6gerent, aux messes
basses, la table de communion, et, le dimanche, nombreux furent ceux qui, n'ayant os6, comme plusieurs,
A d6faut de place, s'installer dans les confessionnaux,
durent demeurer a I'ext6rieur. Le clerg6 de la ville et
meme des environs tint a honorer de sa pr6sence ces
belles c6remonies et a les illustrer de son distingub et
bienveillant concours.
La cathedrale 6tait par&e de faisceaux de drapeaux

aux couleurs de France mle'es aux couleurs du Pape,
- est-ce un heureux presage? - d'oriflammes multiples dont plusieurs disaient la gloire de la bienheureuse Louise de Marillac, d'autres, les noms et le
martyre de ses quatre filles. D'harmonieux festons de
guirlandes de luminres et des bouquets de fleurs de
feu irradiaient le grand tableau qui surmontait l'autel,
oit les ors se mariaient merveilleusement aux verdures
sombres des palmes et des bambous piqu6s de lis

blancs. Dans la gloire, Louise se prisente au t Seigneur de la Charit6 ,', comme elle se plaisait i nommer
Jesus... un ange lui apporte la couronne...; plus bas,
les quatre martyres d'Arras, auxquelles la populaire
cornette,sert de rayons glorieux, semblent attendre
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d'unange les palmes qu'il tient en ses mains. Quelques
oriflammes plus riches ressortent sur le velours rouge

des tentures et rappellent Vincent de Paul et le mot
cher a ses Filles : a Dieu est charit6. n
La partie musicale ne le ceda en rien i l'ornementation. Les Enfants de Marie de la cite Bugeaud nous

ravirent, le premier jour, par leurs chants aussi harmonieux qu'impeccables dans l'execution. Le lendemain
matin, les jeunes filles de l'orphelinat de MustaphaSuperieur apportbrent le concours deleurs voix amples,
souples, claires et bien dirig6es. Le soir, les 6lves du
siminaire nous firent savourer les charmes des graves
melodies gr6goriennes et de la musique polyphonique.
Quant au dimanche, sous la direction apprecide de
M. V. Assante, la Coecilia et la Chorale de la cath&drale se surpassirent. Que dire du talent et du devouement d6ploy6s durant ces trois jours par le renomm6
M. Dutard, organiste de la metropole!
Chaque matin fut donn6e une allocution. Mgr Bessiere, 6veque de Constantine et d'Hippone, nous charma
le vendredi par 1'effusion d'une vive pi&it qui lui inspira les termes les plus delicats pour loner les vertus

de Louise de Marillac, plus particulibrement consider6e comme moddle des ames qui souffrent. Le
samedi, M. Frasse, directeur des Filles de la Charit6
et visiteur des Pretres de la Mission, nous rappela les
temoignages que portirent au sujet de la Bienheureuse
quelques-uns de ses contemporains : le cure de SaintLaurent, sa paroisse, qui affirmait qu'elle emportait au
ciel son innocence baptismale, cette belle ame; de
saint Vincent de Paul qui admirait sa pureti. dans les
situations diverses qui lui furent faites; des sceurs, en
cesincomparables conferences qui suivirentla mortde
Louise, qui, au dire de saint Vincent, est an ciel et
jouit d'un grand credit aupres de Dieu. Le dimanche,

'-J

a la messe de communion, celibrie par Mgr I'archeveque, M. Payen, supbrieur du siminaire, nous montra
avec une pieuse iloquence la Bienheureuse r6alisant
dans sa vie la parole de saint Paul laissee comme devise
a ses Filles: ( La charite de J6sus crucifi6 nous presse.?.
Mais, chaque soir, apres le chant de quelque cantique et avant le saint solennel, il nous fut donn6
d'entendre de magnifiques pandgyriques. Celui de
M. Castel, le missionnaire si avantageusement connu,
nous ft admirer Dieu toujours admirable dans ses
saints, admirable sp6cialement dans lechoix de l'heure
oi il donna Louise a la France, dans le directeur qu'it
lui r6serva et dans ses vertus h6roiques.
Le second jour 6tant sp6cialement consacri a vn&rer
les martyres d'Arras, Mgr Bessiere nous tint sous le
charme de sa parole sympathique et de haute tenue
la mort des
litteraire, en appliquant a la vie et
bienheureuses ce texte de la sainte Ecriture : « Prenez
des victimes et entrez dans ses parvis; adorez le Seigneur dans son saint tabernacle n, et en 6tudiant les
u voies de la Providence ) dans la pr6paration des
victimes, dans laconsommation de leur sacrifice et dans
les efficaces effets de leur holocauste.
Mais, arrivons an troisiime jour, le dimanche 2I novembre: il cut quelque chose de triomphal. Tout
d'abord, la solennelle arrivie de deux &v-ques,salu6s
par toutes les cloches et les clairons de la ( Joyeu'ne
de Sainte-Croix, et le passage sons le
Harmonie
porche orn6 de massifs de verdure, sons ce tableau

plaei au-dessus de la porte principale, vieille peinture

reprisentant Vincent de Paul donnant i Louise de

Marillac et a ses filles les regles si sages qui les font
les heroines de la charite : scene touchante relathe
dans Fun des volumes des admirables conferences da

saint, conferences trop pen connues, etdont une bdi-
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tion authentique et document6e est actuellement sons
presse. Quel beau spectacle que ces deux pontifes,
semant les binedictions sur ce parterre immaculd de
cornettes Agauche, et a droite des fleurs plus sombres
des coiffes diverses des Petites Soeurs des pauvres, des
soeurs de la Doctrine chretienne, des soeurs Blanches,
des Dames Trinitaires, des Franciscaines de Marie,
des religieuses du Bon-Secours, venues s'unir i leurs
sceurs pour acclamer Louise de Marillac. Comme elies,
ne saluent-elles pas Vincent de Paul comme leur
patron puisqu'il a et& proclam6 par Lion XIII patron
de toutes les oeuvres de charite de l'univers tout entier?
Et ces innombrables hommes, venus assister k cette
messe pontificale et entendre la voix de leur archeveque! Et ces belles ceremonies assuries par les seuls
eleves du Grand siminaire notablement accru, tandis
que les dlives du petit s6minaire chantaient, en plainchant, la partie propre de la messe de la Bienheureuse
Dans les stalles, on remarque Mgr Bollon, pr6lat de la
maison de Sa Saintete, qui, malgre sa fatigue, a tenu
a manifester sa paternelle sympathie aux Filles de la
Charitd qui ont fait le bien dans la paroisse de la
cathedrale, grace a lui; les venerables membres du
chapitre mitropolitain; deux Peres Blancs representant Mgr Livinhac, dont le R. P. Michel, assistant
general de la Societ6; le R, P. Barnoin, plusieurs cures
de la ville et les missionnaires diocisains. Les membres de la confririe italienne du Saint-Sacrement
apportent l'original eclat de leur costume et de leur
banniere cramoisis. C'est dans un flot de lunmires et
d'harmonie que Mgr Bessiire c6lebre la messe ponti-

ficale. Une messe en musique, de Moreau, brillamment
orchestrie, fut parfaitement ex4cutie par la Coecilia
et la Chorale, qui avaient tout d'abord charm6 I'assistance par 1'interpritation intelligente de la cantate a
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Louise de Marillac, de M. de la Tombelle, un des
maitres de la musique religieuse moderne. A l'Evangile, Mgr l'Archeveque monta en chaire. Sa Grandeur
cl6turait la sirie des panegyriques enpresentant a son
auditoire le tableau 6difiant des 0euvres vraiment
extraordinaires accomplies pendant le grand sidcle par
Louise de Marillac. Comme son PNre spirituel et son
guide saint Vincent de Paul, ce fut une ime poss6dde
par l'amour. Epouse, elle aime son mari avec un
d6vouement m&ritoire; mere, elle aime son ils, qui fut
longtemps le tourment de son coeur; veuve, elle reste
fiddle au souvenir de l'ipoux disparu. Mais elle consacre sa vie aux pauvres. Elle est tout a eux. Et nous
entendons la naive et touchante histoire de Marguerite
Naseau, premiere Fille de la Charit6. Puis l'amouvant
6pisode ou saint Vincent supplie les Dames de la Charite
de ne pas abandonne- les pauvres petits orphelins. Le
successeur de Pierre fit bien en exaltant Louise de
Marillac, comme le prince des ap6tres en ressuscitant
Thabita.
La sortie de la messe fut grandiose! A l'interieur,
les chants et les grandes orgues ; a 'extbrieur, tandis
que les 6veques fendaient lentement et non sans difficult6 la foule press6e sous le p6ristyle et .sur les
marches, la ccJoyeuse Harmonie a de Sainte-Croix
jouait ses plus enlevants morceaux. La place 6tait
remplie de la multitude accourue et qui s'augmentait
a chaque instant d'Europeens d6couverts par respect et
de nombreux Arabes a la rouge ch6chia. Et quand la
voiture s'ibranla, ce fut une splendide ovation. Les
applaudissements et les acclamations essayaient de
dominer et le son aerien des cloches et les clairesvibrations des clairons et les roulements des tambours!
A l'issue des vepres, chanties par Mgr l'6veque de
Constantine et d'Hippone, a avec une pompe incom-
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parable ,,6crit un organe algerois, Mgr l'Archeveque
apparut en chaire, crosse en main, mitre en tete et
vetu de la chape, et il chanta encore les louanges de
la bienheureuse Louise ( parce qu'elle est une sainte
femme

II adressa aux sceurs de Saint-Vincent les
1.

remerciements de 1'Afrique du Nord et de son diocese
pour tout le bien qu'elles y ont fait. II eut un mot
pour M. Frasse, visiteur des Pretres de la Mission et
directeur des Filles de la Chariti de 1'Afrique du
Nord qui, avec la respectable saeur visitatrice, a eu
l'initiative de ces ftes splendides. Mais.on ne peut
oublier ce que M. le visiteur disait a Monseigneur, en
une r6union plus intime, que si ces solennites oat etC
si belles, c'est a Sa Grandeur qu'on le doit en grande
partie, puisqu'Elle a bien vouol approuver et encourager de ses paroles et de sa pr6sence les d6sirs-dc ses
chires Filles. Et quand 6claterent solennelles et
triomphantes les notes du Te Deum, il semblait que ce
fitt un 6cho encore puissant de cet 6mouvant cantique,
retentissant a Rome au jour de la b6atification. Daigne
la: bienheureuse Louise de Marillac et les bienheureuses
sents d'Arras, filles de choix de saint Vincent de
Paul qui a tant aim l1'Afrique du Nord, binir cette
France africaine et cet archidiocise qui les a si bien
glorifiees!
M. C.
Qu'an nous permette d'ajouter quelques mots sur trois des-

pahigyriques qui ont it6 imprimes
rendu :

a la suite de ce compte

Celui de M. Castel d6bute par un parallble entre

sainte Jeanne d'Arc, sainte Marguerite-Marie, la bienheurese Louise de Marillac, toutes trois Francaises,
chacune laissant a la terre, en notre vingtiemesikcle
comme cachet authentique de leur mission, 1l signature de Dieu par leurseuvres dans lesquelles elles. se

survivent : sainte Jeanne d'Arc avec la France victorieuse q.i fait de sa fete la Fete nationale; sainte
Marguerite-Marie avec la basilique du Sacre-Coar;
la bienheureuse Louise de Marillac avec ses trente-sept
mille cinq cents Filles de la Charit6 et ses trois cent
mille Dames de la Charit6.
L'orateurmontre que Dieu a ett admirable : I' dans
1'heure qu'il choisit pour donner la Bienheureuse-a la
France; 2" admirable dans le saint qui l'initia a la charitk; 3* admirable dans les vertus qu'elle pratiqua.
Le second point nous a paru particaliirement int6ressant pour la famille de saint Vincent. M. Castel,
partant dlu haut-relief qui surmonte la chisse de la
Bienheureuse a Paris, montre que t siparer saint Vincent de Paul de la Fondatrice des Filles de la Charit6
c'est ne rien comprendre A l'action divine qui avait
pr6par6 ces deux ames pour etre les instruments de ses
mis&ricordes A travers les siecles; saint Vincent est
le cerveau qui organise, la bienheureuse Louise est le
coeur qui anime; ii est la t&te qui dirige, elleest le
bras qui agit. Ele applique ce qu'il dicide. I1 trouve
en elle 1'instrument le plus parfait pour mettre A execution l'organisme charitable qu'il a concu sous le
regard de Dieu ).
Le troisieme point traite des vertus de la Bienheureuse; de son ascension vers la perfection. c Mes
freres, il est peat &treplus int'ressant pour le penseur,
certainement plus utile pour tous, de suivre dans la vie
des saints l'evolution de leurs vertus que l'histoire de

leurs ceuvres. Celles-ci, apres tout, ne sont que le
rayonnement de leur Ame, celles-la en sont le foyer.
Les ceuvres s'imposent Anotre admiration: c'est bien;
la vertu s'offre A notre imitation : c'est mieux. ,
Et nous voyons la Bienheureuse lutter contre son
temp6rament, ses pens6es, :es sentiments de maniere

-

376 -

A realiser ce que lui recommande son directeur : u Ailez A Dieu bonnement, rondement, simplement. )
La p6roraison est une invitation A admirer, prier,
imiter la Bienheureuse. Les Filles de la Charit6 surtout
doivent remplir ces devoirs, elles a qui lear Mere a
donn6 un h6ritage tout A la fois si brillant et si lourd
A porter.
Le second panegyrique, celui prononci par Mgr
Bessiere, eveque de Constantine et d'Hippone, est un
hymne de louange a l'honneur des seurs d'Arras.
II debute ainsi : J'aime A contempler I'humanit6
reconquise sous la forme d'une thiorie 6mouvante qui,
de la terre, se dirige vers le ciel. Le sentier est Apre,
la pente des monts est glissante, le soleil accablant;
la nature rebelle se cabre devant I'obstacle, des ennemis
sournois dressent de perfides embiches; il y a des
alternatives de lumiire radieuse et d'ombre decevante
et lourde. Mais ne craignez pas pour le sort de cette
tenace caravane. A sa tete un ange conducteutr porte,
en offrande, des victimes, des holocaustes. Depuis que
le Christ a conquis 1'Yternelle gloire par la croix, il n'y
a de salut que dans le sacrifice. Le choeur des predestines monte toujours; arm6e pacifique, il fait des haltes
salutaires dans nos temples, vestibules du paradis.
Bient6t il frappe aux portes 6ternelles d'une main
victorieuse qui les ouvre bien larges, il depose aux
pieds du tr6ne divin et jusque dans la main du doux
Sauveur le premier anneau de cette chaine mystique
qui relie entre eux tous les 6lus de la terre. Et alors dans
une extase amoureuse l'adoration commence qui n'aura
pas de fin. )
L'orateur divise son pan6gyrique en trois parties: la
preparation des victimes, la consommation de leur
sacrifice, les effets de leur holocauste.
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La preparation des victimes se fait dans leur province,
leur famille, au s6minaire, a Arras. La province : Les
sceurs Marie-Madeleine Fontaine et Marie-Francoise
Lanel sont de Normandie, magnifique verger, .terre
ge'nreuse oi tout est plantureux, les arbres, les corps
et, plus que tout, les ames. Th&rese-Madeleine Fantou
est de Bretagne o4, sous labrume qui pleureaux rayons
d'un soleil attiedi, croissent le lis et Phermine, ii foi et
la fiddlith. Jeanne Girard est de la 'Meuse, territoire
d'&popke, baign6 par le fleuve tragique qui a vu
Jeanne d'Arc et qui a meli ses lots I des flots de sang
humain. La famille : C'est la que les Bienheureuses
entendirent I'appel de Dieu. Belle page sur l'influence
de la famille et sur la nature de la vocation, touche
mysterieuse, lumiire soudaine, emprise surnaturelle,
revdlation muette, arr&t en pleine nuit, elan vers les
cimes, choix r6fl6chi et tranquille, parfois lutte poignante avec un ennemi jaloux, toujours enrblement
volontaire et armh pour la croisade- de l'apostolat. Les
sceurs d'Arras,timides colombes, avaient entendu la voix
enchanteresse du c6leste oiseleur, cette voix qui nous
enchaine a une apparente servitude pour ouvrir devant
nous les champs infinis de la sainte liberte des enfants
de Dieu; volontaires magnanimes, elles avaient tressailli
cce ( Garde a vous)) du Christ qui, du haut de
la croix, passe en revue ses troupes d'elite pour les disposer a prendre d'assaut le bonheur par la souffrance.
Les voici au seminaire du faubourg Saint-Denis. Je
ne sais quel enfant de Paris au verbe gouailleur appelait le Siminaire: l'usine oh se fabriquent les Filles de
la Charit6. Le seminaire est un pavilion central oi sous
le regard de Dieu sechargent d'6lectricit6 surnaturelle

des ames pures; c'est une forge mystique oil, sops 1'enclame de la rggle et au feu de la vie int6rieure, des
coeurs droits se trempent pour le bien avec la rigidit6
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et la souplesse de l'acier; c'est un arsenal ou se pr6parent, s'ajustent, se polissent des armes redoutables a
l'enfer; c'est une 6cole ou des maitresses consommies
donnent des remarquables legons de choses; c'est une
ruche industrieuse. Mgr Bessiere montre comment les
sfurs d'Arras y apprirent la tactique surnaturelle, y
6tuditrent les remparts de la vie religieuse : r!glement
de vie, connaissance de soi-m&me, vie int6rieure et
enfin esprit de sacrifice. Ces pages sont extremement
belles. Enfin les futures Bienheureuses sont placies k
Arras; si leurs anges gardiens avaient pu contresigner
leur feuille d'obidience, de quel .stylet ardent ils
auraient 6crit : Boa pour le martyre!
La seconde partie de ce panegyrique est aussi prenante que la premiere; c'est la consommation du sacrifice. Apris une vue d'ensemble sur la R6volution
consid-re comme 6poque et comme doctrine, Mgr Bessiere montre les Filles de la Charit6 refusant de preter
le serment Liberte-Egaliti et, par suite de ce refis,
emprisonnees le 14 fevrier 1794i l'Abbatiale, le 21 mars
a la Providence, le 5 avril aux Baudets, conduites a
Cambrai le 25 juin, condamnies le lendemain 7 messidor et d6capitees le meme jour. L'orateur raconte les
scenes touchantes, renouvel6es de la primitive Eglise,
qui se d6roulerent pendant le sacrifice. Voici celle da
chapelet: L'histoire ajoute qu'au moment de la funibre
toilette, le chapelet de ces v6nrables servantes de Dieu
6tait devenu une genante parure. Une lutte s'engagea
autour de ce que les supp6ts du demon appelaient une
vaine amulette. La resistance fut h6roique et, de guerre
lasse, on leur laissa ce doux embleme qui fut dispose
en couronne sur leur front virginal. Leurs ennemis
eux-memes Ataient ainsi contraints - 6 ironie de la
Providence! - de leur delivrer un gage des honneurs
magnifiques que le ciel preparait a ses elues.
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La troisibme partie relate brievement les effets de ce
sacrifice. D'une part, a1justice de Dieu qui s'exerce
implacable sur les bourreaux, en particulier sur le miserable renigat Joseph Lebon, d'autre part la prophitie de la soeur Fontaine qui se r 6 alise et puis'la double
apotheose des Bienheureuses, celle du ciel qui suivit
lear mort, celle de laterre qui commenqa le 13 juin 192o
a Rome.
La piroraison est une invitation a imiter les Bienheurenses. Jadis quand des h6ros chritiens tombaient
sur l'arene imperiale, des mains pieuses d'6poise, de
pere, de sceur etanchaient leur sang gndereux d'un
linge modeste qAi devesait le palladium et le rempart
d'une maison. Recueillons d'un cour avide 1e sang de
nos martyreset,dans an culte sincere, inoculons en nos

Ames les ge-mes de vie qo'il recole.
Les Filles de la Charit6, particulibrement, doivent
etre lesvolontaires de l'immolation, les pieuses vestales
de la ferveur ici-bas, pour etre a jamais les adoratrices
fortunbes de la patrie.
Le troisieme panegyrique donn6 par Mgr Leynaud,
archeveque d'Alger, est plus simple de forme, mais
non moins touchant et pratique. La Bienheurense
a aime Dieu et en Dieu tous les hommes. Le panegyrique est une succession de traits charmants, emprunt6s A la sainte tcriture ou A la vie de la Bienheurense
et expliqubs, commentbs pour la plus grande utilite
des auditeurs. La p6roraisonest un r6cit 6motionnant
de la bEatification de Louise, aRome, le 9 mai dernier.

-- 38o TUNIS
FETE DE LA TRANSLATION DES RELIQUES
DE SAINT VINCENT DE PAUL

Le Souverain Pontife Pie X a accorde aux habitants
de Tunis le privilege de c~elbrer la f&te patronale
de leur cath6drale le jour de la Translation des reliques de saint Vincent.
Cette annee, elle a eti ce~lbrie avec une pompe
extraordinaire ; on dirait que la bienheureuse Louise
de Marillac se plait, apres les belles fetes qui ont eu
lieu en son honneur, a faire donner plus d'&clat a celles
de son saint directeur.
Des la veille, A l'Ang6lus de midi, les cloches de la
belle cath6drale sonnaient a toute volee, pour annoncer
ala ville la fete du saint Patron, et inviter la population tout entiere a la cilebrer.
La cath6drale avait revtu ses decorations des grands
jours : toute tendue de draperies rouge et or, dans
lesquelles 1'l6ectricit6 devait donner tous ses feux.
L'autel de saint Vincent, don magnifique de la pikte
des fiddles, etait somptueusement orne de palmes d'or
et de brillantes gerbes rouges et roses ; une nappe
d'une grande valeur avait 6te faite par de pieuses et
habiles mains, a l'intention du saint, et ktrennee ce
jour-la.
Enfin, le jour de la fete arrive. A sept heures, etait
dite une messe de communion, a laquelle les membres
de toutes lesconferences de Saint-Vincent-de-Paul de
la ville doivent assister. Les communions sont nombreuses, si nombreuses qu'on peut a peine commencer
la messe suivante & huit heures un quart.
A dix heures doit avoir lieu la grand'messe .solennelle; dis neuf heures et demie, lacath6drale estpleine.
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Heureusement, des places sont r6serv6es aux Messieurs
de laConf6rence, auxFilles de la Charite, dont les deux
maisons sont r6unies ce jour-la, aux autres congregations religieuses, car, a Tunis, beaucoup de cordialitA regne entre les nombreuses communautes qui y existent, la fete de I'une devient la fete de toutes ; puis
aux Dames de la Charit6, si z6~~es dans ce pays.
La grand'messe est c6lebr6e par Mgr Ratul, vicaire
general; Mgr Polomeni, si ami des enfants de saint
Vincent, preside la cer6monie. Les chants sont executes par la maitrise archiepiscopale.
A l'evangile, Mgr Pons, le c6lebre conf6rencier de
Tunis, c6lbre aussi en France et en Algerie, monte
en chaire prononcer le panegyrique du saint. Il ne
veut pas faire un panegyrique banal, mais interesser
son auditoire tunisien : il montre saint Vincent captif
a Tunis, son arriv6e, comment il est vendu, revktu d'un
simple hocqueton, et train6 dans les divers quartiers
arabes existant encore ; il peut nommer les rues, les
souks, les endroits oh le bon M. Vincent a passe;
details pleins. d'interet pour les habitants de Tunis.
Puis la conversion de la femme musulmane, de son
maitte, et celle de celui-ci. II montre par lI, a la populatipn de Tunis, qu'il y a quelque chose a faire pres
des Arabes, puisque saint Vincent, en si pen detemps,
a opier des conversions.
La messe se poursuit ; quatre jeunes filles de la Protection, dirig6e par les Filles de la Charit6, font la
quete en faveur des pauvres, leurs plateaux paraissent
bien lourds, car la charitA des Tunisiens est grande.
Le soir, d&s deux heures un quart, les cloches appelaient de nouveau les fddles aux vepres. Mgr I'Archeveque, emp4ch6, le matin, d'assister a la ceremonie,
avait tenu a presider celle-du soir.
A l'issue des vepres, les jeunes gens de la Conf6-
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rence portirent solennellement la statue du saint J
1'endroit meme o6, il y a trois cents ans, il etait train6
captif, la corde au cou, pour ktre vendu comme esclave.
Puis Mgr 1'Archeveque donne lui-meme la benediction du trbs saint Sacrement, et veut, malgre sa
fatigue, faire v6ndrer la relique a toute une population, venue pour prier et honorer le grand saint
Vincent.
UN TEMOIN.

AMERIQUE
GUATEMALA
Depuis longtemps on se priparait, a la maison centrale, a c6l6brer notre Bienheurease Mere. Le retour
de ma soeur visitatrice, et le souvenir encore tout
vivant de fetes de Rome et de Paris qu'elle rapportait
a sa province et particuliirement a la maison centrale.
avaient mis 1'elan dans tous les coeurs. La chapelle,
toute nouvellement reedifiee depuis les tremblements

de terre de dicembre 1918, recevait peu a peu tous
ses ornements. La statue de notre Bienheureuse Mere
arriv6e d'Europe, avec celle de saint Vincent, par les
'derniers vapeurs, occupait, pour la premiere fois, une
place d'honneur. Avec quel bonheur et quelle v&6nration nos saints Fondateurs avaient-ils et6 accueillis !
Sur les indications de ma seur visitatrice, on s'appliqua a reproduire, autant que possible, le d6cor. de
roses the et de glycines de la Maison-Mere, et toutes
les jeunes filles de la maison pass&rent leurs grandes
vacances a la confection des fleurs.

La fete fut pr6cide par la retraite des sceurs servantes de la province, chose jusque-li inouie en Am&
rique Centrale. Toutes ont repondu avec empressement a l'appel; et meme les plus 6loign6es, de Panama
et de Costa-Rica qui ont douze jours de voyage, ne
regrettent pas la fatigue du d6placement.
Cette reunion an coeur de la province 6tait pour
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toutes une grande joie, les seurs vivent a de si grandes
distances les unes des autres dans ces pays perdus!
Si bien pr6par6, le Triduum fut, pour notre Bienheureuse Mere, et nos soeurs d'Arras, un v6ritable
triomphe, triomphe tout intime d'abord dans les ceurs
de leurs filles et sceurs, mais auquel toute la ville de
Guatemala va s'unir.
Jamais on n'aurait pt croire A un tel mouvement de
sympathie du clerg6 et de toute la population. Toutes
les maisons de Guatemala, toutes les oeuvres de la
maison centrale apportbrent leur concours. Messieurs
les Lazaristes se multiplierent et se d6vouerent sans
compter. Des cinq heures du matin, le premier jour,
28 janvier, la chapelle, brillante de lumiires et de
fleurs, fut remplie et ne d6semplit pas. Le tableau de
notre Bienheureuse Mire et de nos sceurs martyres, qui
occupait le fond du choeur tout entour6 de lumiere
electrique, frappait tout d'abord les regards et inspirait la devotion.
A chacune des messes qui se succedaient sans
interruption, les communions furent fort nombreuses
et Notre-Seigneur expos6 pendant ces trois jours,
n'a 'peut-4tre iamais recu dans Guatemala autant
d'adoration.
Ne pouvant r6unir tout le monde a la fois, chacune
des oeuvres eut sa messe basse; la plus touchante fut,
sans contredit, celle des pauvres. Tout diguenills et
pieds nus, ils venaient prier celle dont on leur disait
tant de bien. Cette pribre des delaissbs et des ignorants a di monter tout droit au cceur de notre Mire.
A la sortie de la messe, tous se riunirent dans le praau
des classes, oii des tables 6taient dress6es, les enfants
d'un c6te, les grandes personnes de l'autre. Aucun ne
se fit prier pour prendre une bonne tasse de chocolat
et les tamales, sorte de bouillie de mais envelopp6e
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dans dep feuilles de bananiers, sans lesquels il n'y a
pas de grande fete pour tout bon Guatemalteco.
L'usage de la fourchette et de la cuillere leur etant
inconnu, on dut attendre la fin du repas pour la distribution des mkdailles et des images.
Tous les' jours, A neuf heures, A la grand'messe, les
portes restaient grandes ouvertes pour laisser A l'assistance trop nombreuse le bonheur d'entendre et les
chants et le panegyrique si chaleureusement prech6
de nos Bienheureuses.
Mais ]e plus grand triomphe fut encore le dernier
jour, 3o janvier. Les chants et la musique des enfants
de I'hospice, petits Indiens aux pieds nus pour la plupart, et le discours du Reverend PKre provincial des
Dominicains, mirent- le comble A l'enthousiasme, qui,
le soir, ala b1nediction, n'eut plus de borne; tout
le monde chantait, priait avec un ensemble et un
elan vraiment 6motionnant. Le Christus vincit, le Te
Deum, le Tantum de Planque, entonn6s par des centaines de voix d'enfants, de jeunes filles, avec l'appoint 6norme des hommes et jeunes gens du patronage, mirent le comble h l'all6gresse et A la ferveur
g6narales; aussi le d6fil6 de ceux qui viorent baiser et
v6ndrer les reliques de notre Bienheureuse Mere fut
interminable; Enroplens et pauvres Indiens, tous se
pressaient et nul ne voulait quitter ce lieu b6ni.
Tout le temps du Triduum, des brochures, images et
midailles expliquant le sens de cette f&te, furent distributes a la porte de la chapelle, rendant populaire
jusqu'en Ambrique la mbmoire de notre Mere, et gravant en chacun un souvenir plus durable de ces jours
du ciel.
Maintenant, toutes nos sceurs vont repartir emportant le souvenir de journ6es bien r6confortantes. Et en
c6l6brant dans leurs maisons les fetes de nos Bienheu'3

-386reuses, elles procureront a celles qui n'bnt pu venir
un peu du bonheur dont, heureuses priviligiies, elles
viennent de jouir.
Puisse notre Bienheureuse Mere regarder d'am eil
bienveillant cette pauvre petite province d'Amnrique
Ceatrale, y multiplier les scurs en lui accordant les vocations nombreuses et fortes dont elie a besoin pour
faire du bien et beaucoup de bien a tant d'imes abandonnees qui les r&clament de toutes parts.
N...
Lettre de M. VANDERMEERSCH, Plitre de -a Mission, a

M. PLANSON, assistant de la Congrigation.
Alegria, 28 octobre 192o.
MONSIEUR L'AssISTANT,

La grcice de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais !
Avant d'entreprendre notre nouvelle campagne de
missions 1920-1921, je viens vous donner un l1ger
compte rendu de nos travaux de la derniere saison,
novembre g199 a juin 192o. Vous n'ignorez pas, Monsieur 1'Assistant, que pendant la saison des pluies torrentielles et presque quotidiennes, de juillet tfin oct6bre, les missions sont impossibles an Salvador; et
nous nous consacrons, pendant cette derniere ppoqpe,.
exclusivement a des retraites, ueuvaines, tridaums et
retours de missions.
Donc, de novembre 1919 a juin g12o, nous avons
pr&ch vingt-cinq missionsqui ont donn pour r6sultat:
14 315 personnes confess6es et 993 mariages. Et pendant la saison des pluiesc'est-a-dire de juillet A fi octobre, vingt-neuf exercices de retraites,neuvaines,premikres communions, retours de missions, etc.
Depuis la fondation de la Mission at Salvador, nos
missions ont toujours le meme cachet, celui quii os-
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-est prescrit par le directoire : la pribre du matin, la
messe de mission avec ses chants, ses communions et,
son instruction. Dans le cours de la journe, en dehors
des confessions, deux catichismes, celui du matin et
celui de I'aprs-diner, avec sa visite an saint Sacrement
et la r&petition des chants de lamission. Et le soir le
grand exercice de la mission, celui qui attire toujours
beaucoupde monde, mnae-lesindiffErents et les impies
qui viemrent par curiosit, d'abord, et bient6t.tombent
dans nos filets. Cet exercice consiste dans la r6citation
solennelle duchapelet avec chant - la glose du directeur de lamission - le sermon sur les grandes vriths,
la publication des mariageset Ie chanttoujours impresSsionnant du c Pardon n, chanth par les missionnaires
et auquel r6pond le peuple. La sortie s'effectne en
chantant Je Salve, altern6 habituellement par les
hommes et par les femmes.
Nos deux missions principales, oit tousles missionnaires ont -dfse reunir pour sufire an travail, ont. tti
celles de San Miguel et de Zacatecoluca.
San Miguel, ville 6piscopale, situde sur les flancs di
volcan de San Miguel, de quarante mille habitants, distribnus dansle centre et vingt et un cantons diff6rents,
est desservie actnellement par un seul cur6, M. Plantier,
pretre franqais, trbs intelligent et tirs actif, qui sut
preparer admirablement la mission. Notre entr&e a
San Miguel fut, pour ce bon pretre, l'occasion de manifester publiquement, et d'une facon grandiose, 1'attachement de son peuple i la religion catholique et
romaine.
Des milliers de personnes nous attendaient A la gare.
Impossible de circuler. De mimoire d'hofnne, San
Miguel n'avait vu une foulesi imposante et si enthousiaste. C'6tait de bon augure pour le succes de la mis:sion. Et, en effet, dbs le premier jour, on jugea qu'au-
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caune 6glise ne pourrait contenir I'auditoire de la mission
et on d6cida d'ilever une chaire provisoire dans l'immense enceinte de la cath6drale en construction. C'est
U1,a ciel decouvert, que chaque soir se reunissait notre
peuple de fiddles, les hommes debout dans les nefs
latirales, et les femmes assises " terre dans la nef
du milieu. Dans cette meme enceinte, il nous fallut
cel6brer la messe de premiere communion de nos huit
cents enfants que nous avions pr6par6s durant quinze
jours par des cat6chismes dont les heures devaient coincider avec les sorties des classes, a onze heures du
matin et a quatre heures du soir. Nous nous 6tions
distribue le travail : quatre missionnaires aux quatre
points cardinaux de la ville et le cinquieme au centre,
de la paroisse.
Les protestants qui s'6taient implantes I San Miguel
depuis quelques ann6es et qui y faisaient une propagande effrenee recurent le coup de grace, du fait de
la mission. II fut distribu6, dans chaque maison de la
ville ef des cantons, le c catichisme, A I'usage du peupie, contre le protestantisme ,, par le cardinal Cuesta,
archev&que de Santiago. Cette propagande ouvrit les
yeux i beaucoup d'ignorantsau sujet du protestantisme
et les affermit dans notre sainte Religion.
Une autre mission aussi importante et abondante en
r6sultats fut celle de Zacatecoluca oi nous avons confess6 plus de 6ooo personnes et fait penetrer la grace

du sacrement de mariage dans 576 foyers. Apres quatre
ou cinq jours de mission, l'eglise de Zacatecoluca, bien
grande cependant, regorgeait de fidles, et il fallut
s'imposer la grande fatigue de precher sur la place publique devant un auditoire de 4000
ooo 5 ooo personnes.
La moyenne de nos confessions atteignait 220 personnes
par jour. Nos deux cat6chismes quotidiens 6taient
suivis non seulement par les enfants, mais par beaucoup
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de grandes personnes. B6ni soit Dieu qui veut bien
donner sa benediction abondante a nos pauvreý travaux! Toutes les autres missions de l'annee ont 6t6 prechees dans des localit6s moins importantes par des
groupes de deux missionnaires seulement, donnant
comme r6sultat une moyenne de deux cents a cinq cents
confessions.
Ces quelques details sur une tournee de missionsdans le Salvador vous donneront, Monsieur l'Assistant, une idee de nos travaux. La moisson est grande:
on nous demande des missions dans les trois dioceses
du Salvador; et Mgr Volio, 6veque du Honduras, nous
supplie depuis deux ans d'aller au secours de ses populations absolument abandonnies. Qu'il est penible de
repondre tout le temps : C'estimpossible. , Nous ne
sommes que cinq missionnaires missionnants dans la
province.
On nous dit que M. le Superieur general ou notre
assistant sp6eial viendra bient6t nous faire une visite
extraordinaire.
Puissiez-vous venir bient6t et constater de vos yeux
notre d6tresse pour nous secourir de quelque facon.
Eugene VANDERMEERSCH.

BRESII.
RIO DE JANEIRO
Ce fut une all6gresse immense dans l'ancien college
de l'Immacule-Conception, quand il fut decid6 que
les fetes de la Beatification se c6l6breraient dans sa
vaste enceinte. Une belle page de plus allait s'ajouter
a l'histoire de son passe.
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Depuis plusieurs mois deja, dans tcette .douce perspective, des travaux preparatoies .avaient t6 ifaSts
dans la cour jd'entr6e et dans le jardin. Le mois qui
pric6da les inouhliables journ6es des 24, 25 et a6 septembre,se passa tout entier en pr.paratifs,sans ngli.ger toutefois le service des paumres.; on ne marchait
pas, on volait ; l'enthousiasme bresilien, la vivacit6
francaise, l'amour filial s'tnissaient ;por preparer
cette.fte du coear, qui,devait s'encadier dans le ravissant tableau de notre belle plage de Betafogo, correspondre aux desirs de nos bons superieurs, et manifester une admiration reconnaissante , lab.ieaheureuse
Louise de Marillac, Fondatrice des Filles-delaChariti,
,psemiire.Communaut6 franqaise, qui, bravant la frvre
jaune, s'est adonnee, au Br6sil, au service des malades
et a l'bducation de la jeunesse.
La veille du Triduum arriva enfn.- Un grand .portique, place devant I'entr6e principale, indiquait au
peuple, comme a Rome, sur un -tableau, par deux
inscriptions, le double objet des fetes.
La belle eglise gothique (en laquelle notre Tres
Honore Pire c6l6bra la premiite messe solennelle en
la ceremonie de sa consecration, le i5 octobre I953),
se transforma en un clin d'aeil ; les lustres orn6s de
fleurs 6taient relies entre eux par des guirIandes
blanches, d'une extremiti a l'autre de la nef ; au-dessous de chacun d'eux pendait une gracieuse corbeille
de fleurs variees, entre lesquelles dominaient la rose
the et la violette, qui rappelaient dans leur muet langage les vertus de notre sainte Mere. Les colonnes du
sanctuaire 6taient nrn6es d'autres riches corbeilles et
l'autel, artistiquement transform6 en un champ de lis,
-tait domine par un tableau de plus -de 5 matres de
hauteur, peint avec un filial amour par une de nos
:sceurs, ou apparaissait aureolee, aimable, douce et
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attrayante, l'image de notre Mere dans la gloire,.
entouree de ses quatre filles martyres ; un tabltan
en ogive compl6tait l'apotheose et la dominait (conservant la- forn-e du vitrail); il reprisentait le cotur
de Jesus, rayonnant de charit6. Pendant les c6remonies, un puissant projecteur langait des rayons lumineux aux couleurs changeantes, donnant i ce tableatt
une vieet une attraction exceptionnelles. La statue de
la Bieaheureuse, sous une niche de violettes, et sa
reliqae, entourke des m&mes feurs, attiraient, aux
deux extrimitbs de la table de communion, les hommages de la d6votion des fideles.
La journie du 24 commenea brumeuse, c'itait ejour destine an personnel interae du Collkge : pesionnaires, orphelines, jeunes flles de FCEuvre dck
Protection, employees, dames pensionnaires, etc.,
avaient leurs places reservtes. Des pretres, des sceurs,
des fid6les en grand nombre commencerent & affluer,.
malgrk la plaie, d&s la premiere heure.
Les snminaristes de la Congr6gation de la Mission,et les petits bonnets du s6minaire assistirent I toutes
les cernmonies : les premiers les rehaussant par lear.
pieux concours, les seconds nous edifiant par lerjoie modeste et leer angelique feryeur. Iiy avait des>
messes des cinq heures et demie jusqu'` dix heires:
.Les Enfants-Trouves vinrent tres nombreux, files;
et gartons, quatre cents.environ; unissant lears voix:
accompagn6es par leur orchestre, ils electris!rent les
fideles par leurs chants pleins d'entrain e, de ferver..La grand'messe solennelle avait lieu a dix heures;.
elle fut, chaque joir, ceIebr6e par un 6evque, les chantsý
sacris etant ex6cut6s avec brio par la Schola Cantorum
Santa Cecilia. Les communions fnrent nombreuses
Les chants, les lumieres, les fieurs, la pikt6, le recueillemeet des assistants aux rangs presses pen6traient le.

-

392 -

cceur d'une onction, d'un enthousiasme impossibles i
decrire, d'une joie calme et suave que ne peut comprendre que celui qui I'a sentie. Malgr6 la pluie qui ne
cessa presque pas pendant les trois jours du Triduum,
I'6glise etait constamment comble, conservant ce mEme

cachet d'animation, de ferveur et de recueillement;
si le beau temps se fit mis de la fete, on n'aurait su
vraiment comment donner satisfaction a la devotion

des fidles. Et, cependant, on aurait dit que 1'6glise
s'elargissait pour offrir une place a chaque nouvel
arrivant. Lorsque d6jý on n'apercevait plus une seule
;place vide, un nouveau groupe d'enfants on de fidtles
faisait irruption, vite encore un banc des ouvroirs,
des chaises porties par des ilves obligeantes, et chacun se trouvait installM et tres reconnaissant.
Au soir du premier jour, a quatre heures, le Rev.
P. Natuzzi, jesuite, fit un beau panbgyrique, il parla
des trois ascensions de notre Bienheureuse Mere, par
la douleur, I'amour, la gloire; quoique un peu mystique, il fut compris de tous et merita les lo-anges de
I'immense auditoire. La ben6diction solennelle du
tres saint Sacrement cl6tura, vers cinq heures et demie
du soir, ce premier beau jour.
Le second jour vit de nombreux pelerinages. La
chapelle 6tait belle avec ses grandes nefs remplies,
des les premiers bancs jusqu'aux derniers, de jeunes
filles et d'enfants en v6tement et voiles blancs.
Les messes se succ6edrent; comme la veille, les
assistants s'approchent en rangs presses de la sainte
table. A huit heures, les Dames de Charit6, les patronages de Saint-Vincent (gargons) et de l'Immacul6eConception (filles), I'externat Sainte-Philomine, classe
gratuite, et les families pauvres secourues par le colIlge, 6taient spicialement invit6s. Quelle touchante
reunion! Sept petits garcons s'approcherent pour la
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premiere fois de Jesus-Hostie. Les'regards de la
Bienheureuse ont di se reposer avec complaisance sur
cette assemblee, bien faite pour les charmer.
Les petits bonshommes, bien proprets, mais pour lI
plupart en chemise et pantalon, quelques-,uns pieds
nus, furent ce jour-l1 plus tranquilles et d6vots que de
coutume. Apres la messe, tandis que le conseil desDames de la Charite tenait son assemblee mensuelle,
les pauvres et les enfants des patronages se reunissaient dans un preau, oh cafe et pain furent servis
pour eux; puis recurent une distribution de v6tements
et de vivres, fournis par les Enfants de Marie et lesDames de la Charit6; les pensionnaires, animees par
cette douce atmosphere de charit6, aidaient a les
servir. et vidaient entre les mains des enfants leur
petite bourse; ceux-ci, ravis, auraient voulu revatir
aussit6t leurs nouveaux vetements. Cette charmante,
scene dura deux heures. Garcons et fillettes, invites
ensuite a reyenir le lendemain, dimanche, a la messe
d'obligation, proposirent, sans hesiter, de demeurer au
collige jusque-l4; ce ne fut qu'i grand'peine qu'ils

consentirent, enfin, a se retirer.
Le pan6gyrique du deuxieme jour fut fait par le
Rev. P. Jean Gualbert; plus pratique que celui de la
veille, trbs appr6ci6 aussi, il montra 1'action de la
Bienheureuse dans la famille d'ahord, puis dans la
soci&te.
Le troisieme jour des places speciales etaient reservies aux Edfants de Marie internes et externes des
differents etablissements de nos sceurs. La messe de

l'Association et la grand'messe eurent une grande
solennit6; un nombreux clerg6, press6 dans le sanctuaire .rehaussait la pompe des c&r6monies; religieux
et feligieuses des divers ordres fix6s a Rio, avaient &te
invites par notre respectable -Pre visiteur et notre
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digne seem visitatrice a prendre part k notre pieuse
alligresse et y avaient repondu avec empressement.
Un dejeuner, offert par notre digne visitear, reunit
dans un des salons du collige les .v&ques,

religieux

et laics, amhis de la Congr6gation, tandis que quelques
religieuses acceptaient de prendre place a une table
prepare par les sceurs. Les Dames de la Charite et
Enfants de Marie eurent aussi la facilitb de prendre
au college une rkfectioa, qui leur permit de passer
tout enti-re au college cette derniere joarnie de fete.
Une s6ance litteraire devait, en effet, comme la
weille, reunir nos invites pour leur faire coanaitre, par
des tableaux vivants, des chants, r6cits et poesies, la
vie et les vertus de la Bienheureose Mbre. Tout fut
&coute et apprici6 avec la plus pieuse attention, et,
pour cl6turer cette belle reunion, pour laqnelle La
grande salle de fete de l'6tablissement 6tait deveane
trop petite, an d6put6 fediral, frTre de l'une de nos
seurs, le docteur J.-B. de Andrada e Silva (petit-fls
du patriarche de l'ind6pendance du Br6sil), prononca
en un bean discours, plein de feu et de conviction,
1'eloge de saint Vincent, de la Bienbeureuse, de leurs
e<uvres, 6mettant comme dernier vceu que ses filles, et
celles de toutes les families distingu6es qui composaient cette assemblee, si elles n'avaient pas-l'honneur
d'etre Filles de la Charit6, fassent an moins les imita-

trices des vertus de notre Mere, pour le bonheur de
leurs families et la grandeur de la patrie bresilienue.
De chauds applaudissements firent

ciho

a ces vi-

brantes paroles. De IA, on se rendit a la chapelle qui
put a peine contenir la foule; beaucoup s'estimbrent
heureux d'assister debout i cette c6r6monie.- L'eveque
de Espirito-Sancto, D. Benedicto A. de Souza, monta
en chaire : quel orateur ! il complCta les louanges deja
.donaees a la Bienheoreuse et en scella la chaine par
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un anneaw d'or. Avec- queilL- admiration, quelte conviction, il parla de la sainte Fondatrice, pour la
famille de laquelle il professe- une toute paternellebienveillance, et il dit, en jetant ses regards sur lessceurs qui occupaient tout un c6ti de la grande nef,
que les blanches cornettes lui reprisentaient commeun champ convert de neige, ajoutant que la neige, en
donnant l'impression du froid, echauffe cependant si,
par l'action, on entre en contact avec elle; ainsi, d'e ra
Communaute, partout oh eile se r6pand, se manifeste
la ctiarite, l'amour du pauvre, ler regne de Dieu s'etablit. Faisant ensuite allusion a la petite fondationb
r6cente d'un humble village de son diocese, it avoua
d'un tonrmu que lIe bien spirituel qu'il constatait em
ses visites pastorales dans les hameaux environnants.
provenait des enfants externes de nos chfres sceurs,.
qui, an nombre- d& quatre seulement, obscures et.
modestes h-roines, avaient fait de lear ecole le centred'un bien conside6able. Ce beau discours, en portant
an comble- Yenthousiasme, pr6para magnifquement
les cceurs an chant solennel du Te Deum, dont le clerg&et la Schola Cantorum donnurent successivement a
pleine voix les versets. Tons les hereuru timoins decette belle cirdmonie traient unis dans la reconnaissance.
Les souvenirs distrihnbs an sortir de leglise furent.
recus avec un pieux empressemejnt, baisis avec respect
et les homigages rendus A notre Bienheureuse Mere, sir
humbre pendant sa vie, ne furent pas moins brillants,,
et combien phus touchants, que ceux que recueillirent,.
dans les fAtes officielles, les souverains berges en,
visite au Brisil.
Le peuplese r6pandit dans la cour d'entr6e, et, peu:
soueieux de Phumidite d" soir, paraissait ne pouvoir
se d6tacher de notre sanctuaire, oh nne belle image:
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Sependant sa vie,.ne furent pas moins brillants,
et combien plus touchants, que ceux que recueillirent,.
dans les f&tes officiefles, les souverains belges en.
visite au Br6sil.
Le peuple se r6pandit dans la cour d'entr6e, et, peu:
soteieux de Fhumidit6 du soir, paraissait ne pouvoir
se d6tacher de notre sanctuaire, oui ane belle image
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digne sear visitatrice a prendre part a notre pieuse
alihgresse et y avaient repondu avec empressemeat.
,Un dtjeuner, offert par notre digne visiteur, reunit
dans un des salons du college les .v-ques, religieux
et laics, ajuis de la Congr6gation, tandis que quelques
religieuses acceptaient de prendre place A une table
pr6par&e par les scears. Les Dames de la Chariti et
Enfants de Marie eurent aussi la faclit6 de prendre
au collge :une x6fection, qui leur permit .e passer
tout entiere au college cette dernitre joira~e de fete.
Une seance littiraire devait, en effet, comme la
reille, r6unir nos invites pour leur faire connaitre, par
-des tableaux vivants, des chants, recits et poesies, la
vie et les vertus de la Bienheurease Mere. Tout fut
*cout6 et apprici6 avec la plus pieuse attention, et,
pour cl6turer cette belle r6uaion, pour laqnelle la
grande salle de fete de l'6tablissement htait devenue
trop petite, 1a deput6 fdedral, fr~re de l'ane de nos
-sers, le docteur J.-B. de Andrada e Silya (petit-fils
du patriarche de l'ind6pendance du Br6sil), prononga
.en un bean discours, plein de feu et de conviction,
l'6loge de saint Vincent, de la Bienheureuse, de leurs
<cuvres, emettant comme dernier v~e que ses filles, et
celles de toutes les families distinguses qui composaient cette assemble, si elles n'avaient pas-l'honneur
-d'tre Filles de la Charit6, fussent au moins les imitatrices des vertus de notre Mere, pour le bonheur de
leurs families et la grandeur de la patrie brýsilienne.
De chauds applaudissements firent eclfo A ces vibrantes paroles. De la, on se rendit A la chapelle qui
put A peine contenir la foule; beaucoup s'estimirent
heureux d'assister debout A cette c6r6monie. L'6vq:ue
de Espirito-Sancto, D. Benedicto A. de Souza, monta
en chaire : quel orateur ii complita les louanges deij
donn6es a la Bienheureuse et en scella la chaine par

un anneam dFor. Aver quellie admiration, quelle conviction, il parla de Ik sainte Fondatrice, pour la
famiile de- laquelle ii professe- une toute paternellebienveillance, et ir dit, en jetant ses regards sur lessours qui occupaient tout un c6t6 de la grande nef,
que lee blanches corettes lui repr6sentaient commeun champ couvert de neige, ajoutant que la neige, en
donnant l'impression du froid, bchauffe cependant si,.
par I'action, on entre en contact avec elle; ainsi, de ra
CommunautE, partout oi elle se r6pand, se manifeste
la cliariti-, lamour du pauvre, le rbgne de Dieu s'itablit. Faisant ensuite allusion
Ia petite fondatiro
recente d'un humble village de son diochse, il avoua
d'un ton 6mu que- Ie bien spirituel qu'il constatait em
ses visites pastorales dans fes hameaux environnants.
provenait des enfants externes de- nos chbres seurs,.
qui, au nombre dcf quatre seulement, obscures et.
modestes heroines, avaiint fait de leur 6cole Ie centred'un bien- considesable. Ce beau discours, en portant
au comble I'enthousiasme, pr6para magniiquement
les ceurs au chant solennel du Te Deum, dont le clerg&et la Schola Cantorum donnerent successivement i
pieine voix les versets. Tous les heureut t6moins decette belle cer'monie itaient unis dans la reconnaissance.
Les souvenirs distribuns an sortir de f'giise furent.
reius avec un pieux empressemejnt, bais6s avec respect.
et les homxqages rendus a notre Bienheureuse Mere, sih
humble pendant sa vie, ne furent pas moins brillants,
et combien plhs touchants, que ceux que recueillirent,.
dans les fAtes officieles, les souverains belges en,
visite au Brisil.
Le peuplese r6pandit dans la cour d'entr6e, et, peuw
soueieu- de lhumidit&E du soir, paraissait ne pouvoirse d6tacher de notre sanctuaire, oil une belle image
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du Sacre-Cceur, accompagnee de deux anges et tout
iiluminde. captivait ses regards.
Si les jours du triduum furent des jours de bonheur
pour tous ceux qui y participerent, combien ils ont
6t doux pournos deux families religieuses! Les coeurs
ane faisaient qu'un. Notre digne Pere directeur avait
tout prevu, conseillant, et guidant avec une sollicitude
paternelle, il n'6pargna aucune demarche pour assurer
la splendeur de ces fetes, et il eut la consolation de
ne rencontrer aupris de tous que des t6moignages de
sympathie et de bienveillance; toutes les maisons de
-nos sceurs pr6tirent leur concours, et le college devint
-avec bonheur la maison de famille oi, en venant
honorer notre glorieuse Mire, chaque asile, chaque
institution de nos sceurs pouvaient demeurer pendant
la journ6e entibre de son pelerinage.
Une vie de famille intense, qu'animait la presence de
nos bons Superieurs de la province, donnait A ces
grandes reunions un charme incomparable. Aux exercices communs et au r6fectoire, les cornettes multipliees rappelaient pendant ces trois jours la bienaim&e Maison-Mire, ressemblance rendue plus sensible
par la vue des chers petits bonnets. Un seminaire bien
reserv6 avait 6t6 organis6, en effet, dans une salle de
reunion,ordinairement occupie par I'(Euvre de Protection de la jeune fille, et les petites sceurs ne perdirent
pas un instant des fetes; le second jour, la pluie ktant
abandante, un dortoir fut bien vite pr&t et lapr6sence
des benjamines vint encore augmenter les joies de ces
inoubliables fetes. Elles.eurent, comme ce qui est de
la terre, leurs ombres 16geres : notre chire seur
kconome et quelques vin6rables anciennes y manquerent et l'une d'elles battit des ailes, comme pour
prendre son vol, mais notre Bienheureuse Mire n'exigea pas un complet sacrifice.
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Que seront au ciel les fetes 6ternelles dans lesquelles nos deux families, r&unies aupris de nos saints
Fondateurs, pourront jouir sans fin d'une parfaite
union ?
Rien ne doit nous couter pour repondre aux desseins de Dieu et nous sacrifier g6nereusement aux
ceuvres d'une si belle vocation.
N...
CENTENAIRE DE LA MAISON DE CARA(A

De I'autre c6t6 de 1'Ockan, parmi les hautes montagnes du bel Itat de Minas, se trouve un endroit
charmant et paisible ous l'on passe une vie heureuse
et dont on aime A se souvenir avec plaisir lorsqu'on I'a
quitt6 depuis meme de longues ann6es. C'est notre
maison du Caraca. Devenue proprikt6 de la Congr6gation depuis d6jh un siecle, elle cst la premiere maison que nous avons possedee au pays 4 do Cruzeiro
do sul n (de la Croix du Sud); elle est done a juste
titre le berceau de la Compagnie dans la province du
Br6sil.
De grands pr6paratifs se faisaient depuis six ans et
I'assembl6e provinciale y avait donni son adhesion.
Le Souverain Pontife, lui aussi, renseign6 par M. Ricciardelli et M. Cabral Josephino sur la fete du centenaire du Caraca, a bien voulu s'y associer. I1 a daign6
envoyer au Tris Honor6 Pere par I'intermwdiaire du
cardinal secr6taire d'etat, le bref si bienveillant dont
voici la traduction:
Du Vatican, le 2z avril

a92o.

RtVERENDISSIME MONSIEUR,

II a r4cemment 6t6 rapport6 k Sa Saintet6 que cent ans se

sont heureusement Jcouls depuis le jour oiu les prAtres de
la Mission se sont

4tablis au Br6sil afin d'y exercer le saint

ministire, et que bient6t cet heureux anniversaire va etre
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celebrd avec des manifestations non iquivoques de'la joie

publique. Cela a rijoui le cceur tres aimant du Saint-Pire
qui connait le zeie avec lequel les membres de cette congrdgation n'ont cess6 de procurer la gloire de Dieu et le salut
des Ames dans ces vastes contries de V'Amirique, soit en y
vaquant h l'education de la jeupesse et des il~ves du sanctuaire, soit en entretenanw dans Le peuple la foi et la pidtd,
soit enfin en se donnant sans compter aux multiples oeuvres
de charite. C'est pourquoi 1'Auguste Pontife s'unit de tout

cocur aux joyeuses solennites de cet heureux 6vinement et
rend avec vous a Dieu, qui ne vous ajamais minag6 son aide,
les grices qui Lui sont dues en de pareilles circonstances.
Bien plus, pour augmenter les fruits de la celebration de ce
centenaire et pour en rehausser l'eclat, il accorde a tous ceux
qui prendroat part i ces saintes solennites la faveur de

gagner l'indulgence plinikre xemel lucranda pourvu toutefois
qu'ils satisfassent aux conditions d'usage dans l'Eglise.
En vous communiquant ceci, je riens A vous faire part des
sentiments de la haute esti.me que j'ai pour vous et dans
lesquels-je suis et entends demeuser,
Votre tout d6vouC.

P. Cardinal GASPARnr.
Mais, hMlas! le dicton populaire est toujouxtr

vWai -

1'homme propose et Dien dispose. La fete projetee
et de tous tantdesir&e n'a pas en. lieu, as grand segret
des presents et desabsents.
C'est a peine si, apres la reception. duo bref pon-

tifical, on a improvis4 an dernier moment uae taust
petite seance musicale et th-Atrale. La faste ea eat au
beriberi,,maladie . caractire 6pidkmique qui fait periodiquement une apparition aaCaraga, et qui achoisi
juste l'annee du centenaire pour sbvir parmi leis eives
et les obliger- rentrer pour la plupart dans leursfamilles.
Cependant, si la fete n'a pas eu lieu avec tout p&clat
extirieur voulu, disons quelques mots de cet endroit
enchanteur et riche de souvenirs.
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La , Serra do Carawa ,,qui a donni le nom a notre
maison est ainsi appel6e a cause de 1'aspect qu'elle
prisente au voyageur qui la voit d'nn certain point et
d'mae certaine distance. Elle ressemble done a un
gros visage renverse qui regarde vers le ciel. Detl
son nom a Caraca -,du mot a Cara ) - visage - qui
avec le suffixe ptjoratif doane Cara.a, c'est-a-dire
figure grande et difforme.
Caraca est done une montagne; bien plus, c'est une
suite de montagnes, enchainees les unes aux autres,
qui paraissent faire un long voyage, marchant ensemble vers la m&me direction, unies et enlacies pour se
soutenir mutuellement, dirait-on, et pour ne pas se
d6courager en route. A un certainendroit elles s'ecartent et se diviseat en deux gronpes qui, faisant chacun un demi-cercle de quinze kilometres de rayon,
forment am milieu un immense plateau inegal et trbs
accidentm. C'est dans ce plateau que se trouve notre
maison, situ6e a douze cents metres ai-dessus du niveau de la mer.
Voulez-vous en avoir une vue d'ensemble ? Piac6 a
un des points les- plus Mlevis de la propridte, a une
-des hasteurs qui dominent tout le bassin, laissez vos
regards se promener lentement autour de vous. Au
loin, une longue muraille de montagnes, dont les
sommets atteignert jusqu'A i gSo metres, ferme
Bcompltement I'horizon. Plus prbs de vous, des rochers dnndods succedent a des rochers couverts
de mousse verte, pourpre, noire ou blanche, et de
petites cascades jaillissent nombreuses de toute
part et se perdent dans une poussiere iris6e. Plus.
pres encore, des vallies, qui perdent peu a peu 1'apreti de la montagne, s'avancent lentement vers le
centre du bassin. Vous avez alors un tableau vraiment
poitique, un panorama peut-etre unique au monde,
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une vue des plus riches et des plus varibes que 1'on
puisse imaginer. Tant6t c'est une foule de jolis
monticules couronnes de bosquets de palmiers, tant6t

ce sont de belles collines verdoyantes en qui la nature
semble avoir jet6 toute la magnificence de sa v6g6tation. Ici, vous admirez la foret qui couvre de sa majest4 le voyageur qui y pbnetre etlui montre larichesse
d'une faune et d'une flore qu'il n'a peut-etre jamais
connues; la, vous voyez de nombreux petits ruisseaux
qui glissent sans efforts dans des prairies riantes et
gracieuses qu'ils arrosent de leur fecondite. Partout,
vos yeux rencontrent des fleurs aux mille variet6s, parses des plus ravissantes couleurs, harmonieusement
parsemees sur tous les points, parmi les pierres comme
dans les prairies, au sommet des montagnes comme
sur les bords des ruisseaux, dans les rochers comme au
milieu de la forat. Enfin sur le versant d'une des collines, au milieu d'une longue esplanade couronn~e
d'une all6e de ( coqueiros x -

palmiers -

se trouve

une iglise de style gothique dont la haute fleche
perce les nuages. Elle s 6pare deux corps de bAtiments
dont I'un est occup6 par les confreres; et l'autre par
l'ancienne 6cole apostolique, devenue aujourd'hui
salle de r6cr6ation et classe de musique. Derriere
l'6glise et la maison, s'l61ve encore un grand et bel
edifice, I'ancien college oi demeurent anjourd'hui les
apostoliques. Tels sont les traits exacts du joli tableau
qui charmera vos yeux lorsque vous aurez promenevos

regards sur l'horizon qui se trouve devant vous.-Tout
est beau en m&me temps que tout est calme, et, a la

beaute comme t la paix de cet endroit, on se croirait
transporti dans ce lieu de delices oa notre premier
pere entonna avec amour et reconnaissance le premier
hymne de louanges au Cr6ateur. L'Ame s'y 6lve avec
6lan vers le bon Dieu et le remercie des beaut6s qu'il
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a semies avec tant de profusion dans ce nouveau
paradis terrestre.
II y a presque deux sidcles un pieux chritien laissait sa patrie et s'embarquait ý Lisbonne pour faire la
travers6e de l'ocean. Deux mois plus tard, il foulait
le sol hospitalier de la grande colonie portugaise, la
n Terra de Santa Cruz ». On ignore son nom et sa
naissance, sa fortune et sa noblesse. On 1'a toujours
appel6 « Irmao Lourenco ,, frere Laurent.
A en croire la 16gende, ce pieux inconnu appartiendrait a une des plus illustres families portugaises,
a la noble famille des Tavora, impitoyablement pers6cutee par le terrible et tristement c61bre marquis
de Pombal. Ce serait Don Charles de Mendonqa
Tavora, qui, pour 6chapper aux cruautds barbares de
l'inhumain marquis, aurait cherch6 un refuge dans une
terre d'exil.
Quoi qu'il en soit, ce qui est tres certain, c'est que le
frere Laurent, disant un 6ternel adieu aux affaires de
ce monde, et s'enfoncant dans l'int&rieur du Br6sil,
arriva au milieu des hautes montagnes du Caraqa, au
centre del'actuel ktat de Minas. Un plateau solitaire
et tres 6leve arreta tout de suite son attention. La solitude fit son charme, et cherchant un endroit d6sert oi
il pourrait trouver le calme et ]a paix, d6sireux de ne
plus penser qu'A l'amour de Dieu et au bien de son
ame, il choisit le paisible plateau pour I'asile de ses
derniers jours. Ame noble et grande, se nourrissant
de l'amour divin, et avide du bien spirituel du prochain, il concut aussit6t un projet qu'il rbalisa au prix
de labeurs et de sacrifices.
Construire dans la v Serra de Caraca n un sanctuaire
didi6,a Notre-Dame, Mere des hommes, en faire un
lien de pelerinages, y faire venir des religieux pour
entendre les confessions et donner des missions a la
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population des alentours, tel fut son reve. Co:-meat
le realiser ? Ou trouver les ressources necessaires ?
En faisant appel I la ginbrosit6 da ban peuple de
Minas.
Le bruit de sa vie p*nitente s'6tait dCji repandlt
partout, sa modestie, son humilitY, Uexemple de ses

vertus avaient attire les regards des habitants de la
contrie. De nombreux compagnonsse firent ses limitateurs, se grouperent autour de lai, et se mirent spontaniment sons son ob6issance. Avec eux le frere par-.
court les riches ( fazendas a des alentours.
Le bon peuple , Mineiro , avait alors, plus quetmaintenant, les qualites qu'on voit encore de nos jours
au sein d'un grand nombre de families du centre dte
Minas.-Use foi vive, une ame ardente, un cceur gEnr reux, et une grande devotion a Marie, c'est tout ce
qu'il fallait trouver pour venir en aide aux desseins du
pieux frere.
L'aum6ne, demand6e sous le nom de a denier 'a
Marie -,fait impression chez tous, et tous donnent, et
donnent a pleines mains.
Frere Laurent et ses compagnons rentrent bientot au

Caraja avec tout un tresor. Les aum6nes recueillies
avaient depassi, et de beaucoup, leurs espirances.
Vers 1774, le sanctuaire 6tait dija achev,. C'ktait...
une jolie petite chapelle, et deux corps de bAtiments,
dans lesquels itfit des cellules pour lai, ses Tompagnons et pour recevoir des p-lerins. Voilh done les
commencements de cette maison qui deviendra ce61bre
i plus d'un titre.
Le saint frere forma tout d'abord une confrerie de
la Sainte Vierge. Les fidiles donnaient lear nom pour
devenir membres associes de la Confrbrie et ne minageaient pas leurs aumbnes.
Des annees cependant s'kcoulerent et la ferveur des
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premiers jours diminua peun peu. Malgr lets aum6nes
qui afflnaient toujours, la decadence se fit de plus en
plus sentir. Le frere vit une partie de ses compagnons
I'abandonner les uns aprbs les autres, parce qu'ils
manguireat de courage pour vider le calice impose
par un genre de vie a laqnelle ils n'itaient pas habitues. La mort, elle aussi, vint de temps en temps frapper a la porte dn sanctuaire, augmentant ainsi le vide,
d&ja, hilas Lsi grand des ermites dit Carasa.
Le saint vieillard deji septuaginaire se sentait
iacliner de jour enjour vers la tombe sons le poids
des infrmites etdes soucis pourl'avenir de son oetvre.
Qu'allait devenir le fruit de ses sueurs ? C'itait la
pensie qui le poursuivait nnit et joUT et 1'accablait dechagrins.
La p&tition ga'iT avait aclress6e en 18o0 au r9i du

Portugalen lui demandant quelques religieux de Varatojos pour son. tablisseemantnavait pas reussi.
Les religieux n'acceptrent pas de partir, pour des
raisons 'qui ne nous sont pas assz connes. Et le
voila, le venrabWe vieillard, errant tout seut a partir
de x816 dans ces corridors peupMs jadisd'ermites et

de pelerins, grace & son zlie ! L'tablissement qu'ii
fonda va-t-it dispasaitre ? Son ceuvre, cette ceuvpe qui
lui avait codt6 tant de peines. et de sacrifices, A
laquelle i& avait coasacr6 une grandej partie de sa
longue existence, va-t-elle bient6t pbrir apres sa mort ?
Non, son ceuvre ne perira point. Elle sera confiee a
des missionnaires d'une autre Congr6gation qui y
feront un grand bien. Elle passera sans doute par de
bien rudes 6preuves, mais elle en sortira pleine de vie
et de vigueur. Purifiie dans le creuset de la souffrance,
elle resplendira d'un clat phusvif ;. et en passant par
le chemin du calvaire, eUle attirera les regards dw
divin Maitre, meritera sa protection et parviendra
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a un des r6sultats les plus consolants. C'est ce que la
sainte Vierge rivbla au frire Laurent quelques jours
avant sa mort, dans une apparition qu'elle daigna lui
faire pour le consoler.
Le 27 octobre I819, i l'Age de quatre-vingt-quinze
ans, il rendit son Ame pleine de m6rites au divin
Maitre qu'il avait tant aim6. 11 est mort, et il est mort
comme il avait v6cu, en saint. I1 est mort... Que dis-je?
il continue encore de vivre, mais d'une vie meilleure
dans la compagnie des bienheureux du ciel, dans les
ceuvres qui doivent l'existence a ses sueurs et a ses
fatigues, dans la memoire de ceux qui ont b6neficie
de sa fondation, dans le souvenir et le coeur des
enfants de saint Vincent appel6s a continuer son
ceuvre d'apostolat et de bienfaisance.
Dans son testament, pour mieux assurer l'existence
de son oeuvre, il lgua le Caraca et ses d6pendances &
Don Joao VI, roi du u royaume uni du Portugal et du
Bresil n, mais & la seule condition d'6tablir dans son
ermitage une Congregation de pretres pour donner
des missions au peuple de la campagne, entendre les
confessions des pelerins venant au sanctuaire et s'occuper de 1'6ducation de la jeunesse.
Dans le plan divin, il etait d6cret6 que cette maison
deviendrait propri6et des enfants de saint Vincent.
FranCois TORRES.
(A suivre).

CHILI
SANTIAGO
Si la bienheureuse Louise de Marillac a eu de
splendides fetes & Rome et de bien belles &Paris, on
Speut dire qu'elle n'aura pas 6t6 oubli6e au Chili.
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A Santiago, la sirie des fetes s'est ouverte par un
triduum aussi solennel que possible dans l'6glise de
notre maison de 1'Alameda. La situation de cette eglise
est magnifique, situee, comme elle est, au centre de
cette immense avenue de plus de 5 kilometres et
qui traverse la ville d'un bout a l'autre; malheureurement, surtout pour de semblables fetes, elle est de
beaucoup trop petite pour contenir l'affluence de
monde qui d6sirerait assister aux offices. Je pourrais
me resumer d'un mot et dire, sans exag6ration, que le
tout s'est passe d'une faqon aussi parfaite que possible.
Les fetes du triduum ont eu lieu les 11,

12

et 13 no-

vembre. Bien avant la date fixee, tout le monde s'est
mis au travail afin de preparer l'ornementation. Inutile
d'ajouter que nos chores soeurs ont pris a leur charge
la principale part de ce travail; elles avaient a coeur
d'honorer dignement leur Bienheureuse Mere, ce qui
est facile a comprendre. Aussi, n'ont-ellps rien 6pargne. Un grand tableau, place au-dessus du maitreautel, et s'encadrant harmonieusement dans les moulures du mopument, repr6sentait l'apotho-se de la
Bienheureuse, entouree de ses quatre filles martyres.
Autour de l'eglise, des oriflammes et des corbeilles
de fleurs, le tout formant une decoration sobre, mais
6ldgante. Le maitre-autel 6tait dilicieux avec sa parure
de fleurs artistiquement dispos6es. II faut dire qu'ici
le mois de novembre est le mois des fleurs et, au

Chili, il y en a a foison et de fort jolies.
Des le matin di premier jour, I'eglise s'est transformee en lieu de phlerinage. Toutes les seurs ne
pouvaient pas venir ala fois, malgre leur immense
d6sir d'assister aux grands offices, le travail devant
continuer, surtout-dans les h6pitaux, oi il ne peut y
avoir de vacances. Elles ae sont done partag6es par
groupes, et, d&s le matin, a la messe de cinq heures
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et demie, la chapelle se remplissait de sacrs, accompagnees par letars internes, Enfants de Marie ou
employees, sans. compter de nombreases personnes de
la ville. Les messes se succdaient de demi-etre en
demi-heure. A sept heures, une messe un pen plus solennelle, Qi l'on ciantait des cantiques. Et ainsi, jnsqu'a
neuf heures trente, heure de- la gran•rmesse, avec
pan6gyrique, qui terminait la matinie. Qui po.rra dire
Ie nombre de commnauions distribuees? Le soir, vEpres
solennells; salnt et viniation des reliques aquatorze
heurs treate.
Pendant les trois jours, nous awoas eu office pontifical, an moins a la messe, et, a ce propes, ilfart dire

que le bonrena

de Saint-Lazare, poor le chant et les

ckrionies, n'a pas eti terai. En cela, noms avoes &t

supriieuremeat aides pax le concours que nes a prgti,
are beaucoup d'enthousiasme, netre maison- de formation. de Nufoa, situe-tout prls de Santiageý Lechant et ies eiremonies, prppares soigHease-met par
le Superieur et le professeur de litirgie de cette

maisen, ant 6th magistralement ex6cut6s par nos dixhuit Etudiants et semianaistes qui, du rest, itaient
renforcds par plusieurs.cosfrbdes comapq ents daas les
deux branches Ann messcs,eta
chan& da P&esi, a
trois voix : leas Ipoes. o
6Wt exeulees. e& fiws
bourdons classiques, anxqupels rpoadait un groupe,,

tris hien.form~, choasi parmi les jeaies flles ittemes
de quelques maisons de smeurs. Je ne parle pas des
beaux matets des difffrents salus.

Uma Reigievx fraanais, qui a pass& quelque tempsir
Romae, an sortir d'un-.de nos; er6monies, aous disait
avtoi ceun 'ilasion. dentendre les, choeurs de la chapelle Sixtine.. Le compliment eta*i peat-4tre unepe
force, mas. ii est vrai de- dire que tous- kte assistants
en sent restsravis.
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Le premier jour, a ofaicid, a la grand'messe, Mgr
Claro, 1'6veque auxiliaire de I'archidiocese; et le pr6disateur, nous retragant, a grands traits, ia vie de la

Bienheureuse, nous a montr6 le degre de saiatete
auquel elle a sa parvenir et comment elle a su inspirer
'amour de cette saintete k ses Alles, jusqu'a les
conduire a. martyre! Le soir, M. le Visiteur a ci&turi
cette premiere jourane en presidant les v8pres et en
donnant la b6indiction du tris saint Sacrement.
Le second jour, nous avons eu S. Ex. le Nonce,
Mgr Aloise Masella, le neven da cardinal Masella,
celui-Ia mime qui a signe le dcret approuvant 1'office
de la Medaille miraculeuse. Son Excellence a eu la
bont6 no= sealement de venir pour la grand'messe,
mais de rester avec nous,pour officier aax vp.res. De
plus, le pr6dicateur s'est fait retmarquer par son tres
beau pan~gyrique, montrant, en particulier, le dbreloppearent de 1'Institut des Filles de la Charit6, lesquelles se rencontrent partout atoi il y a une solffrance physique on une misere morale A soulager;
( les Filles de la Charit6 que, dans la personne des
quatre martyres, on a vues mEme dans les cachots
d'une prison, qu'elles ont sanctifi6e par leur innocence! a - 1Iy a done tout un ensemble qui a donn6 a
cette deliciease journ e un caractlre d'exoeptionaelle
solenaitb.
Enfi, pour terminer, Mgr I'Avcheveque a biea
voulu, le dernier jour, venir assister au tr6ne, pendant
que la grand'messe 6tait chant6e par M. le Vicaire gjn6ral. Si Monseigneur n'a pas offici6pTersonellement,
c'est queeson grand age - quatre-vingt-deux ans - ae
lui permet plus de supporter les fatigues d'un office
pontifical. S'6tre darang6 pour assister a nos fites a
done 6tC de sa part une grande marque de sympathie
envers les deux families de saint Vincent, qu'it estime
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beaucoup, en effet. Le predicateur prit pour texte ces
paroles de saint Paul : c Celui qui aime Dieu et son
prochain remplit la loi et les prophltes. ) Tirant parfaitement parti de ce texte, dans un discours tris
substantiel, il nous a montr6 la Bienheureuse.Louise et.
ses admirables flles martyres, accomplissant, jusqu'a
l'h6roisme, le double commandement da Sauveur,
celui de l'amour de Dieu et du prochain, la fin sublime
de la vocation de la Fille de la (c Charit6 ,. Enfin,

suivant 1'esprit de saint Vincent, qui nous recommande
d'avoir les plus grands 6gards pour MM. les Curds,
l'excellent pasteur de la paroisse, sur laquelle se
trouve notre maison, a 6t6 invit6e
cl6turer les f&tes,
en prisidant les vepres et en donnant le salut, pendant
lequel fut chant6 le Te Deum d'action de graces.
Etant donn6 la circonstance extraordinaire de ce
triduum, quelques amis et bienfaiteurs de la double
famille ont 6t6 invites a partager notre repas de .midi.
Le premier jour sont venus a la maison MM. les principaux membres de la Bienfaisance de Santiago, et
MM. les Administrateur' des h6pitaux. Le second
jour itait riservie quelques membres ae la colonie franqaise; en premiere ligne, ces Messieurs de la ligation:
M. le Ministre, I'attach6 militaire, et M. Ie Chancelier.
Enfin, le troisieme jour, les invitations ont et& riservees pour les principaux membres du clerg6 de Santiago. Ces Messieurs meritaient bien ce temoignage
de gratitude, car, au Chili, la ginerositt est grande et,
chaque annee, ce sont des sommes 6normes qui sont
offertes aux oeuvres de toutes sortes : on en peut juger
rien qu'en consultant les Annales de la Propagation
de la foi, dont nous avons la charge.
Trois jours peuvent paraitre longs dans certaines
circonstances, mais ces trois jours de fetes.- j'allais
dire du ciel - ont pass6 bien vite a notre gre. Main-
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tenant, notre petite 6glise est revenue i son calme
habituel, et il ne nous reste plus qu'un delicieux souvenir. Cependant, tout n'est pas fini; les fetes vont
continuer pendant quelque temps encore, car les filles
d6sirent honorer dignement leur Bienheureuse Mere,
et les vingt-six maisons de nos chores sceurs vont
c6l6brer, chacune A lear tour, plus ou moins brillamment, suivant leur importance, cette sainte Fondatrice
qui, enfin, a conquis l'honneur d'etre sur les autels.
Fasse sa puissante intercession prosp6rer, par le
monde et, en particulier, au Chili, les ceuvres auxquelles
elle a.su si bien consacrer sa vie tout entiere.
N... .

EQUATEUR
LES FILLES DE LA CHARITE A GUAYAQUIL

En 1869, Mgr Checa, archeveque de Quito, se rendant au Concile du Vatican, avait requ de Garcia
Moreno, I'illustre president de la R6publique de
1']quateur, la mission de traiter, avec le Superieur
gendral, l'6tablissement des Missionnaires et des Filles
de la Charit6 dans l'Equateur. II obtint quatre Missionnaires et vingt Filles de la Charit6.
Apres un voyage relativement bon, le 18 juillet 1870,
arrivait . Guayaquil la premiere colonie de Filles de
la Charit6, compos6e de dix soeurs, ayant, comme
directeur, M. Jean Claverie et, pour visitatrice, la
sceur Hernu.
Si parfois les Filles de la Charit6, quand elles
arrivent pour la premiere fois dans un pays, sont
recues avec enthousiasme par les populations, ce ne
fut pas le cas pour celles envoy6es en Equateur. En
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effet, a leur arriv6e a Guayaquil, personae ae semblait les attendre; diji le debarquemeat etait acheve
et personne ne s'occupait d'elles. M. Claverie s'informa et apprit que, quelques semaines aupa;avant,
6taient arriv6es a Lima trois Filles de la CharitL'aide de camp de Garcia Moreno, M. Flores, avait 6td
envoys par le president, 1 la rencontre des seurs. qui
devaient venir de France. Par erreur, celles-ci s'etaient
embarquies sur un bateau qui ne toucha pas a Guayaquil : arrivies au PNrou, elles durent debarquer pour
remonter la cete, ce qui fat cause d'un retard assez
considerable. M- Flores, ne les voyant pas arriver a
l'6poque convenue, crut qu'elles ne venaient pas et
repartit pour Quito avec les trois soeurs venues de
Lima. Personne n'attendant les soeurs a Guayaquil,
elles resttrent sur le bateau une partie de la journbe,
attendant des indications que M. Claverie sollicitait de
tous c6tis. Enfin, vers les quatre heures dtt soir, trois
dames arriverent pour Ies introduire. Mais ot fes condaire ? Rien n'itait prepare pour les receroir. Les
dames obtinreat du president et de la municipaliti
deux classes de l'ecole communale des garcons, qui,
drbarrassces de leurs bancs, furent le premier asile
des sceurs.
Cependant, le lendemain, fete de notre bienhearetx
Pere, leur r6servait ane heurease surprise : les Rk•rends Peres Jisuites exposerent, dans lear kglise, un
tableau de saint Vincent, propriet6 des membres de la
Conference de Saint-Vincent. Avec quelle fesver les
ouvelles venues prierent saint Vincent et comme
celui-ci, du haut du ciel, devait 6tre content en voya"
des commencements si humbles!
Les seurs ne pouvaient pas rester dans cette &cole.
Gaice au divouement de quelques dames des meilklures families de Guayaquil, qui, des le lendemaim,
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commencxent .i Laire des dmarches
r
pour leur tron-

ver sn logement plus convenable, on mit a leur dispotion rne maison inhabit&e depuis plusieurs mois.
Le 4 aoUt arrivait tae nouvelle colonie - dcux Missionnaires. MM. Foing et Rieux, et dix Filles de la
Chariti.
Le 18 aoft, arrive de Lima senur Hiver, nommee seemr servante de I'h6pital de Gnayaquil. Le
2.5 aoft, commence le de6embrement de la petite
famille : dix setars avec MM. Claverie et Stappers
partent pour Quito, conduits par I'aide de camp de
Garcia Moreno, envoyi expressement pour diriger la
caravane ; enanme temps, trois scers partent pour

le Prou, laissant, a Gmayaquil, les iait sceurs destinaes la fondation de I'h&pital.
La municipalite n'avait pas va de-bon oeil 'arriv6e
des sceurs. L'erdre fut donni par Garcia Moreno de
construire imm6ndiatement, pour elles, ane maison convenable, mais on ob6it le plus lentement possible.
Voyant cela, les sceurs, pour ne pas rester les bras
crois6s, obtinret que le service de Ih6pital lear fiut
remis nimm6tiatement, et en prirent possession le
"r octobre 1870, logeant dans quelques chambres laissees vides par les employes. Quelle paavreti pour les
soeurs! Quel dbanement et quel dsordre dans l'h6pital ! Combien pen de bomne wvolont de la part de
l'administration pour fournir Je ncessaire 1 Quelles
angoisses pourla pauvre Superieure! (Cf: Annales I872.
Lettre de M. Lafay_)

Au mois de novembre, les soeurs eurent la visite de
Garcia Moreno, qui, i la vue du dnnraeent des malades, voalat donaer une legon & l'administration ;
pour cela, il demanda &laSup&riere de lui envoyer la
liste de tout ce qui 6tait n6cessaire pour les malades.
Faisant venir le president du conseil municipal et le
tr6sorier, il leur donna ordre d'accompagner les
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sceurs dans les meilleurs magasins de la ville : t Vous
solderez la facture, leur dit-il, et ma soeur choisira la
qualit6 et fixera la quantit6. n Les factures s'eleverent
a pris de 2000 piastres. Quand la soeur voulut aller
remercier le president, celui-ci lui r6pondit avec une
bont6 paternelle : c C'est moi, ma Seur, qui dois vous

remercier: 'ai besoin d'tre compris. ) 11 ordonna aussi
d'autres reparations urgentes. Mais Garcia Moren6
ne sera pas I1 constamment pour donner de ces lemons
et se faire comprendre.
Quand les sceurs prirent la direction de I'h6pital,
il n'y avait que quatre-vingt-dix malades, parmi lesquels dix invalides dans une chambre A part et trois
ou quatre folles. Les malades se voyant mieux soign6s
affluerent et, un mois apres,on en comptait d6ji deux
cents. Les d6penses augmentaient par consequent,
mais la municipalit6 gardait toujours le meme budget,
le tresorier ne fournissait I'argent qu'avec parcimonie
et souvent sceur Hiver se trouva dans des situations
bien pinibles. Cet ktat de choses dura assez longtemps, jusqu'en 1887, annie ou la Bienfaisance fut
s6par6e de la Municipalit6. Alors l'h6pital commenca
a prosperer, et les riches de Guayaquil voyant que les
fonds de la Bienfaisance 6taient mieux administris
firent des dons considerables qui permirent non seulement d'ambliorer I'h6pital" mais aussi de d6velopper
les oeuvres.
Pour mieux nous rendre compte de ces progres nous
diviserons les ceuvres des sceurs en trois groupes :
d'abord I'h6pital militaire, en deuxieme lieu l'hospice
et l'asile des alien6s, puis nous reviendrons a l'h6pital civil et aux diverses oeuvres qui se sont groupies
autour de lui.
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1* H•fiial militaire
Le 17 dicembre 1871 arriverent, A Guayaquil, huit
sceurs destinees pour la plupart A l'hbpital militaire,
bien situ6 entre deux collines dominant le fleuve
Guayas, ayant un air tres bon et une vue magnifique.
Elles en prirent la direction le 15 janvier 1872, mais
P'hpital 6tait dans un 6tat de misere d6plorable ;

cependant, grace A la bienveillance du gouvernement et de l'administration militaire, a la somme de
lo ooo francs que recurent les sceurs pour subvenir aux
premieres difficultes, les d6buts furent relativement
peu p6nibles. Les soldats etaient dociles et respectueux, et se pr&taient volontiers a aider les sceurs.
Parmi elles, une seulement parlait un peu espagnol,
les autres ne parlaient que le francais ; malgr6 cela,
avec leur bonne volonti, les soldats traduisaient ou
devinaient 1'un un mot, I'autre un autre et arrivaient A
comprendre. Bient6t, on se mit A construire la chapelle et A agrandir les divers appartements; tout marchait bien, les travaux de construction 6taient meme
terminbs, quand, le 1o octobre 1874, tout disparut
dans un de ces terribles incendies, qui sont un des
fl1aux les plus redout6s A Guayaquil. On n'avait pas
encore enlev6 les copeaux qui restaient de. la construction (ici toutes les maisons sont en bois), 1'enfant
de choeur en agitant 1'encensoir, sans s'en rendre
compte, laissa tomber des charbons sur les copeaux,
entra & la chapelle, et pendant que sceurs et malades
assistaient Ala be6ndiction du saint Sacrement, le feu
prit de telles proportions que quand on s'en rendit
compte il 6tait trop tard ; malades et sceurs eurent A
peine le temps de sortir : il n'y eut pas de victimes,
mais rien ne put ktre sauv6 :en moins de deux heures
l'h6pital 6tait r6duit en cendres. Sceurs et malades se
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dirigerent alors vers l'h6pital civil oai, pour les recevoir provisoirement, fut mise i leur disposition une

salle qu'on venait de terminer. Ce prorisoire fut long :
le gouvernement se proposait de reconstruire imm6diatement l'h6pital, mais la mort de Garcia Moreno,

assassin ai Quito, et les guerres civiles qui s'ensuivirent empechbrent tous les travaux, et ce provisoire
dura jusqu'au :octobre 1891, jour oi 1'on fit I'inauguration din ouvel h6pital militaire, situz au mime
emplacement que le premier.
De nouveau les sceurs eurent une grande frayeur
quand, le 5 octobre i896, iclata le formidable incendie qui, en deux jours, d4truisit la moiti6 deGuayaqui :
d'ua c6t6 de 1'h6pital le feu avarqait rapidement, et
de l'autre il allait atteindre la poadribie situ6e i une
centaine de metres de 1'h6pital. Tout semblait perdu,
malades et sceurs s'enfuirent et une seen mexicaine,
premiere d'office, smur J6sus Varas, emporta le saint
Sacrement. Contre toute attente, le feu s'arrkta a cormme
spontanimenit_ des deux c6tes (c'est I'expression d'un

thmoin) ;.l'h6pital tait sauv. Au retour, les sceurs
eauent une autre surprise qui leur rendit encore plus
sensible la protection divine : d'ordinaire, dans des
cataclysmes de ce genre, toute maison abandoanne est
utae maisgn saccag6e, car les criminels savent profiter
de ces occasions. Les voleurs penitrTreat dans Plh6pital et le visiterent en commenant par les appartements

des soeurs. Celles-ci en rentrant pensaient ne plus rien
trouver : dans le cabinet de la Sup6rieure, elles voient

les armoires ouvertes et vides, tout avait &t4visit6,
tous les objets examines et deposes sur la table, mais
rier n'avait iti emporte.
L'ann6e suivante,nouvelles ,motions: le 17 mars 1897,
le soir vers sept heures,-tout d'ua coup, a la suite de
pluies torrentielles, une partie de l'hbpital s'effendre
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avcc 1un fracas formidable: les appartements dessceurs
sont detruits sans qu'Qn ait 1 deplorer d'accidents de
personnes. La reconstruction se fit lentement et I'h6-

pital continua sa vie normale jusqu'en ig94, annee oi
eut lieu le changement de local.
L'annee ant6rieure, gi 3,une revolution ayat eclate
dans la province d'Esmeral.as, le gouvernement avait
mobilise toutes ses forces etavait enr6li les employes de
l'h6pital militaire. D'autre part, une compagnie, charg6e par le gouvernement d'assurer le service de l'eau
potable pour Guayaquil, avait jet son devolu, powu y
construire un immense reservoir, sur l'emplacement de
l'h6pital qui, d'ailleurs, menacait ruines. Le gouvernement resolut de transf6rer I'h6pital dans un autre
local, qui 6tait autrefois college tenu par des religieuses, local abandonn6 et malsain qui avait grand
besoin d'etre amenag6 pour sa nouvelle destination.
La date du transfert n'6tait pas encore fixe, quand la'
Superieure re-ut l'ordre de preparer, dans L'axcien.
h6pital, des lits pour soixante soldats malades qui
allaient arriver d'Esmeraldas : ce qu'elle fit imm6diatement. Le 8 septembre 1914, une soeur, en attendant
qu'arrivent les malades, demanda a la Superieure lapermission d'aller visiter la maison oui devait 6tre le
nouvel h6pital. Quelle n'est pas sa surprise, en y arrivant,, d'y trouves les soixante maladoes qu'on attendait
Sl'ancies h&pital et qu'on venait de condaire l1 sans.

avis prialable. Que faire ? La maison n'itait pas am&nage pour cela le mobilier, .le linge, les medicaments &taienta l'ancien b6pital. Comment transpoeter tout cela ? A cause de la revolution, les soldats.
etaient a la guerre et les infirmiers enrl 6es et partis
avec. les soldats pour lutter contre les rebelles; d'autre

part, L'administzation se preoccupait fort peu d'aider
les soeurs. La Superieure de l'asile des alienks vint k

- 4i6 leur secours en conduisant elle-meme les fous a la
besogne et faisant transporter le materiel necessaire
au nouvel h6pital. Les debuts furent tres pinibles,
car le gouvernement ne donnait pas le necessaire pour
I'amenagement de la maison.
Maintenant, grace a la bonne volont6 de l'administrateur actuel, qui se montre tres bienveillant pour les
soers, la maison est un peu arrang6e, et les sceurs
sont chez elles.
Voili, en peu de mots, I'histoire de h6pital militaire; passons maintenant a l'asile des alien6s et a
l'hospice.
(A suivre.)

PIROU
Lettre de ma saur N..., Fille de la Chariti,
hla Trks Honorie Mkre Emili: MAURICE.
Lima, Maison Centrale, 14 octobre igao.

MA TRts HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous#our jamais

Nous savons bien que rien de ce que font vos filles
ne vous laisse indifferente, en quelque partie du monde
qu'elles se trouvent. C'est dans cette pens6e que notre
respectable sceur visitatrice me charge de vous donner
une relation d&taill&e du triduum que nous avons c616bri a la maison centrale les trois premiers jour d'octobre.
Je dois vous dire, avant de commencer, ma Tres
Honorke Mre, que nos f&tes, quoique trs solennelles,
ont gard6 tout le cachet de la, simpiicit6; il me semble
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que, sous ce rapport, notre Bienheureuse Mere ne doit
pas renier ses filles prouviennes.
C'est done au d6but du mois d'octobre que nous avons
fet6 la bdatification de notre Mere; mais, depuis longtemps, en notre chere maison centrale de Lima, chacune
apportait sa part, sinon de talents, au moins de bonne
volont6 &confectionner lis, roses, glycines, oriflammes
et enfin des tableaux qui devaient remplacer la statue
de notre Mere et le cadre de nos cheres martyres
d'Arras demandes depuis longtemps en France et que
nous n'avions pas.
.... Un jour que pendant une r6creation on discutait
sur l'organisation de c notre triduum... a : c Nous remplacerons la statue par le portrait de notre Bienheureuse Mire que nous avons a la chambre, dit notre
respectable seur visitatrice, mais pour nos sceurs
martyres..., qu'allons-nous faire ?... Ma soeur Marie...
faites-nous done un tableau repr6sentant Madeleine
Fontaine et ses compagnes montant A l'kchafaud, afin
que les personnes, qui assisteront aux f&tes, comprennent...- Mais, ma Sceur, je ne sais guere peindre!...Essayez toujours!... n Et vraiment le tableau entrepris,
continu6 en esprit d'obbissance a 6t6 fort r6ussi. Mais
ce n'6tait pas tout ! Nous savions qu'i la Maison-Mere,
M. Flandrin avait fait une a Gloire o de notre Mere et
de nos sceurs ! Ici & la maison centrale le chceur de
une ( Gloire ) ferait
ulev~..,
notre chapelle est trbs
bien tout en haut.... meme... serait indispensable...
Second miracle d'obeissance !... La ( Gloire » fut entreprise et sortit vraiment a glorieuse n des mains de
notre soeiurqui a n'avait jamais touch6 un pinceau u,
sinon pour faire de la peinture... en batiment.
Bref, tout fut termink pour le premier octobre. Il
itait vraiment temps que, nous aussi, comme on I'avait
fait en France depuis plusieurs mois deja, nous puis£4.
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sions, dans notre petit coin de terre d& Eerou, mani-

fester ext&rieurement a notre Mere Ia. joie qui avait
rempli nos coeurs au jour de son.triomphe.

Raoe, et

cette joie, contenue depuis, a dibordh plus grande,
plus vive encore de nos cceurs de Filles de la bienheureuse Louise de Marillac.
Avec quelle 6motion, en iffet, nous eatendians, Ie
vendredi, premier jour du tridunar,. acclamer publiquement les vertus de notre humble MAre par una
par nos petites ocpbeiines qui
chant triomphat ex-ecute
essayaient d'adoucir leur voix, toujours unipeucriardes,
afrn de mieux c6l6brer ainsi a a Madrede las.Madres,.
Tout contribuait a nous mettre en fete : Ia lumiere,
les feurst dans notre chapelle si bien par6e. Notre
Bienheureuse Mere certainement itait au milieu de
nous, cela se sentait..,. elle senablait agreer nos ho-nmages d'amour filial et noua sourire da haut de son
cadre place dans un second grand cadre ovale,ood de
guirlandes de roses et de glycines, an milieu desquelles un cordon de lumibres 6lectriques formait son
- aureole qui manquait au tableau. Au-dessaus de cet
ovale, brillait le monogramme de notre Mkre - L. M.
entreIaces, -

I' ( L , se detachant en rouge au milieu

de 1' M , blanc. Ce tableau itait plac a la; droite du
maitre-autel dans le choeur. De 'autre c6ti, lui faisant
pendant, celui de nos bienheureuses martyres montant
a l'chafaud, 6galement dans un ovale enguirlandi de
roses et d'une jolie fieur rouge, sp6ciale au Pirou et
dont la couleur vermeille rappelait hien le sang verse
par nos sceurs, au jour de leur supplice. Au-dessaus de
ce second cadre, unmonogramme Lumineux B..M, egal
a celui deznotre Mere. Ces-deux ovales bien eclaires
6taient plac6s sur une tenture blanche parsemie de •
fieurs de lis et entourxe de rideaux de velours rouge
qui descendaient'jusqu'au sol. En haut, bien au-dessus
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<de 1'antel, notre Mbre et nos surs dans la a Gloire n
'entourhes de lumieres, de.lis et de roses rouges, compl6taient 1'effet. L6glise 6tait ornie d'oriflammes
blanches, groupees trois par trois, dans des ucussons
peints A la main par uneartiste de bonne volont6, et
sar lesquelles se lisaientan lettres d'or quelques devises
-de notre &ienheeuuse MBre... traduites en espagnol!...
Enfin, l'ensemble ýtait joli au -dire des nombreuses
personaes venues ipour cdl•brer notre Bienheureuse
Fondatrice... C'est qa:' Lima, 'an aime beaucoup la
Franceet touticeqmu en vient; .assi, pendant ces trois
joer,aetre chapelk,-bianspacieuse poatant, m'a pas
•dsemipli et .tait wraiment trap petite ,pour contesir
les diff6rentes congrgatians on associations des
•maisonsde nes aamrs.
Afin de faciliter l'ordre et de contenter tout le mande,
-it
wvait 6t convean que le premier jour, .a la messe de
thuit heures, la communion gdnerale scrait rservie aux
Daimes de la CGhariti, -aux associ6es de la Garde
d'heaneur et air enfantsde lanaison - orphelinat
iet
-classes -- cequi donne un joli totalde douze cents enfants environ.
A dix heures, grand'messe : -os orphelines exicaterent eni partie, avec un essemhle parfait la -(Messe
royale - de Dnumut. Easuite scumrs et enfants ont .la
donce joie d4e se succeder devant le saint Sacrement
*expositoute la journee surI'aatel. Les tout petits de
I'asile, a-u nombre de trois cents, font aussi lear heure
-de garde, pendant laquelle ilsdisent, o .mieux, chantent ,de itout leur petit ceur et de toute leur petite
voix, plus on moins juste, Ie chapelet sur un ton.plaintif de psalmodie; c'est ainsi qu'on leur apprend les
prieres ,et. e -cat6chisme.
A trois heures et demie, vepres en faux bourdan,
snivies da premier panigyrique de notre Bienheureuse
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Mere par le R. P. Lecocq, S. J. qui, en termes clairs et
precis, a fait, en espagnol, un r6sum6 tres int6ressant
de la vie et des fondations d'oeuvres de Louise de
Marillac. Le sermon fut suivi du saint du saint Sacrement, chant6 par les soeurs des maisons de Lima qui
avaient tenu i cel1brer notre Mere, a en franqais ,.
Bien que le nombre des chanteuses fit fort petit, la
cantate finale, Une sainie de France, fut enlevee
avec elan et ferveur... et vraiment cela donnait une
petite illusion d'etre en France!
Le second jour, la messe de huit heures avait 6t6
rtserv6e aux orphelinats de nos maisons de Lima; bien
nombreuses encore furent les communions. La messe
fut celle de nos Bienheureuses Martyres. Les cantiques
retracirentle supplice et la mort glorieuse de nos chores
scurs.
A dix heures, comme la veille, grand'messe chant6e
par Mgr Touvar. A trois heures et demie, vepres,
second panigyrique par le R. P. Hocquart, Sup&rieur
des Pires Redemptoristes, qui nous a d6peint en notre
Mere la femme forte de l'tvangile, faisant en m&me
temps ressortir son action sociale et ses oeuvres qui
semblent etre de tous les temps.
Enfin, voici le troisieme jour, la vraie fete ! Ce jourla, les cornettes occupent une bonne partie de notre
chapelle; elles sont prbs de quatre-vingts (il n'y en a
pas cent dans tout Lima), c'est dire que pen de nos
soeurs ont df rester dans les maisons. quelques-unes
d'entre elles, bien ag6es et infirmes, avaient cependant
tenu a venir en ce jour prier a la maison centrale
qu'elles n'avaient pas revue depuis longtemps.
A la messe de huit heures, communion g6n6rale des
associations d'Enfants de Marie externes, et de la
Confririe des Mares chritiennes. Voil& encore une
fois notre chapelle trop petite, mais qu'importe, on
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finit toujours par s'arranger. Avec bien de la peine,
tous les a rubans bleus ) et les c rubans marron a
furent cases : nos chores Enfants de Marie et les
Mbres chr6tiennes purent, elles aussi, prendre leur part
de fete spirituelleet mme materielle,car, aprbs lamesse,
ma seeur visitatrice garda a d6jeuner toutes les Enfants
de Marie - gratifies chacune d'une tasse de chocolat
et d'un gros (c biscocho , sp6cialit6 du P6rou - pendant qu'elle-m&me, A la porte de 1'6glise, distribuait
des tablettes de chocolat aux MWres chr&tiennes qui
acceptaient, avec les d6monstrations habituelles ici, ce
mets populaire et si goit6 des P6ruviens : les douceurs
materielles font mieux appr6cier les douceurs spirituelles. Toutes les Enfapts de Marie et les M&res
chr6tiennes regurent, en outre, un souvenir bien precieux, une m6daille de la bienheureuse Louise de
Marillac ayant touch6 a ses restes vindr6s.
La grand'messe de cette derniire journe fut chantCe
par S. G. Mgr Lizon, archeveque, de Lima, qui, en sa
qualit6 de fils de saint Vincent, avait tenu a prendre
sa part de notre f&te de famille, rehaussant ainsi parsa
presence la cirimonie de dix heures. A ce moment
nous eulmea une petite 6motion..., une 6clipse de la
lumiere 6lectrique. Quelle malchance ! 1'6glise va se
trouver dans l'obscurit6 juste pour I'arrive de Monseigneur. Enfn, A force de coups de t6~1phone, nous
obtenons qu'on nous rende cette pr&cieuse 6lectricith
qui donnait a I'eglise tout son 6clat et sa splendeur.
A dix beures, Mgr 1'archeveque fait son entree. 11
est revetu de son grand manteau de c6ermonie, dont
la longue traine est portie par deux des plus jeunes
616ves de 1'icole apostolique. Le coup d'ceilesteimposant... il nous semblait un peu... (un peu seulement...)
&trei Rome, le jour de la B&atifcation.
L'6glise 6tait comble ; les fidLles sont entass6s;
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heureusement que les chapeaux sont interdits dans ks
gglises du Pirou, de sorte que les femmes. dont la t!te
*est rev&tue de l'antique mante (ou de la mantille chez
Sles coquettes) peuvent se placer plus nombreuses dans
chacun des bancs.
La messe est solennellement chantee par les enfants
*de l'orphelinat dont les voix nesemblent pas fatigudes,
analgre l'effort que leur ont demandi ces trois jours
Enfin, nous voil dij i la cl6ture de ces belles cir6:monies... Comme pr6c6demmentleseprescommencent
-atrois heures et demie. Mgr Lizon aencore voulu nous
bhonoer de sa presence ; c'est lai-meme qui a daigni
.chanter les vepres. Le troisieme panegyrique a etC
-donni par le R. P. Malzieu,,S. J. qui,lut, nous a montri
des vertus de aotre Mre et les exemples que dans toutes
les positions et les classes de la soci6tt on poanait
imiter de lavie de la bieaheurense Louise de Marillac.
-Ce sermon si pratique completait parfaitement hien la
-saie des interessaats discouirs que nous avons eu le
,bonhewr d'entendre.
SApres le sermon,S. Em. Ie Noaceapostolique npos a
fait l'honneur et la surprise de venir donner la b&ne*diction dn saint Sacrement et ensuite la bhn&diction
papale ! Riea ne aanquait donc a cette cCirmonic du
osoir qui a diA certaiseanent laisser en tous les caurs
.prisents un sonvenir inefagable.
Enfin, apris la btnrdiction, un dernier cantique est
-adress6 a notre Bienheureuse par sea

illes de Lima i,

< heureuses

pendant que la foule vinerait ses

reliques.

Au sortir ide la derniere c&rmenie du dimanche
3 octobre, en nous retrouva~t dans les couloirsde notre
petite Maison-Mbve d'outre-mer, il nous semblait etre
-encore plus animees de aette bonne cordi'alit et union
tant recommandie par notre Bienheureuse MBre, et

-

423 -

qui regne si bien dans notre chbre province, dont toutesles maisons ne font qu'une seule et m&me famille sousIa direction de notre respectable et bien-aimbe.

visitatrice.
Oh ! qn'il fait bon appartenir a notre chEre Co~imtnaut6, ot l'on trouve tant de si bonnes et si vraies.
joies!
Smaur N...

VARIETES
JEAN LE VACHER
SA CORRESPONDANCE.-

CROIX DE QUELQUES LETTRES-

PREAMBULE.

L'Eglise fait I'application k saint Vincent de Paul,
dans le capitule des vpres et des laudes de son office,.
de ce que l'Esprit-Saint dit, au liwe de lIrccl6siastique,:
de l'universelle bienfaisance de Dieus: < La misiricerde
de l'homme s'exerce envers son prochain, mais Ia.
mis&ricorde de Dieu est genrale, elte s'tend a toute
chair. o
Nous savons que la charite de Vincent de Paul s'6tendit aussi a toutes les miseres, tant pree.hes que loiwtaines, autant qu'un atre humain pent les atteindre.
L'Eglise le dit de nouveau dans les lerons di m6meoffice : 1l n'est nulle sorte de mis&rables que Vincent.
n'ait secourus avec ane tendresse de pire.
Les miserables les plus a plaindre, & lepoque oit
vivait le saint, 6taient les chretiens toambs aur mains
des musulmans dans les Etats barbaresques. Les co0saires de la Barbarie, qui ne vivaient que de pillage,.
parcouraient les mers,s'emparaient des vaisseaux chr6 tiens, avec leurs marchandises, leurs equipages etleurs
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passagers. Ils faisaient aussi des incursions sur les
c6tes europeennes de la M6diterranie, cernant les demeures, emmenant les habitants comme un vil troupeau.
Leurs proies itaient 1'objet d'un trafic. IUs vendaient
les personnes comme on vend les animanx. Entre temps,
ils les soumettaient i 1'esclavage le plus dur, travaux
fatigants, sans nul reliche, du matin au soir ; nourriture grossiere et insuffisante; fers aux pieds; mauvais
traitements de toutes sortes ; rclusion, quand ils n'ý
taient pas occupis au dehors, dans des prisons appeiCes bagnes, sous la surveillance de gardiens impitoyables.
Sans compter les peines morales de ces exiles. ( On
voit en chacun d'eux, dira leur bienfaiteur dont nous
allons parler, toutes les miseres qu'on trouve dans tous
les pauvres ensemble de la chritient6, puisqu'il n'y en a
pas qui soient si mal nourris, si mal vetus, si mal couches, si maltraites, et, par-dessus cela, dans une tentation continuelle de se faire turcs, comme le seul
moyen qu'ils ont de s'affranchir. A (Lettre de Jean Le
Vacher.)
C'itait le grand danger de ces pauvres esclaves. Ne
voyant pas de terme a leurs maux, se croyant abandonnes de leurs parents, de leurs amis, de leurs compatriotes, succombant sous le poids des mauvais traitements et de toutes les mistres, ils embrassaient l'islamisme pour y &chapper. Par une sorte de desespoir,
beaucoup prenaient les moeurs des Turcs ; ils devenaient mnme les plus cruels et les plus redoutables
des corsaires.
La seule connaissance de leur misire aurait port6
saint Vincent a mettre tout en ceuvre pour soulager ces
malheureux ; mais le saint avait ,t
lui-meme une
victime des pirates; pendant deux ans, il avait explrimente toutes les souffrances de I'esclavage ; aussi,
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quand il fut rendu a la libert6, il n'eut d'autre pens6e
que de porter secours a ses anciens compagnons d'infortune. On 1'entendait g6mir sur leur sort. II aurait
voulu revenir au milieu d'eux pour les.consoler.
Ce que le saint ne put faire lui-meme, il le fit aa
moyen de ses missionnaires qu'il reussit a itablir i
Tunis et k Alger. Il eut des r6v6lations surnaturelles
touchant 1'un des premiers qu'il y envoya. Directement il I'appelle a la Mission, ce qui 6tait totalement
oppose k sa maniere d'agir; a ses principes : - (t Venez
avec nous a Saint-Lazare, lui dit-il, c'est 1U que Dieu
vous veut. n II le dirige vers Tunis malgr6 les observations du Nonce du pape, qui trouve ce pr&tre tr6p
jeune, malgr6 les craintes du Superieur de Marseille,
qui h6site i faire embarquer le missionnaire tomb&
malade. II faut que celui-ci parte en 1'6tat ou il est.
Jean Le Vacher, c'6tait le nom du missionnaire, s'embarque tout faible et il arrive " Tunis plein de sant&
II accomplira pendant trente-six ans un merveilleux
apostolat. L'esprit de mis6ricorde de son bienheureux
Pire est passe dans son ame. C'est bien saint Vincent
qui, par le ministire de son disciple, consolera,
encouragera, secourra les esclaves, qui en fera de fervents chr6tiens. La vie de Jean Le Vacher sera la
continuation de la vie de saint Vincent de Paul.
Le missionnaire n'exerqa pas seulement par luim~me, les oeuvres de misericorde spirituelle et corporelle envers les captifs, il en perp6tua la pratique et
les succes par de sages rbglements qu'il transmit a ses
successeurs. C'est bien pour cela que la divine Providence le conduisit successivement dans les deux villes
barbaresques, Tunis et Alger, oh il y avait le plus
d'esclaves. II devait laisser dans ces deux centres de
la piraterie des traditions et des m6thodes de bienfaisance.
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Mais Jean Le Vacher ne fut pas uniquement mis-siannaire. I1 dut, comme vicaire apostolique et representant du Souverain Pontife, administrer les iglises
<de Barbaric, et.d'abord celle de Tunis. II dut, comme
consul et representant du roi de France, grer les
intirets de sa nation. II lui fallut, a ces divers titres,
entretenir une nombrease correspondance. II n'en

reste qu'uae partie, mais elle est encore considerable
et elle sera publi6e. Nous voudrions, en attendant,
indiquer dans quels divers d6p6ts se trouvent ses
lettres et en reproduire quelques-unes.
La correspoodance du jnissionnaire avec son bienheureux Pire Vincent de Paul serait la plus preciease. Toutes ses lettres disparurent malheureasement, soit dans le pillage de Saint-Lazare, en la nuit
du i3 au 14 juillet 1789, soit par suite de I'abaadon
de la Maison-MBre quelqae temps aprbs. Trois sealement ont &chappe an nanfrage. Elles sont conserv6es
dans les archives des pr6tres de la Mission de Turia.

Da moins, Abelly avait inskri, dans la Vie du ,enarablr serviteur de DieW Vincent de Paul, six lettres

on .extraits de lettres de Jean Le Vacher, relatives a
son ministtre auprbs des esclaves. La substance d'autres lettres a t6 conservpe par le saint Foadateur qui
aislait, dams ses entretiens avec les siens, a donner des
nouvelles de Tunis : i Voici, disait-il, oe que m'jcrit
Ces entretiens se trouwent daas
M. Le Vacher.
Abelly, on dans les Avis et Con•irences spirituelles.

Le saint les terminait en faisant un vif 6loge de son
,disciple.

, Les lettres de Jean Le Vacher aux deux premiers
successeurs de saint Vincent ont disparu de aos archives dans les maEmes circonstances, mais huit d'entre
d'elles sont reproduites dans la Vie manuscrite du
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missionnaire, adresstes, une a M. Almhras et sept a6
M. Jolly.
Les archives de la Propagande, a Rome, gardent
dans plusieurs volumes au moins quarante-huit lettresou suppliques de Jean Le Vacher, adressies pour la.
plupart aux cardinaux de cette CongrCgation, quedques-unes a divers correspondants, mais se rapportant toutes a l'ad ministration des vicariats de Tunis et
d'Alger ou des autres 6glises de la Barbarie. Ellesont d'une grande importance. Les m&me archivesdonnent les riponses des cardinaux.
Qtinze lettres se voient aux archives de I'archefchC-

de Carthage. Elles sont ecrites d'Alger aux missionnaires de Tunis.
Jean Le Vacher fut consul de France pennant vingtcinq ans : quinze ans a Tunis et dix ans i Alger. Sai
correspondance politique, du moins ce qai en a -6t&
conserve, se trouve d'abord aux archives du ministhredes Affaires etrangires a Paris, soit six lettres dansle registre Correspondance consulaire, Tunis, t. I, et
trente et une dans Fe carton Affaires religieuses et missions dans les Etats barbaresques. Elles sont adressies-

au cardinal Mazarin, AColbert, au marquis de Seignelay. Une lettre et les donn6es de deux autres se voient
aux archives do ministere de la Marine, maintenant
conserv6es auxArchives nationales. Deux autreslettres,
acheties chez des marchands d'autographes, sont aur.
archives des Pr&tres de la Mission. Deux Iettres encorese trouvent aux Manuscrits de la Bibliotheque nationale, r'une dans les Milanges de Colbert, volume15o bis, I'autre aux nouvelles acquisitions, volmme
2r430, dans la correspondance de Pierre Arnoul.

Les archives de la Chambre de commerce de Marseille contiennent trente-trois lettres de Jean Le Vacher,avec trois annexes et deux duplicata, concernant
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la politique et le commerce. Les originaux de deux de
ces lettres sont aux archives de l'H6tel de Ville.
Jean Le Vacher etait en correspondance suivie avec
fe consul francais de' Livorne, ville d'ou partaient
pour la Barbarie le plus grand nombre de barques. Ce
consul envoya an ministre trois des lettres de Jean Le
Vacher, ainsi que le r6sume de cinq autres, qui toutes
se trouvent aux archives des Affaires ktrangires,
Correspondance consulaire, Livounre.
Les Puissances barbaresques, c'est ainsi qu'on nommait les gouvernements de Tunis et d'Alger, avaient
recours a Jean Le Vacher pour ecrire aux divers chefs
d'Etat de l'Europe. Deux lettres de celui-ci, adressies
aux magistrats de la RWpublique de Genes, se trouvent
i. la Bibliotheque de l'Universit6 de cette ville.
Six lettres concernant le rachat des esclaves, 6crites
i des religieux de la Merci, sont aux archives d6partementales de la Gironde, A Bordeaux. Une autre
se rapportant au rachat de de Fercourt, le compagnon
d'esclavage du poite R6gnard, est la propriet6 de
M. le docteur Leblond, A Beauvais. Elle provient des
riches archives de M. le comte de Troussures. Une
relation, imprimbe en 1670, que l'on trouve A la
Bibliotheque Mazarine et A la Bibliotheque nationale,
donne deux extraits de lettres du missionnaire touchant des rachats qu'il a op6ers.
La Vie nianuscrite de Jean .e Vacher contient encore huit de ses lettres, une i un abbe de Paris, one &
MM. les ecclesiastiques de la Conf6rence des mardis,
etsix lettres ou extraits de lettres A son frere Nicolas,
bourgeois de Paris.
Le trinitaire Ignace de saint Antoine donne un
cxtrait d'une lettre qu'il avait revue de Jean Le Vacher. Le chevalier d'Arvieux reproduit dans les Memoires la substance d'une autre lettre. Enfin, on
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trouve aux archives des Pr&tres de la Mission la c Copie des lettres faites a Tunis pour la publication du
dernier jubil6, a 1664; a la Bibliotheque nationale de
Madrid, un long &cit, en forme de lettre, touchant la
captivit6 et les souffrances du capitaine don Pierre
Fernand de Valda, et aux Archives nationales de la
m6me ville, une lettre certifiant tout ce que l'ermite,
Pierre de la Conception, a fait a Tunis en 1664.
Peut-6tre pourrait-on rencontrer d'autres lettres
dans des d6p6ts inexplores. Celles que l'on possede
sont au nombre de cent quatre-vingt-huit et elles se
rapportent aux sujets le plus divers, le soin des esclaves et leur rachat, 1'organisation et l'administration
de l'glise de Barbarie, la sanctification des pretres
et des fidles, la gestion du consulat, la protection du
commerce, la sauvegarde des interkts de la France, le
maintien de la paix. C'est grace aux peines que se
donne le consul qu'un trait6 de paix est sign6 entre la
France et Tunis. C'est par ses soins que la paix se
conserve longtemps avec les Alg6riens, et c'est parce
qu'on ne fait pas droit assez t6t & ses instantes supplications que la guerre 6clate. M. Octave Teissier, archiviste de la Chambre de commerce de Marseille, a
voulu le montrer en publiant quinze lettres de Jean
Le Vacher sons ce titre : Correspondance dru P. Jean
Le Vacker, consul de France i Alger, faisant connaitre
le vrai motif de la rupture de la paix entre la France et
la r~gence d'Alger (i676-1683).
Les lettres adressees aux cardinaux de la Propagande et aux missionnaires de Tunis sont en italien.
Une lettre hcrite au provincial des Trinilaires de Castille est en espagnol. Les divers reglements pour
l'6glise d'Alger sont aussi r6dig6s en cette langue
parce que les esclaves espagnols 6taient de beaucoup
les plus nombreux en cette ville. Les esclaves des'
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autres pays pouvaient les comprendre, car tous parlaient la langue franque usit6e en Barbarie et se rapprochant beaucoup de l'espagnol at de Fitalien.

Les lettres de Jean Le Vacher, dcrites d'un stylesimple, clair et pr6cis, sont pleines de sagesse. Ellesd6notent une connaissance peu commune meme des
affaires temporelles et un esprit politique des plus.
ilev6s; le missionnaire s'emploie surtont, avec un soin
singulier, a promouvoir I'honneur et les intkrets de

son pays. Mais ce sont, avant tout, les lettres d'un
homme qui, en s'occupant des choses de la terre, ne
cherche que la gloire de Dieu. Toutes respieant la
pi6et, celles plus particulibrement adress~es a saint
Vincent, aux missionnaires de Tunis, a son frereNicolas. Meme en icrivant aux ministres et sacretaires

d'Etat, le missionnaire fait appel aux motifs de la foi,
(A suivre.)

R. GLEIZES.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
SSAINT VLNCENT DE. PAUL. Corresiandanc,
documents. Tome IL

etratiets,

Le dernier numtro des Annales annon;ait 'apparition du premier
tome de la correspondance de saint Vincent de Paul; nous-sommes
heureux de Fouvoir dire dans telui-ci que le tome IL vient de' voir le

jour et que, dis maintenant, or pent le demander I la procure de la rue
de Sevres, 95, au mime prix que e precident (15 francs, plus lI port.pour les memhres des deux families).
Les lecteurs- qui ont suivi pas a pas la vie et les travaux du grand
ap6tre de la chasite, dans ses propres edits, de sfl 7 a 1639, scront
heureux de le voir & l'ituvre de 1640 ? juillet 1646. La pdriode est
courte, mais combien feconde !
Les pr&tres de la Mission crdent, des centres, d'action
a
Anney,

Crecy, Marseille, Cahors, Sedan, Saintes, Montmirail, le Mans, SaintMeen, Saint-Chaxles i Paris. Its traversent Its mere et vent jus•u'en

Ba.barie, k Tunis, offrir Ieurs services aux esclaes. chritions qui soufr
frent cruellement loin de leur familte et de leur patrie, environnds de
sectateurs de Mahomet, qui mettent chaque jour leur foi &a'eprouve.
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De leur c6t6, les-a.
es de la Chariti aont appe!laes Chantiliy, ionrenav-le-Comte, Issy, Nanteil, Saint-Denis.
A learn charges -dbji icrasantes les Dames de la Charite voient
ss'ajouter lest:soins de toute une province. La Lornaine, envahie, pillee
devastce par -esarmees, appelle au secous. II faut du bid.; les dames en
-envoient. Le frire Mathieu -Regnard (c'est ainsi qu'il s'appelle, ct non
Mathieu Renard) cecharge de e poster. 11 traverse des contrees peuples de bandits, sans jamais avoir le aoindre mal. Lebaron de Renty
organise, de son c6t6, a Saint-Lazare, une association de nobles pour
venir-en aide* la noblesse lorraine.
Saint Vincentde Paul etait liame de ces muEses. II aurait voulu s'v
appliquer tout eatier; mais la confiance de la aine vint etendre son
champ .*'action. Apres la mort de Louis XIII, dont il recueillit le dernier soupir, ii entraan Conseil de conscience, oi son influence, malgri
Popposition fiquente de Mazarin, Ii permitde travailler efticacement
-k la rfeme da clerge irangais, surtout par Ja notination de hons
evequeset la distribution des 4indafices. Ces hautes foncAions le miaent
-en rapports mivis avec 1'piscapat les superienus des ordres religieux,
•es
abbes ou prieurs des monastires.
De lit une correspondance fort interessante, surtout avec Alain de
Solminihac, iveque de Cahors, et Nicolas Pavillon, -veque d'Alet. On
trouve encore, dans ce volume, des lettres de Jacqtes du Perron, evaque

d'Angoulime; Raoul de la Guibourgere, evque de Saintes; Mazarin;
Jean-Jacques Olier, fondateur de Saint-Sulpice; le R6v. P. Turchi,
superieur gendral des Dominicains; sainte Chantal, la marquise de
SMaignelay. Comme de juste, Louise de Marillac a la plus grosse part.
Sur 274 lettres du saint, 79 soot pour elle; sur 137 lettres an saint,
46 sont d'elle.
Parmi les lettres qui interessent la Congregation de la Mission, les
plus importantes sont celles que le Fondateur adresse k celui de ses
pretres qui riside & Rome avec la qualiti de procureur auprbs du SaintSiege. Louis.Lebreton aakaitoute la sagesse -esau e poar bien reraptir
cet emplai. Malbeuzeusement le climat abrigea ses jours; it mourut en
1641. Bernard Codoing, sup6rieur au seminaire d'Annecy, alia prendre
-sa *pc
II s'en fathat qn'il donat la mme satisfaotion. 11 etait
prompt, changeant, avide de paraitre et avec cela peu dispos6 ai couter
les conseils de ses supirieurs. Vincent de Paul ne cessa de lui reprocher
sa pricipitatin -et de lni donner des conseils de modestie et de 7prudence. C'est peut-etre dans ses quarante-huit lettres i M. Codoing que
se manifeste le mieux l'esprit du saint fondateur.
Cet esprit doit &xe le n6tre i. tous; it Je deviendra si. aprL 'avoir
etadi6 dans celui que Dieu nous a donni comme modcle, nous apportons dans la pratique une volante fermementrisplue t triampher de ce
•qui, dans ntre natue, stoppose k son action.
P.

COSTE.

F. PORTAL, prtre ,de la Mission. Ls Filles de la
Charitide s•i t Vincet -de P~al et de Ia bienkeureuse
Louise de .MaiUac. Paris, dAe Gigord, , , rue Cassette, 1921.

-

432 -

Aprs un aperqu rapide sur les points de depart trts 6loign6s et les
chemins bien diffirents par lesquels les deux Fodateurs sont venus pour
L'ouvre commune, 'auteuv montre Ia Bienhemueuse sons la direction du
saint; il parle ensuite de I'origine des confrries de charite, de leurt-a.
blissement & Paris et enfin de la naissance de la Compagnie des Filles de
la Chariti; ii montre ce que saint Vincent et Is bienheureuse Louise

ont fait pour le developpement de cette ceuvre; il signale la divergence
qui s'est produite entre les deux Fondateurs au sujet de la direction de
la Compagnie; il termine par une rue rapide des diveloppements de

I'oeuvre et des imitations qu'elle a suscites soit dans P'£glise catholique,
soit dans l'glise anglicane, soit dans l'glise ruse.
On trouve condense en cette plaquette de cinquante et une pages
tout ce qu'il est necessaire de savoir quand on vent connaitre ce que
sont les Filles de la Chariti. Comme le dit Eugene Tavernier, c c'est
beaucoup plus et beaucoup mieux qu'un risumA; en tout cas.un resume
trb expressif et tres attachant; tres document6, cela va sans dire, et,
cependant, original et personnel par la vertu et par Ie charme d'une
penshe recueillie et miditee, fixee sons une forme tres fine et tris
nette a.

NOS DEFUNT.S

MISSIONNAIRES
i. Roynet (Emile), pr&tre, d6c6d6 le 25- novembre
1920, a Amiens; 72 ans d'age, 41 de vocation.
2. Navaro (Michel), clerc, d6ced le 26 novemabre
1920, a Madrid; 22, 5.
3. Albisson (Joseph), pr&tre, decede le 3o novembre
1920, a Beyrouth; 47, 29.
4. Santiagos (Alfred), pr&tre, d6c6d6 en Acembre
1920, A Santiago ; 25, 8.
5. Richardson (Michel), pretre, d6ecd le 8 dicembre
1920, i Saint-Louis; 79, 55.
6. Mgr Stork (Gaspard), A6vque de Costa Rica, d6cede
le 12 decembre 1920, a Cologne; 64,46.
7. Tirante (Jean-Baptiste), coadjuteur, d6c6•d
Ie
19 decembre 1920, a Sarzane ; 82, 58.
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8. Mignou (Jean-Baptiste), pretre, d6c6d le 28 d&cembre 1920, A Dax; 73, 52.

g. Hanley (Jacques), pretre, d6c6d6 le 22 d6cembre
1920, a Ashfield ; 78, 57.

io. Uttini (Cyriaque), preLrc, d6c6d6 le 27 d6cembre
192o,i Rome ; 87, 63.
11. Kiang (Thadde), coadjuteur, d6c6d6 le 10 janvier
1921, a Cha-la; 43, 7-.

12. Oblak (Flix), coadjuteur, d6cd6 le 6 janvier
1921, a Salzbourg; 54, 28.

13. Beaufils (D1sir6), pretre, d6c6d le x6 janvier 1921;
a la Maison-Mbre, go, 7o.
14. Ferrari (Leonard), pretre, dc6d6 le 10 janvier
1921, A Genes; 88, 47.

I5. Recoder (Joseph), pr&tre, d6c6d le 15 d6cembre
1920, A Turin; 86, 69.

16. Brady (Jean), pretre, d6c6d6 le 21 janvier 1921, a
Dublin; 84, 40.

17. Jackson (Alexandre), clerc, d6c6d6 le 18 janvier
1921, en Irlande; 37, 12.

18. Velasco (Andr6), clerc, d6cde6 le 3 f6vrier 1921,
a Madrid ; 25, 9.

19. Engelbert (Gottlieb), coadjuteur, d6c~6dle 4fevrier
1921, a Buenos-Aires; 55, 28.
20. S6nicourt (Emile), pratre, deced6 le 3 mars 1921,
au Berceau; 70, 47.
21. Cappelli (Raphael), pretre, d6ced6 le 25 f6vrier
1921, a Rome ; 81, 66.
22. Slatic (Antoine), coadjuteur, d6c6d6 le 27 f6vrier
Ljubljana; 39, 16.
1921,
23. Bantegnie (Paul), pretre, d6cid6 le 7 mars. 1921,
SPkin ; 62, 36.

24. Broutin (L6on), coadjuteur, dc6d6 le4 mars 1921,
a Salonique ; 42, 25.
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.25. Serino (Marien), pretre, decid&le 14 mars 1921, a

Guatemala; 67, 46.
26. Iracy (Jean), ,prtre, dicdd le 7 mars 1921, a
Germantown; 74, 53.
27- Guwy (Emile), prtre, decede le 23 mars 1921, a
la Maison-Mere ; 6, 35.
.28. Messmann Jean), prx&te, decdd le 17 mars 1921,
a Vienne; 56, 36.
.29. Lopez (Gabino), prktre, deced6 Ie 25 mars 1921,
a Madrid; 79, 59.
.3o. Hurier (Emile), pretre, dceWdd le 13 avril 1921,
a la Maison-M, re ; 76, 57.
.3t. Mlinaric Joseph), coadjuteur, decide le 9 avril'
1921, a Groblje; 67, 35.
32. Marre (Jean), prtre, decede en avril 1921, a

Pernambuco; 68,47.
33. Davite (Camille), coadjuteur, dec6dd

le II avril

1921, a Ferentino; 66, 44.

.34. Mazaudon (Jean-Baptiste), pr&tre, le 24avril 192m,
a Paris; 76, 24.
35. Nezmah (Antoine), coadjuteur, d6cede le I avril
1921, a Vienne; 80, 54.
36. Segnini (Italus), pretre, dcc6de en mai 1921, a
Sienne; 34, 16.
NOS CHERES S(EURS
Honorine Malfoy,

6decedde la MaisoR de Charit6 de Clichy,

75 ans d'age et 52 de vocation.
Guadalupe Iturriaga, H8pital Saint-Augustin de Valparaiso;
87, 69Rosa Marin, HBpital Saint-Vincent de Santiago; go, 39.
Andrea Baez, Ecole de Buenaventura (Colombie); 37, 7.
Euginie Brabant, Providence de Bruxelles; 88, 57.
Marie Quim, Orphelinat de la Nouvelle-Orleans; 63; 43.
.Auie Loebar, Hospiee des Incurables de Sloven-Gradec

(Yougoslavie); 37, 1o.

.- 43i-

-

Fran~oise Zamida, Hespice des, Incurables de Ljubljana(Yougoslavie); 37, 1o.
Joseph- Novoset, Hospice des Incurables de Ljubljana
.Yougoslavie); 3e, 7C aimir Skorupska.. Hvpitald'Ostroleka (PoLogne); 46, 21.
Frangoise Moreau, Hospice de Mouties-Saint-Jean; 77, 51.
Rose Vidal, Mis6ricdr de d T6heran (Pease); 68, 47.
Marie Chomienne, Maison de Chariti de IHIay.;-69, 46.
Anne Dumdine, Maison de.CharitO de Clichy; 69, 39.
Marie Lozen, Hospice de Dison iBelgiquO); 72, 42.
Marguerite Gaire, Maison de Charit- deClichy; 46, 22.
Zo6 Lahont, Asile Lebaudy de Paris; 75; 5i.
Julie Miquel, H6tel-Dieu de Rennes, 69, 46.
Valentina Garde, H6pital Central de Seville (Espagne);
66, 48.
Jaboba Zabalegui, College de.Cobreces (Espagne); 77, 53.
Gertrude Valderrabano, Bienfaisance de Palencia. (Espagne) ;
56, 29.
Eiien Harrington, H6pital de Saint-Louis (Etats-Unis);66,37.
Josephe Barberis, Maison Centrale de Turin; 76, 59;
Mar- Haye, Maison de Chariti de Sheffield (Angleterre); 72.

46.
Jeanne Barthe, Maison de Charite de Montolieu; 83, 6o.
Marie Castet, Maison Centrale de Rio-de-Jaaeiro;-78. 57Julie Nassoy, Maison de Chariti de Montolietur 5, 29.
Amelie Fuenzalida, . H6pital Saint-Fran ois-de-Borgia de
Santiago; 36, to.

Henriette Renant, Hospice de Marmande; 37, 5:
Eulalie Masnits, Maison de Charite de Barcelone; 76, 55.

Madeleine Castellazzo, H6pital de Foligno (Itali); 76, 5.
Lodiana Tolomei, Asile d'Arsoli (Italiet; 43, t9

3
Sophie Andricteh, Incurables de Vienne (Autriche ; 9, 7Marie Franz, ecole de Constantinople; 36, 17.

Thirese Judex, Maisos de retraite de Dult (Antriche); 66,46Therese Vogel, Orphelinat de Junderf (Autriche); 6z, 3q.

Victoria Mendiolba, Bienfaisance de Santa Gru (Espagne);
26. 4.
Maria Agoaene, Hopital des Femmes incurables.de Madrid;
86.62.
Martina Marturet, H6pital de la Princ. de Madrid;61,4o.
Vkcenta Calabnig, Asile des Aliuens de Legomes (Espagne);
41, 21.
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Edueicis Tolmado, H6pital de Saint-Sibastien (Espagne);
55, 3o.

FranSeise Lenareic, Maison Centrale de Ljubljana; 28, lo.
Marguerite Klasinc, Maison Centrale de Ljubljana; 37, 19.
Benoite Guilloux, Hospice de Tongin; 70, 4.
Marie Philip, Asile Saint-Vincent de la Teppe; 75, 54.
Marie Donnadieu, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand; 70, 42.
Jeanne Levaux, Hospice de Herve (Belgique); 39, i8.
Elisabeth Darcourt, Maison Principale, a Paris f 59, 3a.
Emma Gallet, Maison de Chariti de Montolieu; 55, 3x.
Louise Verdugo, Asile de Salvador de Valparaiso; 67, 38.
o,
Anne Monier, Maison de Charite de ChItean-l'E~eque; 9
64.

-

LUopolda Bianco, Maison Centrale de Turin; 25, i.
Marie Virelle, Maison de Charit6 de Montolieu; 63, 42.
Jeanne Viallon, Hospice Michault, a Loos; 71, 52.
Marie Fabre, H8pital Saint-Andre de Bordeaux; So, 23.
Anne Servibre, Maison de Charit4 de Saint-Michel (Algdrie);
79, 56.

Marguerite Baudin, Maison de Sevran; 21, 7 mois.
Maria Nardo, Maison Centrale de Naples; 27, 2.
Marie-Louise Larose, Maison Saint-Jean-Baptiste de Gand;
70, 44.

Jeanne Gillet, Hospice des Enfants de Bordeaux; 26, 4.
Maddalena Leoncini, Maison Centrale de Sienne; 44, 20.
Rose Loyet, Maison de Charit6 de Clichy; 83, 62.
Maria Pagola, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Grenade; 69,46.
Micaela Urteaga, Maison Centrale de Madrid; 56, 37.
Florencia Rodriguez, Hospice de Valladolid; 47, 26.
Valentina Ruiz, Asile des Convalescents de Madrid; 36, 17.
Maria Batlles, Prison des Femmes de Barcelone; 72, 43.
Ana Diez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 5o, 29.
Anne.Dispan, H6pital Saint-Roch de Nice; 79, 54.
Marie Martin, LUproserie de Farafangana; 55, 34.
Antoinette Naime, Hospice civil d'Orthez; 66, 44.
Jeanne Bressange, Maison de Charite de Lyon Ainay; 86, 6i.
Pauline Palat, Maison Centrale de Cracovie; 68, 4i.
Irmande Evesque, Maison de Charite de Saint-Miciel (Alg6rie); 70, 48. -

Marie Huc, H6pital de Sedan; 37, 1'.
Elise tberharter, H6pital de Schwarzach (Autriche); 62, 28.
Marie Lejeune, Maison de Charite de Rennes; 73, 46.
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Marie Limat, Maison Centrale de Madrid; 56, 38.
Ida Mariani, Orphelinat de Campomorone (Italic); 62, 39.
Catherine Brion, Maison de Charit, de Clichy; 71, 47.
Josephine Cany, Maison de la Paroisse Notre-Dame de Versailles; 75, 53.
Maria Gonzalez, Hopital Rosalos de San Salvador (Am6rique
Centrale); 84, 65.
Paula Iraeta, H6pital de San Miguel (Amerique Centrale);
54# 26.

Marie Durand, Infirmerie de Flores (Argentine); 72, 42.
Marie Broquin,.Maison Principale, a Paris; 75, 55.
Aimie Trotier, Maison de CharitE de Clichy; 88, 66.
Marie Lerey, Maison Principale, A Paris; 52, 26.
Eugenie Guerbert, Maison Centrale de Belletanche; 41, 17.
Marie Rolland, Orphelinat de Carcassonne; So, 24.
Marie Kehoc, H6pital de Washington (Itats-Unis); 6r, 31.
Ellen Wilson, H6pital de Buffalo- (ltats-Unis); 51, 29.
Marthe Kubis, Maison Centrale de Cracovie; 48, 29.
Milanie Maes,

Ecole

Saint-Vincent de Bruges; 71, 41.

Ida Arrighi, H6pital de San Marcello (Italie); 29, 5.
Marianna Monarchi, Maison Centrale de Sienne; 23, 3.
PaulineLafabrier, H6pital civil de Bari (Italie); 72, 53.
Gabrielle Debusschere, Maison Saint-Jean-Baptiste de Gand;
37, 15.
Stanislas Mazurkiewicz, Maison Centrale de Varsovie; 79, 59.
Elisabeth Bonculat, H6pital de Montluon; 57, 36.
Hortense Conillaud, H6pital de Castelsarrazin; 78, 53.
Lucie Colombo, Ouvroir de Montemagno (Italie); 53, 33.
Anna Cervi, Asile de Dronero; 62, 35.
Jeanne Montagnon, Maison de Charite de Clichy; 88, 64.
Marie Brugnot, Enfants Trouves de Rio de Janeiro; 67, 47.
Th&rbse Ackerschoft, Maison Centrale de Cologne; 46, 20.
Marie Gauthier, Misdricorde de Nimes; 72, 48.
Jeanne Morel, Maison Centrale d'Alger; 85, 67.
Stanislas Warda, H6pital Saint-Lazare de Cracovie; 43, 23.
Henriette Passabacqua, Misdricorde de Genes; 43, 22.
Librada Ortiz, H6pital de Mahon (lies Bal4ares); 59, 36.
Blanca Andres, San Nicolas de Valdemoro; 33, 14.
Rosalie Duxsck, H6pital de Balassagyarmat (Hongrie); 40, 23.
Catherine Albrecht, Ecole de Nagyperkata (Hongrie); 71, Si.
H6lene Nagy, Institut de Pdes (Hongrie); 24, 4.
Caroline Medvedec, Maison Centrale de Ljubljana; 32, 8.

-- 438 Thirise Bahovec, Maison Centrale de Ljubljana; 61,37.
Anne Gussmack, Ecole Saiat-Georges de Constantinople:
31, i3.
Cicite Turk, Maison Centrale de Grar32, 7.
Gertrude Letonia, Asile de Hainburg (Autriche); 61, 38.
Marie Konrad, Maison de retraite de Duit; 46, t6.
Irene Antonelli, Maison Centrale de Naples.; S 7 , 63.
Maria Semboloni, Maison de Charit6 de R-onta (Itaiie); 83, 57Marie Le Gonidec, Maison de Chariti de Treboul; 29, 7.
Virginie Bourel de la Ronciere, Maison Principale a Paris;
70, 26.
Anne Me Donald, H6pital Saint-Vincent de Norfolk (ItatsUnis); 76, 56.
Clotilde Sassoli. Hopital de Mugello (Italie); 3z, 8.
Frangoise Schmidt, Creche de Godesberg(Allemagne);43, 17Marie Ropers, Infirmerie Marie-ThIrese, a Paris; 66, 46.
Caroline Payer, Ecole de Nyitra (Hongrie); S1, 36.
Anne Fixl, Maison de Retraite de Piliscsaba (Hongeie); 3, &.
Am6lie Salobir, Hospice de Pozaony (Hongrie); 36, r6.
Felipa Inza, H8pital.militaire die Barcelone; 7o,.4o.
Concepcion Serratosa, H6pital d'Orense (Espagae); 59, 3 7.
Julia Rubio, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 32, 8.
Calixta Olavarrieta, H6pitaL d'Irun (Espagne); 79, 54.
Maria Garrido, H6pital de Cobo (Colombie); 63, 20.
Carolina Cabo, a Agua de Dios (Celombie); So, 3o.
Fransoise Puech, H6pital de Tarhes; 53, 3a.
Marie Dubesset, Hospice des Vieillacds, . Versailles; So, z2.
Julie Viviani, Maison Mater Dei, k Naples; 79, 5&
Marie Gilska, Ouvroir de Varsovie;. 33, t3.
Marie Puzio, H6pital Saint-Vincent de Pultusk (Poiogne);
27, 5.
Angelique Wlodarczyk, Maison Centrale de Varsovie; 26. 7.
Jeanne Visse, Maison de Charite de Sissons; 42,. 17.
Marguerite Cordin, Maison de Chariti de Bournabat 71, 48Marie Casaxino, Conservatoire de Cagliari (Italic); So, 28.
Maria Baldassare, Maison Centmale de Tunin; 53, 32.
Cl~mentine Rossi, Maisen. Centrale de Turin; 89, 6t.
Clotilde Lasserre, Maison de CharitE de Nutts; 77, 57.
Clarisse Reeves, Ecole Sainte-Mabie de Liverpool; 42, 22.
Pauline Tszeciak, Hapital de Podhajce (Poiogne); 52, 1Sr
Christine Cros, Orphelinat de Saint-Michel; 70, 48.
Licie Bilinska, Maison Centrale de Cracovie; 72, 49.
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Bronislas Kowalska, Maison Centrale de Cracovie; 79, 5o.
Josephine Lalkowska, Maison Centrale de Cracorie; 42, :5.
Elvire Viceconte, Maison Centrale de Naples; 59, 33.
Virginie Delpiroux, Maison de Charit6 de Clamart; 73. 53.
Frangoise Chippier, Maison de Charite de Clichy; 71,49.
Dolores Maruri, Bienfaisance de Villafranca (Espagne ; 53, 23.
Ignacia Arrue, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 70, 42.

Josefa Rid, Hospice des Enfants Trouv.s de .Lrida (Espagne); 74,46.
Vicenta Ederra, H6pital de Burgos (Espagne); 71, 5i.
Josefa Sudupe, Asile de la Reine de Saint-Sibastien (Espagae); 79, 6o.
Maria Barucco, H6pital de Rimini (ltalie); 66, 49.
Argia Caprilli, Maison Centrale de Sienne; 63, 43.
No6mie Guillemine, Maison Principale, a Paris'; So. 5o.
Marie Didelon, Maison de Charit6, Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleille,

a

Paris; 73,.47.

Marie Vandenbroucke, H6pital de Charleville; 54, 35.
Lucie Cousson, H6pital Szint-Andr6 de Bordeaux; 74, 53.
Marie Ribes, Maison de Chariti de Chateau-l'Pveque; 77, 56.
Marie Courtin, Maison de Charit6 Paroisse Saint-Jacques, k
Paris; 78, 58.
Honorine Davy, Maison de Charit6 de Clichy; 72, 52.

J•arthe Lange, H6pital Municipal de Bytom (Pologne) ;4i, i9.
Marie Gras, Maison Principale, &Paris; 78, 56.
Jeanne Bordeau, H6pital des Enfants de Bordeaux; 4!, 8.
Leonide Martin, Maison de Chariti de Grenoble; 73, 47.
Fortunata Bertaina, Maison Centrale de Turin; 32. 5.
Elvira Devoti, Maison Centrale de Turin.; 31, 13.
.
Liontine Levret, H6tel-Dieu de Valenciennes; 32, 9
66,
43.
de
Coulanges;
Philom&ne Ringo, Orphelinat
Suzanne Wavreille, Maison de.Charit6 de Clichy; 77, 52.
CristinaCozzolino, Maison Centrale de Naples; 65, 43.
Josephe Roussel, Maison de Charit6 -de Saint-Waast;68, 47
Paline Bernard, Maison Principale, a Paris; 6z, 40.
Marie Bonnier, Maisom de Charite du Saint-Barnabe; 76, 56.
Francoise Bony, Maison Pxin:ipale, PFaris; ,78 5&
Marie Cattin, Maison de Charit- de aellegarde; 8t, 57.
V6ronique Nagy, H6pital de Pies (Hongrie); 29, 6..
Francoise Baraga, H6pital G.n6ral de Ljubljana; .4, (.
Albina Devoti, H6pital de Carignan (Italie); 52, 29..
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Angele Persico, Maison Centrale de Turin; 4o, i8.
Marceline Cazenave, Maison de Charit6 d'Auch; 45, 23.
Lucie Janssen, H6pital GenEral de Valenciennes; 67, 38.
Jeanne Mellier, H6pital de Bayonne; 71, 44.
Marie Fourcade, Maison Centrale d'Ans; 74, 54.
Coralie Vandewalle, Maison Saint-Joseph de Gand; 72, 44.
Basilia Escutia, H6pital de Palma de Mallorca; 89, 64.
- Fernanda Ramiro, Asile d'Alcala (Espagne); 77, 58,
Juana Garcia, Asile Sainte-Eugenie, h Valencia; 23, 4.
Marie Marco, Asile Saint-Laurent de Cullera (Espagne);
22, 2.

Maria Pagola, H6pital de Durango (Espagne); 73, 48.
Maria Ayuso, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 53, 29.
Maria Colubi, H6pital de Villalon; 47, 24.
Concetta Ferone, Maison Centrale de Naples; 41, 20.

Marie Vermeersch, Hospice d'H6verli (Belgique); 3o, 5.
Vincenza Frey, Maison Centrale de Sienne; 65, 39.
Maria Carmagnini, Hfpital Militaire de Bologne (Italie);
67, 42.

Jeanne Chappe,.Maison de Charite de-Clichy; 78, 55.
Marie Bovin, Orphelinat de Los Angeles (ttats-Unis); 46, 26.
Thirese Rizmar, Maison Centrale de Ljubljana; 16, 8.
Marguerite Roncher, Maison Saint-Firmin d'Amiens; 68, 39.
Hilene Denholm, Creche de Londres; 63, 42.
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Julia Magalhaes, Maison de Charite de Paralyba (Bresil);
72, 44-

Dolores Calreta, Ecole catholique de Seville; 41, 14.
Gabrielle Rojo, H6pital de Sanlucar (Espagne); 91, 65.
Paula Errezola, H6pital de Renteria (Espagne); 74, 56.
Christine Badillo, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, a Cadix,
79 6o.
Socorro Munoz, H6pital Central de Seville; 56, 32.
Marie Jezsik, H6pital Saint-Jean de Budapest; 28, 5.
Marie Mathia, Maison de Retraite de Pilis-Csaba; 3i, 13.
No6mie Cazal, Maison de Charite de Montolieu; 72, 55.
Julie Devred, Maison de CharitC de Montolieu; 82, 59.
Thdophile Antkowiak, Maison Centrale de Cracovie; 53, 35.
Marianne Hagerty, H6pital Sainte-Marie d'Evansville (ltatsUnis); 69, 44.
Marie Monroe, Maison de Chariti Paroisse Saint-Mddard, a
Paris; 67, 39.
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Marguerite Castells, Bienfaisance de Valencia (Espagne);
52, 31.

Teresa Vasquez, Ecole de Mahon (Iles Baleares); 44, 19.
Maria Esnaola, H6pital General de Madrid; 59, 36.
Aurora Caballero, H6pital Saint-Francois de La Havane;
58, 37.
Juana Aguirre, Asile des Aliinds de Merida (Espagne); 84,64.
Anne Lang, Maison de CharitW de Piliscsaba (Hongrie);
5o, 29.

Marie Okunowska, H6pital du Saint-Esprit, a Varsovie;
33, 14.
Brunislas Kusmierska, H6pital Saint-Pierre de Grojec (Pologne); 58, 36.
Eug6nie Lauze, Maison de Charite de Saint-Louis; 76, 52.
Victorine Le Loup, Maison Sainte-Genevibve de Versailles;
70, 48.
Marie Masson, Maison de Charite de Montolieu; 58, 32.
Jeanne Boulde, Maison Notre-Dame de Versailles; 77, 56.
Marie M' Donald, Orphelinat de D4troit (ktats-Unis); 71, 44.
Louise Valenzuela, H6pital de Moquegua (Perou); 75, 54.
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Virginie Favre, H6pital Sainte-Anne de Lima; 65, 36.
Anne Bret, Maison de Charitd de Montolieu; 33, 13.
Regina Del Rio, Asile des Enfants-Trouv4s d'Avila (Espagne); 83, 63.
Josefa Salinas, Asile del Pilar de Saragosse; 75, 54.
Josefa Doy, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne);
64, 41.

Manuela Sureda, Fournean de LUon (Espagne); 54, 32.
Jeanne Dezert, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Valparaiso;
68, 43.
Giulia Antonelli, H6pital de Forlimpopoli (Italie); 60, 40.
Luisa Lanzarini, Maison Centrale de Sienne; 77, 55.
Sophie Eggert, Asile des Aiiends de Baltimore; 79, 54.
Marie Ferreri, Orphelinat de Campomorone (Italie); 88, 68.
Eugenie Denarie, Orphelinat des Marches; 56, 30.
Heilne Umnik, Maison Centrale de Ljubljana; 24, 2.
Jeanne Guilhaumon, Maison de Charite de Montolieu; 73, 40.
Jeanne Bayle, Maison de Charite de Lauria (Italic); 74, 54.
Elvira Caitanco, Maison Centrale de Naples; 34, 12.
Elisabeth Stihr, Maison Centrale de Cologne-Nippes; 35, io.
Marie Soulignac, H6tel-Dieu de Valenciennes; 43, 18.
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Erne-tine Gaillet, Maison de Charith de Clichy; 89, 65.
Simona Toro, Consulsorio de Madrid; 68, 39.
Maria Martinez, H6pital de la Charit6 de Seville; 66, 35.
Augustina de Barrutia, H6pital de Caceres (Espagne); 3o, 1o.
Salvadora Ciurana, Ecole de Campano (Espagne) ; 63 39.
Julita Albillos, H6pital de Jerez (Espagne); 58, 31.
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70, 45.
Marie Charge. Maison de CharitC, Paroisse Saint-FranqoisXavier, a Paris; 84, 56.
Antoinette Remondo, Maison de Charite de Zeitenlik.3 3i, 8.
Filiciti Guentin, Maison Priocipale a. Paris; 8o, 58.
Pierrette Planchon, Maison de Charit# de Bournabai; 87,65.
Sarah Smith, Maison de CharitC de Bullingham (Agleterre);.
65, 37..
Juliene Soyez, Maison de Charite de la Providence SainteMarie, a Paris; 74, 5o.
Euphrosine Choisy, Maison Centrale de Naples; 87,.65.
Catherine Monasterolo, H6pital d'Ivrea (Italie); 45, 22.
Clara Cameroni, Maison Centrale de Turi-; 38, 15.
Giovina Di Biasi, Maison de Chariti de Triggiano (Italie;.
67, 44.
Virginia Guerron, H6pital de Paste; 5z, 32.
Belisa.Valencia, Ecole de Chita (Colombie); 27, 5.
Marie Bernhart, Maison Centrale de Graz; 77, 53.
Victoria Pudlo, Asile des Alienes de Feldhof (Autriche);.
5o, 28.
Anna Zivic, H6pital de Saint-Polten (Autriche); 26, 6.
Marie Dubosson, Maison de Charite de Melun; 84, 65.
Anaa Labouriau, Maison de Chariti du Qaesnoy; 73, 5i.
Elisabeth Delpech, H6pital civil de Malaga; 48, 27.
Bronislas Kusmierska, H6pital Saint-Pierre de Grojec (Pologne); 59, 37.
Wanda. Kruzewska, Hbpital de Varsovie; 57, 20.
Josephine Becel, Maison de Charitd du Berceau; 8o, 56.
Eden Barzagli, Maison Centrale de Sienne; 24, 4.
Catherine Bonetto, Maison Centrale de Sienne ; 79, 52.
Thirese Doletsko, Maison Centrale de Budapest 78, 56.

Marie Czeizel, Hospice des Alidnds de Budapest; 42, r8.
Anne Hanusz, Prison de Marianosztra (Hongrie); 4o, i5Gisele Kiss. tcole Christine de Budapest; 47, 3o.

Marguerite Kopitar, Prison de Marianosztra; 69, 44.
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Anna Kogel, Prison de Lankowitz (Autriche); 65. 37.
Martha Seidnitzer, Maison de Retraite de Dult; 6 7 , 41.
Rosa Kitzler, Maison Centrale de Graz; 3o, i.
Hedwige Roth, Asile de Sitzendorf (Autiiche); 69. 4t,.
Marie Putz, Maison Centrale de Graz (Autriche); 23, 2.
Antonia Clement, Hospice Saint-Louis de .S•ille; 8 7 , 62.
Francisca Mo-rreal, Asile des Enfants-Trouves de Murcia
(Espagne) 1,,3o.
Juana Iparraguirre, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro
kEspagne); 53, 3r.
Rufina Gojcochea, Asile Saint-Eugene de Valencia (Espagne);
42, 17.
AntoniaRisn, Asile de Vega (Espagne); 6z. 4o.
.Anne Grasset, Orphelinat de Sainte-14arguerite 7S, 37.
Madeleine Itier, liaison de CharisE de Monatolieu-; S. 63.
Anne Besselihre, RbtelbDieu.de Chaztres; 86, 63.
Antoinette Collange, Maison de Charit6 a Hodimont \.Belgique); 83, 64.
Marie GCmsteix, jMospice d'Ensival; 63, 43.
Marie Deunquet, Hospice de Verviers 89, 63.
Aim6e Oger, .Hospice de Saint-Martin-de-R6; 67, 37.

Addlaide Dumoulin, Maison Marie-lmmaculte de Bruges;
Si, 59.

llisabeth Girardin, Orphelinat de Mustapha; 84, 66.
Elisabeth Chiniard, Maison delCharit de Louveciennes ;i2,6o
Suzanne Kehly, Icole de Kethely (Hongrie); 23, 3.
Antonie Bressalles, H6pital de emours; 25, 2.
*ClaireFeriol, Maison Principale A iParis; 75, 32.
Ida Borzestowska, H6pital de Inowroclaw (Pologne,; 34, 28.
Bernarde Massip, Hospice id'Andrizieux; 62, 35.
Julie Barralon, Hospice de Grex; 29, 4.
Catherine Flemming, H6pital Saint-Paul de Dallas EtatsUnis); 60, 4.
Anne Save, Hospice Santa-Maria in Capella i Rome; 81, 61.
Mathilde Rehaag, Santa Casa de Rio de Janeiro; 75, 5o.
-Catherine Sauran, Santa Casa de Rio de Janeiro; 78, 66.
Marie BWraud, Maison de Chariti du Berceau; 65, 43.

Eloise Langevin, Maison de Charit, de Fresnes; 66, 46.
Jeanne Michiels, Maison de Chariti d'Ostende; 58, 26.
Rosa Beavain, Maison de Charit6 de Sotteville; 62, 43.
Jeanne Jeandeau, Maison de Chariti de Carcassonne VilleBasse.; 44, 9g.
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42.

Ellen Carr, Orphelinat Sainte-Marie de Saint-Louis; 57, 33.
Marie Donavan, Ecole Saint-Vincent de La Salle; 63, 45.
Edwige Mikolajezyk, H6pital Central de Wagrowice (Pologne); 61, 37.
CEcile Klewiez, Misdricorde de Gostyn (Pologne); 72, 5z.
Bertha Samland, H6pital Wilhelmine de Vienne (Autriche);

58, 39.
Anne Schmied, Prison de Lankowitz (Autriche); 52, 3o.
Jeanne Heuberger, Maison de Retraite de Dult (Autriche);
53, 3o.
Helne Bieniossek, Maison Centrale de Graz; 33, 12.
Marie Heretik, Maison de Retraite de Piliscsaba (Hongrie);
49, 32.
Marie Gyorgy, Ecole de Rajka (Hongrie); 68. 5o.
Concepcion Mazquiaan, H6pital de Plasencia (Espagne);
22, 2.

Ordulia Guede, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 44,

8.

Maria Suarez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 29, 8.

Marie Clochette, Clinique de Thionville; 44, 19.
Parmenia Venegas, Hospice de Vina del Mar; 32, 9.
Pilar Garcia, Maison de Charite de Barcelone; 72, 50.
Alexandrine Kierzkowska, Hospice de Czestochowa (Pologne); 64, 3i.
- F6licie Goszezynska, Hospice des Incurables de Gorakahwarja
(Pologne); 63, 34.
Stephanie Belcarz, Sanatorium de Otwack (Pologne); 29, 9.
Clotilde Miluoska, Maison de Chariti de Lublin (Pologne)
69, 41.

Julie Dzimidowiez, H6pital de Pultusk (Pologne); 88, 6o.
Catherine Marendet, Maison de Charit6 de Clichy; 74, 54.
Marie Girard, Maison de Chariti du Coteau; 77, 6i.
Sophie Fiilkososka, H6pital de Zalezczyki (Pologne); 33, io.
Marie Bravo, H6pital General de Guayaquil; 58, 35.
Anne P6pratx, Maison de la Cit6 de Carcassonne; 62, 41.
Stephanie Cordone, Misericorde de Genes; 89, 6o.
Marie Ruben, Maison de Charit6 de Bournabat; 84, 63.
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Jeanne Garrive, H6pital d'Agen; 79, 6i.
Maria Perondi, Maison Centrale de Sienne; 77, 59.
Pauline Oblasser, H6pital de Schwarzach (Autriche); 32, 9.
Marie Spaegler,Hapital Saint-Jean de Salzburg; 67, 47.
Notburge Fuchs, Maison Centrale de Salzburg; 84, 62.
Jeanne Knall, Maison Centrale de Salzburg (Autriche); 34, to.
Rosine Mai:, Maison Centrale de Salzburg (Autriche); 75,43.
Therbse Lindsnei: Maison Centrale de Salzburg (Autriche);
79, 49.

Anne Oberpieringf.r, H6pital Saint-Jean de Salzburg (Autriche); 74, 49.
Emmanuelle Biasi, Maison Centrale de Naples; 81, 59.
Marie Reynaud, Maison Marie-Immaculde de P6king; 57,35.
Victoire Baineux, H6pital d'Angers; 79, 57.
Marie Amans, Maisoa Saint-Paul, a Paris; 9g, 66.
Marie Ghisolfo, Maison Centrale de Turin; 87, 65.
Winifred Mullan, Carlisle Place, a Londres; 3o, 3.
Marie Greet, Creche Thiriez de Lille; 72, 52.

Maria dos Santos, Maison Centrale de Rio de Janeiro; 35, 14.
Antonia Coronado, Bienfaisance de La Havane; 60, 34.
Marie Copp6e, Maison de Charite de Montolieu; 74, 53.
Rosalie Gabillard, Maison de Charite de Saint-Waast; 62, 39.
Elisabeth Callaghan, Asile des Aliens de Baltimore (*tatsUnis); 31, 4.
Elisabeth Carroll, H6pital de la Prov. de Washington; 25, 2.
Emilie Ariol,-Hospice d'Uzis; 88, 69.
Julie Mulard, Maison Eughne-Napoldon, a Paris; 72, 42.
Marie Piaton, Maison de Charite de Montolieu; So, 26..
Therese Prato, Maison Centrale de Turin; 78, 54.
Mathilde Gobello, H6pital Civil de Cagliari (Italie); 87, 62.
Marie Lieutier, Succursale de Chengtingfu (Chine); 75, 48.
Philomene Gonzalez, Asile des Enfants-Trouves de Logrono
(Espagne,; 26, 6.
Maria Elizondo, Asile de Santiago (Espagne); 65, 45.
Maria Izqujero, Ecole Saint-Vincent de Bilbao (Espagne);
49, 32.

Maria Segarra, Bienfaisance de Tarragona (Espagne); 68, 45.
Maria Echaide, Hospice de Jain (Espagne); 81, 62.
Maria Coronado, Bienfaisance de La Havane; 61, 34.
.Madeleine Ceall, College de 1'Immacul6e, a Manille; 71, 53.
Joaquina Casajus, Bienfaisance de Palencia (Espagne); 54,
33.
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Maria Iriondo, H6pital d'Assudillo <Espaguoe; 63, 46.
Concepcion Goazalez, Maison Saint-Nicolas de Valdemcro;
9, 74Vicenta Mariner, HBpital de Cullera Espagne ; 65, 41.
Marguerite Stager, Hopital de Veszprem iHongrie); 5 , 27.
-Marie Adamer, Hapital de Budapest Hogngrie); 5i, 29.
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Imprimerie de J. Dumoulin,
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PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES

19 mars: Saint Joseph. - Les offices se c6lebrent
a la rue du Bac suivant une tradition tres ancienne,
interrompue ces dernieres annies. C'est le siminaire
qui fait les c6r6monies et qui nous 6difie sur la fidilit6
de saint Joseph par la bouche de son directeur, M. Kieffer. Cette annee est consacr6e a c6lbrer le jubile de
la proclamation de saint Joseph, patron de I'Rglise
universelle. AussI, jusqu'au 8 d6cembre 1921, nous
ajouterous l'oraison du saint aux prieres de la messe.
4 avril. Fite de l'Annonciation. La conference de
M. le Sup6rieur gen6ral continue l'explication de
'Ave Maria. u Prc6&demment nous avons medit6 trois
motifs pour lesquels la vierge Marie nous apparait
digne du salut de l'ange : pl6nitude de graces meme
avant l'Incarnation, graliaplena; sp6ciale union avec
le Seigneur que la materit6 divine va porter a un si
haut degr6 d'intimit6, Dominus tecum; enfin particulibre b6n6diction qui convient A Marie de pr6f6rence
a toutes les femmes, bexedicta tu in mulieribus; aujour15
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d'hui nous trouvons sur les lkvres de sainte Ilisabeth
un autre motif : Benedictus fructus ventris lui. v
I. Nature de cette binddiction. - Jesus est beni,
Marie est benie; de ces deux b6nedictions, laquelle
est la cause de I'autre ? c'est 6videmment celle de
Jesus. Ici l'ordre habituel des choses est renverse.
Ordinairement le fils est beni par le pere; les branches
par la racine. Siradix.ancta et rami. Ici c'est le contraire : Jesus est un fruit b6ni et binissant, il a inond&
de benedictions l'.me de Marie; ii est ce fleuve mystique, dont parle le psaume XLV, qui rejouit la cite de
Dieu, c'est-a-dire qui sanctifie de ses flots abondants
la vierge Marie.
II. Qualitis de cette binediction.- Saint Bernard lui
en trouve trois : fruit beni d'abord dans son odeur;
le grand d6vot de la Vierge d6couvre une annonce
symbolique de ce parfum, dans la scene oi le vieil
Isaac serrant son fils dans ses bras s'ecrie : voici que
I'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ
parvenu a sa maturite et que le Seigneur a beni. Si le
fait de tenir quelque temps un fruit dans la main
laisse pour longtemps la main embaumbe de parfum,
que dirons-nous de cele qui porta Jesus dans son sein
durant des mois et dans ses bras durant des annees?
Fruit beni ensuite dans sa saveur : goutez et voyez
combien le Seigneur est doux; que de douceurs
abondantes voas avez cachees pour ceux qui vous
craignent! Si la sainte Ecriture dit de la manne que
c'atait un pain ayant toutes les dilices et la suavit6 de
toute saveur, que doit-on dire de Jesus-Christ, vrai
pain de vie descendu du ciel! Fruit beni enfin dans
sa beaut6. Des interpretes mal avis6s se sont demand6s
s'il ne faudrait pas representer Notre-Seigneur sous
un aspect de laideur; le sens chretien repousse cette
opinion. Jesus-Christ est le plus beau des enfants des
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la supprime pas. Le regard de Jesus est le regard
d'un Dieu, comme sa parole est divine. L'expression
de sa physionomie rappelle un Dieu. Son geste, sa
demarche ont la majeste d'un Dieu.
III. Application de ces pensies e la rinovation des
saints vwux fails par les Filles de la Ckhdtid. - Cette
renovation unit intimement les Soeurs a Jesus; elle fait
d'elles les 4pouses de Jesus, par consequent les filles
de Marie, un fruit b6ni de son cceur maternel. Benedictus fructus cordis tui. Un fleuve de graces se r6pand
en elles A flots presses et renouveles par ces quatre
grands canaux qui s'appellent la sainte pauvret6, I'angelique chastete, la divine obeissance et le royal service des pauvres. Benedictus ftrctus cordis tui. Elles
sont un fruit beni du cceur de Marie d'aboid par la
suave odeur de Jesus-Christ qu'elles doivent exhaler,
odeur de charite, odeur de simplicite, odeur d'humilite, odeur de vie en un mot; - elles sont ensuite un
fruit beni du coeur de Marie par la divine saveur du
fruit de ces quatre beaux arbres qui sont les vceux et
qui sont plantes dans le jardin de leur Ame le long
des eaux fecondantes du fleuve mysterieux de grace
et de saintete; enfin elles sont un fruit beni du coeur
de Marie par la surnaturelle beaut6 que leur donne
l'union a J6sus-Christ.
La conference se termine par I'hymne ý Marie que
Dante, le divin pokte, met sur les lIvres de saint Bernard : Vierge mere, fille de son propre fils. Humble
et grande la fois plus qu'aucune creature, etc.
8 avril. - Conference sur M. Guwy, d6ced6, il y a
quelquesjours, a 1a Maison-Mere. Ce digne confrere,
originaire du diocese de Cambrai, etait entr6 en 1886
dans la petite Compagnie. Apres ses vceux, il fut
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envoyi a Constantinople oi il resta jusqu'en 1919. A
cette 6poque, il devint aum6nier a la Communaute de
la rue du Bac. C'6tait un confrere pieux, aimable,
devoi6. On a resume toute sa vie dans ces mots de
l'offce de saint Vincent. Operatus est bonum et rectum
et verum coram Domino Deo suo. Malheureusement,

nous n'avont connu M. Guwy que durant les derniers
mois de sa vie. Cependant, ce court espace de temps
nous a suffi pour decouvrir en lui un vrai fils de saint
Vincent.
o1avril. Solenniti de la translation des Reliques de
saint Vincent. - S. em. le cardinal Dubois nous fait

l'honneur de presider les offices toute la journ.e.
Comme c'est la premiere fois qu'il vient chez nous,
on aurait df le recevoir suivant le rite prescrit par
le Pontifical pour la premiere entree de I'6vbque;
mais la longueur des offices qui vont suivre a fait abr6ger ou plut6t supprimer cette c&rimonie. Le cardinal
chante la messe avec majest6; il chante Ala romaine; on
sait qu'il est l'initiateur du mouvement qui se gen&ralise en France de remplacer dans le latin la prononciation u par ou. A la Maison-Mere, nous avons depuis
longtemps emboit6 le pas, s'il est permis de parler ainsi
quand il s'agit de chant et de prononciation; c'est en
effet Ala suite d'une lettre du Pape adress6e au m&me
Mgr Dubois, qui etait alors archeveque de Bourges,
que le P. Fiat imposa cette prononciation A la MaisonMere au moins pour les jeunes. Apres la grand'messe,
reunion intime A la salle des Reliques oi M. le Sup&rieur general offre au cardinal les souhaits de bienvenue et lui pr6sente la Communaut&. Les jeunes gens
chantent pour la circonstance le Christusvincit tel qu'il
est en usage A la cath6drale de Rouen d'ou vient le
cardinal Dubois. Notre nouvel Ordinaire r6pond aima-
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blement et simplement; c'est la causerie d'un pere avec
ses fil ; il n'omet pas ce qui plait lajeunesse, a toute
jeunesse, un conge et il demande en plus pour la Communaute un supplement au repas. Le cardinal dine
avec nous dans ce magnifique refectoire qui fait l'admiration de tous ceux qui le voient et qui impressionne
tous ceux qui sonttemoins de sa grandeur sans colonnes,
de la beaut6 de ses tableaux, de l'ordre admirable
du service, de la perfection de la lecture, de la modestie qui regne, du silence qu'on observe. Aujourd'hui,
par une exception due a la pr6sence d'un prince de
l'Eglise, on remplace la lecture par une pieuse et aimable conversation. Nous goitons doublement les
charmes de cette Mensae Communisau titre de laquelle
nous ivons et6 ordonnes sous-diacres, diacres et
pr&tres, et qui nous tient lieu de benefice ou de patrimoine. Saint Vincent voit reunis tons ses enfants devant
le grand tableau qui nous retrace ses traits aimes; la
bienheureuse Louise de Marillac semble cesser un
moment la lecture du livre qu'elle a pose sur ses
genoux pour contempler ce beau spectacle; un grand
crucifix place entre saint Vincent et la bienheureuse
Louise nous benit; de l'autre c6te, c'est la scene de la
multiplication des pains,encadr6e par la Vierge au voile
et par le saint Joseph a la gerbe de bl&. Toutes nos
devotions sont la. Nous prions pour nos bienfaiteurs et
en particulier pour le P. itienne qui a dot6 la MaisonMere de cette salle magnifique et pour le P. Villette qui
1'a restauree en 1907. Aprbs le repas, Son Eminence se
prombne avec les iltustres invites dans notre belle cour
de recreation, sans omettre d'aller voir les seminaristes
qui se promenent gravement, religieusem~ent et joyeusement sur la petite l6evation qui est leur partage et
que l'on nomme le Thabor ou montagne de la Transfiguration. Dans P'ancien Saint-Lazare, la partie reservee
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aux siminaristes s'appelait le Paradis; il y avait alors,
et il y a encore maintenant, pres de l'ancien s6minaire
du vieux Saint-Lazare,une rue appelbe rue du Paradis.
Mais voici le joyeux carillon des quatre cloches qui
nous invite a nous preparer aux vepres solennelles.
La chapelle est archi-pleine; le discours donn6 par
Mgr Charost, coadjuteur de Rennes,ne peut etre analyse sans etre d6form6; Sa Grandeur avait promis de
l'ecrire pour que nous puissions le reproduire dans les

Anxales, mais les occupations pressantes de Monseigneur ne lui ont pas laisse le temps necessaire pour
cela.
11 avril. -

Pelerinage a notre chapelle des Freres

de Saint-Vincent-de-Paul avec leurs enfants.

*

* -

12 avril. - Pelerinage des s6minaristes de SaintSulpice. L'Ecce quam bonum et quam jucundum rap-

pelle les excellentes relations qui ont exist6 de temps
immemorial entre les Messieurs de Saint-Sulpice et
les Messieurs de Saint-Lazare.
i3 avril. 14 avril. -

Solennit6 de saint Joseph.
L'enterrement de M. Hurier empeche

les enfants de Saint-Louis de faire leur pilerinage au
Pere des orphelins.
15 avril. -

Les Dames de Charit6 et les membres

de l'(Euvre Louise de Marillac se r6inissent dans
notre chapelle pour leur Assemble generale. C'est
encore le cardinal Dubois qui preside la reunion.
M. Bettembourg, sous-directeur de l'(Euvre des Dames,
lit .le rapport financier et moral de l'ann6e pour les
a Charits , du diocese de Paris. L'association est
6tablie sur 92 paroisses, 56 dans Paris, 36 dans
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compte

1812 Dames visitantes,

2 828 honoraires; elle a secouru cette annee 73 862 malades, 6928 de plus que l'an dernier; le nombre des
visites a tC de 269602, en augmentation de 28742 sur
l'ann6e dernibre; les d6penses ont &t6de386 393 francs;
ce sont de beaux chiffres pour le seul diocese de Paris.
L'ceuvre de Louise de Marillac pour les jeunes filles
est dans un etat aussi consolant. Elle compte a Paris
791 visitantes et 251 honoraires; 580 pauvres ont requ
16687 visites. Les traits les plus edifiants sont citis
,et aussi omis faute de temps) par le rapporteur : pn
nous permettra de citer quelques-uns de ces exemples.
L'une de ces jeunes filles, employee dans un grand
magasin, fait tous les matins, avant de se rendre a son
travail, le m6nage et les commissions de sa vieille
infirme; une autre conduit tous les dimanches a Ja
messe et a la promenade sa proteg6e, une tres vieille;
une troisiime va chercher tous les matins le lait d'une
pauvre vieille de quatre-vingts ans; celle-ci a procure
des vetements chauds a une pauvre femme et elle lui
6crit des lettres affectueuses lorsqu'elle est loin de
sa ( Maman ,; une jeune flle aveugle visite longuement ses pauvres; une autre a sanctifi6 ses vacances
par des actes de charit6 a 1'6gard d'une infirme.
Le v6n6r6 M. Bettembourg termine son rapport en
proposant Louise de Marillac comme modele des
Dames de la Charit6. II indique aussi les changements
survenus dans le bureau de l'(Euvre : Mme la comtesse

Louis de Montesquion devient presidente g6nerale, et
Mme la baronne.de Freville, secretaire g6n&rale.
Son Eminence prend ensuite la parole : elle remercie et felicite les dames et les demoiselles du
bien accompli et les encourage a faire toujours mieux
et a 6tre vraiment a Ia tete de l'immense armee des

Dames de la Charit6. Le cardinal se r6jouit de voir
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tant de dames, de demoiselles et de s0eurs et benit de
tout coeur la belle association fond6e par saint Vincent de Paul.
1 serait interessant, A cette occasion, de savoir quel
est le nombre des Dames de la Charit6 dans le monde
entier; on n'a pas pu nous donner de chiffres pr6cis;
a-t-on craint d'encourir la punition subie par David
lorsqu'il voulut connaitre le nombre de soldats dont
il pouvait disposer en Juda et en Isra1e? Nous ne le
pensons pas; on nous a dit seulement que l'association
atteignait environ cent mille. Rien qu'au Mexique
elles sont quarante mille. Si on additionne le nombre
des Missionnaires qui forme comme le premier ordre
de la famille de saint Vincent (le second chronologiquement), les Filles de la Charit6 qu'on peut appeler le second ordre (le troisiime historiquement),
les Dames de la Charit6 qui constituent comme le
tiers-ordre de saint Vincent (premiere fondation au
point de vue clronologique), et si on y ajoute toutes
les ceuvres qui sont dirig6es par les Missionnaires et
les sceurs, on voit que nous atteignons un chiffre
respectable. De tout cela, Dieu soit b6ni, a Lui en
revienne toute gloire!
16 avril. - Les petites smurs du Seminaire viennent elles-memes en phlerinage; elles ne craignent
pas de sortir un instant de I'arche b6ni qui abrite
leurs jours heureux; ii est vrai que c'est pour se
reposer, non pas sur la fange du deluge mais pres de
la chisse de leur bienheureux PLre, et puis, c'est a
l'heure oi tout Paris dort encore et ou leur longue
thborie dans la rue de Sevres ne genera pas la circulation des autobus et des tramways et ne courra pas
risque de paraitre une manifestation sur la voie publique.
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Plerinage des Enfants de Marie.
17 avril. M. Mantelet recherche les liens qui unissent les auditrices a saint Vincent de Paul et il conclut qu'elles
sont ses filles posthumes.
Le soir de ce jour, M. le Sup6rieur gineral commence la retraite des Soeurs servantes.
21 avril. R6ception a I'Acad6mie francaise de
M. Andr6 Chevillon. Extrayons du discours de
M. Pierre de la Gorce, directeur de 1'Acad6mie francaise, le passage suivant qui concerne les soeurs de
Palestine. L'orateur montre la d6ception, l'etonnement qui a saisi M. Chevillon, quand il est alle i
J6rusalem et qu'il a vu ce site pierreux et sterile, ces
choses si mesquines qui incarnent des souvenirs si
grands; ces images russes, ces figures byzantines, ces
statues de la place Saint-Sulpice qui cachent la majest6 des Lieux saints, etc... , Cependant voici que
votre cceur et votre pens6e se detendent. Les cloches
tintent, ce sont les cloches des vieux couvents qui se
sont 6tablis autour de la Voie douloureuse. La vous
retrouvez les religieuses francaises, les traits encadr6s entre les ailes pures de leurs coiffes de lin, toutes
souriantes et graves dans la simplicite de leur robe
de bure oi pend le rosaire, toutes recueillies dans la
quietude de leur regle et dans l'accomplissement
humble et magnifique de leur devoir chretien. Ce sont
elles qui prient, comme tout prbs de li, au Jardin des
Oliviers, Jesus a priA; ce sont elles qui enseignent
comme Jesus a enseign6 dans le Temple; ce sont elles
qui consolent toutes les infirmit6s de ce monde comme

Jesus, montant an Calvaire, a console les filles de
J6rusalem; ce sont elles qui, a l'imitation de Jesussouffrent par 1'eloignement de la patrie, par les reaussi par l'injustice des
noncements du cceur, souvent
I
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hommes; et ce' sont elles qui, ilevant leur Ame bien
au-dessus des r6gions oiu regnent les disputes, sont,
par leurs vertus, les vraies gardiennes du saint Tombeau. »
22 avril. -

Conference sur les vertus de notre cher

confrere, M. Hurier, mort a la Maison-Mere Ie 14 de
ce mois. M. Poret a bien voulu recueillir pour les lecteurs des Annales les principales choses qui ont etC
dites a cette occasion.
SM. Emile Hurier est mort en bon soldat, g son poste,
les armes a la main. Plus fatigue depuis quelques jours,
ii avait voulu quand m6me se lever Al'heure r6glementaire. Le bon frere infirmier avait eu beau lui dire de
reposerun peu plus longtemps en attendant qu'on vint
l'aider : a Mais quel paresseux vous voulez faire de
moi, mon frere! » avait repondu M. Hurier. Autant
que le lui permettait son 6tat d'infirmit6, il s'etait
habill seul, et a genoux il faisait sa pribre : c'est ea
cette humble et pieuse posture que la mort le terrassa
soudainement. Fin tragique et 6difiante d'une vietoute
de r6gularit6 et de piete!
Rappelons brievement le curriculum vitae ou, si on
I'aime mieux, les 6tats de service de notre v6n6r6 confrere.
Au mois d'octobre 1868, au lendemain de son ordination sacerdotale, M. Hurier debutait comme professeur de quatrieme au petit S6minaire de Montpellier.
Trois ans plus tard, on le trouve & Montdidier, professeur de rhetorique. Le fait seul de cette nomination est deja une preuve de l'estime dont il jouissait
et de la haute opinion que l'on avait de sa science et
de ses talents. En 1871, en effet, M. Louison prenait
Ia direction du college de Montdidier; or, pour le remplacer dans la rh6torique qu'il avait occupbe avec tant
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d'6clat, il demandaetobtintM. Hurier. M. Hurier continua la classede son ancien maitre avec le meme brio
et le meme succes.
Nous reviendrons tout a l'heure sur cette 6tape de
la vie de M. Hurier. Ancien ilve du college de Montdidier, ancien professeur de rh6torique pendant dix
ans, de 1871 A 1881, M. Hurier est reste toute sa vie
Montdid6rien de coeur comme toute sa vie et sur tous
les the5tres oit la Providence 1'a conduit, il est rest6 le
Picard franc, loyal, juste et droit que ses el6ves estimaient tout en le redoutant un peu. L'icorce en effet
6tait rude, mais quel coeur bon, simple, affectueux elle
cachait !
Les Sup6rieurs majeurs eux aussi estimaient le professeur de rhetorique de Montdidier; ils voulurent en
faire un sup6rieur. II le fut d'abord A Tours, au petit

S6minaire, de 1881 & 1886. Aprsrquelques mois passes
&Nice, comme r6p6titeur plut6t que comme professeur, M. Hurier requt la direction du College de la
Propagande & Smyrne; il y resta deux ans, de 1887
h 1889. Le climat l'ayant 6prouv6, le college ayant t_
transport6 dans un nouveau local, M. Hurier fut rappel6 en France et envoyd, toujours comme Supirieur,
au petit S6minaire d'Avon, diocese de Meaux. Mais
la non plus M. Hurier ne devait pas prendre racine.
DMs avant l'arriv6e du nouveau Sup6rieur; des difficult6s exterieures, financieres surtout, avaient presque
dkcid6 la fermeture du petit S6minaire et sa r6union
a celui de Meaux. Une fois de plus, M. Hurier fut
done o ig6 de s'incliner devant la n6cessit6 et, apres
un an degjour & Avon, il venait demander un nouveau poste a ses Superieurs de Paris.
A son grand bonheur, ii fut renda &l'enseignement.
C'est &Nice qu'il se rendit.en I89o. En 189I, il trouva
A kvreux, petit Seminaire, une classe de rh6torique
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qui lui rappela celle de Montdidier; seule la nicessiti
de s'incliner devant la force de la loi l'arracha a cette
chore maison de saint Aquilin, oh sous la direction
d'un Superieuraime,lui aussi 6elve distingue de Mont- didier et Picard dansl'ame, en compagnie de confreres
v6n6res, de collegues devou6s, il se dipensa quatorze
ans, de 1891 a 1904.
Wernhout beneficiaensuite, jusqu'en I98,deI'exp&rience, du d6vouement de notre distingu6 confrere.
Du reste, quel modele plus digne de gagner leur confiance pouvait-on proposer a des jeunes gens qui
songent a se consacrer au service de Dieu dans une
Congr6gation de leur choix.
A voir M. Hurier a I'autel, a l'entendre en classe,
ses eleves ne pouvaient que l'estimer et se sentir attires
vers la Congregation dont il etait membre. Le bon
exemple, quel puissant moyen de propagande!
Aussi, nombreux furent les 6elves de Wernhout qui
sollicitirent leur admission dans la Congregation de
la Mission, et aujourd'hui qu'ils sont appliques aux
diverses ceuvres de la Compagnie, ils gardent precieusement au fond du coeur, avec une reconnaissance
profonde pour leur ancien maitre, le d6sir d'imiter ses
vertus dont il leur a donn6 tant d'exemples et meme
peut-&tre de reproduire dans leur enseignement l'ardeur, la tenacit6 au travail de leur ven6re professeur.
M. Hurier en effet, professeur, est un modele a imiter. Professeur s6rieux et brillant; M. Hurier poss6dait a fond les diverses litteratures qu'il avait &
enseigner, les auteurs qu'il devait analyser, xpliquer;
l explorait dans tous les sens la littbratare moderne
et se tenait au courant du mouvement littraire actuel. '
Citait-on devant lui un nom d'auteur, le titre d'un
li're ? M. Hurier pouvait sur-le-champ en donner un
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apercu, une analyse, quelquefois meme des extraits!
M. Hurier etait un fin litterateur.
C'btait aussi un professeur laborieux. Ses 6leves

savaient fort bien que pas une copie de version dictee,
de discours latin ou francais ne serait oubli6e. Mais
voyons-Ie a l'oeuvre a la fin de son sejour A Montdidier.
En 1879-188o, le discourslatin 6tait encore exige en
Sorbonne &1'6preuve du baccalaur6at; il fallait done
chauffer le discours latin, chauffer la version latine
dictbe. Aussi, invariablement, a chaque etude du soir,
il y avait a traduire une version dict6e ou a composer
un discours latin. Eh bien, le lendemain matin, a huit
heures, M. Hurier rapportait en classe les devoirs de
la veille au soir, corrigis, annotes, au moins ceux qui
en valaient la peine, et tarifes selon la methode de la
Sorbonne. Les 6;lves appr6ciaient beaucoup cette
facon de faire et itaient reconnaissants a leur professeur qui les renseignait ainsi sur les progres r6alists et sur I'issue probable de leur examen de fin
d'ann6e.
M. Hurier travaillait et faisait travailler. Apres
quelques mois de sejour dans la classe de M. Hurier,
il s'op6rait comme automatiquement ce qu'on pourrait
appeler une selection parmi les eleves.
I1 y avait d'abord, et c'6tait la grande majoriti, les
6lTves serieux qui pouvaient et voulaient travailler.
A eux, M. Hurier se donnait tout entier; on le comprenait, on le suivait avec autant plus d'ardeur que,
sous la direction d'un maitre si experiment6, on 6tait
sOr du succes final. Ils voulaient etre recus bacheliers
a la fin de l'annee, ils le seraient et ils l',taient.
A c6t6 de ceux qui pouvaient et voulaient travailler,
il y en avait d'autres qui auraient voulu suivre la
classe, mais ne le pouvaient pas facilement. A leur
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6gard, M. Hurier usait de patience et m6me quand,
par hasard, ii y avait un devoir assez bien r6ussi, le
professeur en donnait lecture; or, pour qui a connu
M. Hurier professeur, ce n'etait certes pas un mince
encouragement: en fait d'encouragement il tait plut6t
avare.
Mais quand M. Hurier avait devant lui des jeunes
gens de parti pris paresseux, des .lves que ne tourmentait nullement la question de leur avenir, encore
moins celle du baccalauriat, il les supportait, mais
difficilement, et i condition expresse que jamais ils
ne troublassent le travail de la classe.
Souvent leur amour-propre avait rudement a souffrir. Par un mot A l'emporte-pikce, comme ii savait
en trouver, par ce rire, j'ose dire m6prisant, qui lui
6tait particulier, M. Hurier exprimait, et clairement,
ce qu'il pensait de la paresse et des paresseux.
Par l'influence incontest&e qa'il exercait sur saclasse
de rh6torique, indirectement et a son. insu peut-ltre,
mais sfrement, M. Hurier menait le collige de Montdidier. Pour ttudier leurs lemons, pour travailler leurs
devoirs, les grands avaient besoin de calme, de
silence a 1'etude : les grands l'exigeant, les petits, les
turbulents etaient bien obliges de s'incliner.
Aussi, a la fin de chaque ann6e, la grande majorit6
des l66ves de rh6torique ttaient recus au baccalauriat,
maintenant la bonne r6putation du college de Montdidier. Pour revenir encore une fois suria classe de rhbtorique 1879-1880 dont il a &t6 parl6, disons que sur
dix-sept 6leves qu'il eut cette annee-IU, M. Hurier en
fit recevoir douze au baccalaureat; si nous ajoutons
que sept furent honorts du sacerioce, nous nous
ferons une juste idee de l'heureuse influence exercte
sur leurs eleves par les v6nir6s maitres du college de
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Montdidier, et parmi eux M. lmile Hurier tient une
place d'honneur.
M. Hurier fut Sup6rieur dans trois de nos 6tablissements: au petit Seminaire de Tours, a Smyrne et a Avon
(Seine-et-Marne). A en jiger par les 6v6nements,notre
venerable conf rere ne fut pas heureux dans son administration; il ferma Tours et Avon. Les circonstances extirieures furent-elles seules responsables de cette mesure? M. Hurier au contraire en fut-il personnellement
la cause d6terminante? II serait difficile et pr6tentieux
de ripondre a cette question delicate et compliqu6e,
mais, on peut le dire, M. Hurier n'tait pas n6 diplomate et il n'a jamais cherche h le devenir. 11 allait
droit au but, ex&cutait sans h6sitation ce que sa conscience lui disait etre son devoir. mSon devoirn, voila
le mot qu'il avait souvent sur les Itvres et la r6ponse
aux observations que timidement on osait parfois lui
adresser.
Peut-etre M. Hurier s'exagerait-il le sentiment de
sa responsabilite ! Peut-etre aussi faut-il chercherdans
la vivacite de sa nature, 1'explication de ce ton imp6ratif, tranchant, qu'il prenait quand ilavait i intervenir comme Superieur, quand il se croyait par consequent responsable de la bonne marche de la maison.
Cependant, malgr6 ses apparences froides, r6serv6es, M. Hurier avait du coeur, il aimait ses confreres,
il 6tait pour eux bon, d6licat, g6nereux.
Lui arrivait-il, par exemple, de se mnontrer raide,
dur, exigeant, avait-il impos6 a l'un de ses confreres
une penitence qui rappelait celles en usage au S6minaire inteIne, a la premiere occasion 'homme bon,
affectueux, delicat, apparaissait pour faire disparaitre
1'impression penible produite par le Sup6rieur intransigeant et autoritaire.
Une fois, en effet, descendu de sa chaire, une fois
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sorti de la maison dont il etait le Sup6rieur, il redevenait le plus aimable des confreres.
Toute sa vie, notre vineri confrere'fut un pr&tre
trts pieux. Malgre des 6tudes dissipantes, toutes profanes, malgre cette atmosphtre plut6t paienne qu'il
devait sans cesse respirer, M. Hurier garda jusqu'i
la fin, la ferveur de sa jeunesse; comme il priait bien!
I1tenait L reciter le briviaire en commun, mime
pendant les vacances. Fat-on seul avec lui, ii fallait
bien se garder d'aller trop vite, de ne.pas observer la
mediante; arrivait-il que 1'on ne prononqAt pas assez
distinctement quelque verset, aussit6t rappel ' I'ordre
et invitation a recommencer. Grace a un charitable
confrtre qui lui indiquait les Psaumes, M. Hurier,
presque infirme, put reciter le saint Office jusqu'au
dernier jour de sa vie.
II etait difficile a Avon, pendant les vacances, de
trouver un servant de messe : M. le Sup6rieur se
constituait alors le servant de messe d'un de ses confreres et remplissait cette fonction avec la ferveur
d'un siminariste.
M. Hurier avait aussi au coeur le culte de la Regle
et il est bien probable que, pendant les cinquante-huit
ans qu'il a passes dans la famille de saint Vincent, il
ne lui est pas arriv6 souvent de manquer sciemment a
quelque prescription de nos saintes Regles.
29 avril. - Conference sur les vertus de M. Mazaudon, decede le 24 courant. M. Baros a bien voulu
nous donner un r6sume de ce qui a 6tC dit en cette
circonstance.
M. Mazaudon naquit a Limoges, le ii
octobre 1844. Il requt au bapt&me le prenom de JeaiBaptiste. Ses parents 6taient de bons chr6tiens;
a notre mere etait une sainte 1, aimeront a dire leurs
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enfants. Le fait suivant va montrer l'influence de la
pieuse mere sur 1'avenir de son fils. Un jour, le petit
Baptiste, comme on l'appelait en famille, entre a l'improviste dans la chambre out se tenait sa mere, il la
trouve a genoux, les bras en croix, au pied d'un
grand crucifix qui ornait la chambre. A cette vue,
1'enfant, qui n'avait que huit ans, fut saisi d'une
profonde 6motion et les pensees les plus s6rieuses
commencirent a p6netrer dans son ame. II fit dater
de cette 6poque les premiers germes de sa vocation.
Une autre cause contribua a tourner ses pensees vers
la vie religieuse. Une petite communaut6 de religieux
franciscains existait dans le voisinage et il arrivait
au petit Jean-Baptiste de dire serieusement qu'il voulait devenir comme les franciscains. Son pire, bien
que bon chritien, n'avait nullement l'intention de favoriser cette vocation naissante, il avait d'autres vues sur
son fils ain6.
Jean-Baptiste avait environ seize ou dix-sept ans et
n'avait pu encore obtenir que son phre lui fit 'tudier
le latin; il prend la resolution de quitter la maison
paternelle et, un matin, il dit a son frere Pierre, son
confident, qu'il allait partir et qu'il ne rentrerait pas
le soir. Muni d'un petit paquet, Jean-Baptiste sort.
furtivement de la maison; en enfant pieux qui veut
obtenir le secours du bon Dieu pour une d6marche de
cette importance, il entre a 1'6glise Saint-Michel et
s'en va faire une priire bien fervente a l'autel de la
sainte Vierge. Cette bonne Mire lui inspire la pensee
de retourner a la maison et d'attendre tout de l'obeissance. Jean-Baptiste retourne a la maison et confie
tout a sa mire.
Mme Mazaudon, qui souffrait depuis longlemps
de l'opposition qui 6tait faite a la vocation de son fils,
prend une resolution 6nergique et d6clare a son mari
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que s'il ne veut pas donner son consentement, elle
vendra plut6t une partie de son patrimoine personnel
pour permettre jJean-Baptiste d'6tudier pour devenir
pr&tre. Le bon Dieu toucha sans doute le cceur du
plre, .car celui-ci accorda enfin la permission tant
d6siree, mais A la condition, ajouta-t-il, que Baptiste
ne serait pas moine. Plus tard, le bon pere, fier
de son fils pretre, dont tout le monde lui vantait le
zele et les vertus, &taitbien heureux du consentement
qu'il s'etait laiss6 arracher.
Jean-Baptiste Mazaudon rejut d'abord les lemons
dn vicaire de Saint-Michel, puis, aprbs quelques mois,
il fut envoy6 dans un c.ollge ecclksiastique. Intelligent et studieux, le futur lIvite put entrer A l'Age
de vingt ans an grand Seminaire de Limoges (octobre 1864).
11 recut la tonsure le 26 mai 1865; I'annie suivante,
les ordres mineurs; en 1868, le sous-diaconat et le diaconat; enfin, le 6 novembre 1869, it arrivait an comble
de ses voeux par l'ordination de la pr&trise.
Dans le haut Limousin, il y avait une paroisse du
nom de La Roche-l'Abeille. Le cure infirme ne pouvait plus remplir ses fonctions; le maire et les administres refusaient un nouveau curk; Monseigneur
envoya le nouveau pr&tre en qualit6 de vicaire da
cure infirme. Les debuts furent difficiles. Dans cette
pauvre campagne, on ne parlait et on ne comprenait
que le patois. II fallait done pr.cher en patois; le
jeune abb, Mazaudon n'osait entreprendre la tache
d'apprendre le patois; il s'effrayait des difficultes a
surmonter pour precher en ce langageinsolite; il se mit
done A parler en francais dans ses instructions. Mais
un jour, il fut abord6 par une bonne femme, la plus
devote de la paroisse, qui lui dit en souriant :
M. I'abb6, pet'etre bien que j'arriverai a vous com-
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le z616 vicaire n'h6site plus et se met avec ardeur a
l'6tude du patois. A la prochaine fete de Noel, les
paroissiens eurent 1'heureuse surprise d'entendre
chanter les vieux cantiques traditionnels en patois
limousin et bient6t les sermons du jeune pretre se
frent aussi en patois.
En 1873, M. I'abb, Laplagne, fondateur de la paroisse de Saint-Joseph a Limoges, demanda A Monseigneur de lui donner comme vicaire l'abb6 Mazaudon,
dont il connaissait le zele et la pi&t6. La population
6tait plus qu'indiff6rente. Le nouveau vicaire se mit
de suite a l'ceuvre avec son ardeur habituelle. II sat
s'ingenier pour rehausser l'iclat des c6r6monies et y
attirer les paroissiens. On sc souvient encore A Limoges des nombreux enfants de choeur admirablement form6s par l'abbe Mazaudon.
En 1879, il quitte la paroisse Saint-Joseph pour
devenir aum6nier de l'h6pital g6neral de Limoges.
On devine avec quel coeur il sut remplir sa mission
auprbs des nombreux malades de l'h6pital. II ne resta
que deux ans dans ce poste. Les Franciscains de
Louyal avaient 6t expuls6s, c'6taient des amis de sa
plus tendre enfance, il avait rev6 de vivre pirmi eux.
Monseigneur lui ayant propose de remplacer ces
bons religieux et de se charger du service du cimetiere, M. 1'abbe Mazaudon accepta d'aller en qualitd'aum6nier A Louyal. L'v&che prenait a sa charge
les d6penses importantes, n6cessaires pour remettre
en 6tat la maison des Franciscains toute delabree
depuis le passage des expulseurs. Lorsque les ruines
de tout genre furent r6parees, la Providence menagea
a M. Mazaudon un nouveau champ d'apostolat.
On connait I'oeuvre admirable des Petites Soeurs des
pauvres, fond&e par l'abbi Le Paillear. Le pieux fon-
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dateur avait vu son ceuvre benie de Dieu, et les maisons d'asile pour les vieillards se repandre rapidement dans toute l'Europe et jusqu'en Amirique. M. Le
Pailleur avait dfi s'entourer d'un certain nombre de
pr&tres instruits et tres ziels, dont la mission etait de
visiter les diff6rentes maisons des Petites Sceurs des
pauvres et de leur pr&cher des retraites. L'6veque
de Limoges, a qui le fondateur des Petites Sceurs avait
fait demander un de ses pretres pour cette mission
de confiance, proposa a M. l'abb6 Mazaudon de se

joindre a la petite Communaut6 de M. 1'abbe Le Pailleur. M. Mazaudon, qui avait dit bien des fois que
son desir 6tait de vivre et de mourir en communaut6,
vit dans cette offre de son 6veque une manifestation
de la volont6 divine, il I'accepta avec reconnaissance;
c'6tait en i883, il avait alors trente-neuf ans.
Le P. Jean-Baptiste on le P. Mazaudon, comme on
I'appela d6sormais chez les Petites Soeurs des pauvres,
commencait une vie toute nouvelle pour lui. Habitu6
a tout faire avec conscience et esprit de foi, il voulut
se preparer s6rieusement a son nouveau ministare. II
devait diriger des ames d'6lite dans la voie de la perfection et du divouement, il se mit a etudier les auteurs ase6tiques, saint Alphonse de Liguori, saint
Francois de Sales, le P. Surin. Mais son guide prdfer6 fut surtout sainte Thirese. II avait lu et 6tudi6,
la plume a la main, tous les icrits de 1'admirable
sainte; il fit de meme pour les 6crits de saint Vincent
apres son entree a la Mission.
Le P. Mazaudon devait aller donner des retraites
dans les pays de langue etrangere, en Espagne, en
Italie, en Angleterre et aux Atats-Unis, d'ou l'obligation pour lui de se rendre les diverses langues parlees dans ces pays assez familibres pour qu'il pit
exercer fructueusement son ministere de confessions
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et de retraites. II se mit done aussi avec sa grande
force de volont6 a l'6tude de l'espagnol, de l'italien
et de l'anglais. Ainsi armi de toutes pi&ces, il commenca une vie de d6vouement encore plus intense et
on le vit parcourir sans relgche, pendant de nombreuses annres, la France, 1'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, et meme les Etats-Unis. Dans
toutes les maisons des Petites Sceurs confiees A ses
soins, on voit arriver avec bonheur celui qu'on appelle
le bon P. Mazaudon. Familier avec les bons vieillards,
il a pour chacun une parole d'intre&t et d'encouragement. Quant aux Petites Sceurs, elles puisent dans sa
forte doctrine une augmentation de foi et de charit6
qui les encourage dans leur admirable vocation.
Pendant treize annies des plus fructueuses pour le
bien spirituel des Petites Seurs, le P. Mazaudon se
livra a ce beau minist&re avec une ardeur infatigable;
mais voici que de graves 6v6nements vont amener une
fois de plus de grands changements dans son genre
de vie. L'Age avanc6 du fondateur, le P. Le Pailleur,
obligea le Souverain Pontife a modifier I'organisation
de l'Institut des Petites Sceurs des pauvres. Par contrecoup le P. Mazaudon perdait cette vie de communaut6 qu'il voulait garder jusqu'a la mort.
11 n'h6sita point. Depuis longtemps, il connaissait
les Filles de la Charit6 dont la vocation a plus d'un
trait de ressemblance avec celle des-Petites Soeurs; il
connaissait les pr&tres de la Mission, it aimait saint
Vincent de Paul, leur Pere et fondateur. Le P. Mazaudon pensa que saint Vincent voudrait bien le recevoir
et il vint faire sa demande au Tres Honor6 Pere Fiat
en lui exposant la situation dans laquelle il se trouvait et son d6sir de vivre et de mourir en communauti. c Mais vous 6tes bien Age, lui dit le P. Fiat. )
M. Mazaudon avait alors pros de cinquante-deux ans.
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, Mon Pere, r6pondit M. Mazaudon avec sa rondeur
et sa bonhomie habituelles, acceptez-moi, je vons promets vingt ans de bons et loyaux services. * Le
P. Fiat lui ouvrit les portes du Seminaire interne, oil
le respectable pr&tre fut reca le 27 ao6t 1896. 11
devait fournir une belle carriere de pris de vingt-cinq
annies de bons et loyaux services, comme il avait
promis.
Ce que fat M. Mazaudon au Siminaire interne, ses
compagnons nous l'ont dit : Affable, condescendant
pour cette jeunesse qui l'entourait de respect et d'affection, il exerqa sur elle, par l'exemple et la parole,
une grande et tres heureuse influence.
Avant que M. Mazaudon eit fini son s6minaire,
le Trss Hono r Pere Fiat resolut de lui confLer l'emploi
de confesseur au Siminaire des Filles de la Charit6 :
c'itait une 6clatante marque de confiance que M. le
Superieur g6neral donnait an pr&tre experimenta
qu'itait le siminariste de la Mission. Notre regrett6
confrere a exerc6 cet office jusqu'i la veille de sa
mort, c'est-a-dire pendant vingt-quatre annies environ.
II a ainsi contribue i la formation spirituelle de
plus d'un millier de Filles de la Chariti. Le souvenir
profond6ment reconnaissant, le religieux attachement
qu'elles lui ont garde, t6moignent hautement du bien
tres grand que M. Mazaudon a su faire a leurs ames.
Apres avoir termin6 le temps de son sejour au S6minaire, notre vendr6 confrere resta h la MaisonMWre et de tres nombreuses occupations vinrent bient6t
lui prendre tons ses instants.
L'importante maison de Reuilly, k laquelle etait
joint I'hospice d'Enghien, ot a v6cu la v6enrablesceur
Catherine Labourd, avait pour confesseur le vin&ri
M. Chinchon; lorsque la maladie et bient6t la mort
n&cessitirent le choix d'un nouveau confesseur, ce fat
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M. Mazaudon qui fut designe pour remplacer notre
eminent confrere. Pendant vingt-quatre annies, il se
divoua a cette tiche avec un coeur, un d6vouement
qui ne se lasserent jamais. C'est lU qu'il devait mourir
les armes a la main.
D'autres maisons de plus en plus nombreuses solliciterent des Sup&rieurs le bienfait d'avoir M. Mazaudon pour directeur spirituel. Parmi les premieres en
date qui eurent cet avantage on peut citer la Villette,
Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Louis-en-l'Ile, SaintLouis de Versailles, etc. II faut aussi mentionner la
maison de la Providence de Fribourg, ou l'attira la
respectable seur Terraz, puis toutes les maisons de
la Suisse. Pen de temps avant sa mort, il y faisait sa
dernire visite trimestrielle.
Chaque annee, ce missionnaire infatigable pr&chait
de nombreuses retraites aux Filles de la Charit6. Son
experience, son zile, sa parole grave, convaincue et
trbs pratique, lui ont permis de faire l encore le plus
grand bien.
A deux reprises, le Tres Honore Pere Villette
d'abord, puis Ie Tres Honor6 Pere Verdier envoyerent
M. Mazaudon pour aider a la visite de la maison provinciale des Missionnaires d'Espagne, lui donnant
ainsi ir.e preuve toute particulibre de lear estime.
Termanons ces remarques par l'indication de ce que
l'on pourrait appeler les principes fondamentaux de
la direction spirituelle de M. Mazaudon.
Le sage directeur ne se lassait pas d'insister sur la
n&cessiti de la vie intirieure pour la vraie Fille de la
Charite. c Elle n'est autre chose, disait saint Vincent
de Paul, que le regne de Jesus-Christ en nous. n Et
la bienheureuse Louise de Marillac aimait a redire :
« Pourvu que Dieu regne, ii suffit I ) M. Mazaudon
cherchait constamment a amener ses p6nitentes A la
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pratique de cette vie interieure, vie d'union avec
Notre-Seigneur; il recommandait fortement I'oraison,
la communion bien pr6parbe, I'exercice si salutaire de
la sainte pr6sence de Dieu, la puretk d'intention.

II insistait particulierement sur la necessite de la
mortification intirieure et exterieure, le renoncement,
1'esprit de sacrifice, toutes pratiques qui donnent a
1'ame une sainte 6nergie pour arriver a la vie d'union
avec Jesus-Christ. Ilaimait aussi a recommander l'exercice du chemin de croix en actions, pratique renou-

velie des anciens missionnaires,entre autres du pieux
M. Chinchon.
Tout ce que nous savons de notre regrett6 confrere
M. Mazaudon nous montre qu'il fut excellemment
un homme de Dieu, d6vor6 de zele pour la gloire de
Dieu et le bien des ames qui lui 6taient confi6es.
II aimait a dire le bien incalculable que fera de plus
en plus la Compagnie des Filles de la Charit&, si les
seurs sont bien p6netrees de la grandeur et de la
beaut6 de leur vocation.
M. Jean-Baptiste Mazaudon est mort le 24 avril
dernier, il avait cinquante-deux annbes de sacerdoce,
dont pres de vingt-cinq pass6es dans la Congregation
de la Mission A.laquelle il a ainsi donne les meilleurs
fruits de sa grande experience et toute i'affection d'un
coeur rest6 jeune malgr6 les annies.
Qu'on nous permette d'ajouter a ces notes la circulaire que

la Sup6rieure g6ndrale des Petites Sceurs des pauvres a
envoy6e a toutes les maisons de son ordre.
MES CHfRES FILLES,

•
44 mai
a
a 1921.

Dimanche 24 avril dernier, M. Mazaudon, pr&tre de
la Mission, rendait son ame k Dieu la suite d'une
congestion; sa mort fut prompte, il put cependant
recevoir les derniers sacrements.
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Je recommande a vos prieres ce digne pretre. N,
en 1844, ileve au sacerdoce en 1869, il se devoua pour

notre Congr6gation de mai 1883 1 septembre 1896.
Plusieurs d'entre vous ont connu celui que nous
appelions le Pere Mazaudon; elles savent qu'il aexerc6
son ministere surtout dans nos communaut6s de France,

de Belgique, d'Italie et d'Espagne.
Je me plais &relever dans son apostolat auprbs des
pauvres un fait qui montre son amour envers la
sainte Eucharistie.
Durant une retraite a Madrid Saint-Joseph, en 1894,
le Pere 6tablit la Garde d'honneur devant le saint
Sacrement par les vieillards, pendant le jour. Cette
pieuse coutume est actuellement assez r6pandue; la
part que le v6nir4 d6funt y a prise me porte a vous
dire combien je souhaite qu'elle se maintienne et se
developpe.
L'hommage rendu au tres saint Sacrement par
l'adoration de nos bons vieillards, est une source de
b6nedictions pour les maisons; en m&me temps n'est-ce
pas reconnaitre que Notre-Seigneur Jesus-Christ est
vraiment le Maitre et le Roi de nos asiles?
Entr6 dans la Congr6gation de la Mission,
M. Mazaudon conserva une religieuse affection a
notre ceuvre. Dans une lettre du 5 octobre 1920, qui
devait m'etre communiqude apres sa mort, il ecrivait:
Si, malgr6 ma profonde indignit6, le bon Dieu
m'accorde quelque cr6dit auprbs de lui, je lui demanderai pour la Superieure g6ndrale, ses Assistantes et
tons les membres de la Congr6gation des Petites
Seurs des pauvres, les benedictions les plus pr6cieuses
et les plus abondantes.
Nous accomplirons done un devoir de reconnaissance
en offrant des suffrages & son intention.
Je desie que Ie saint sacrifice de la messe soit
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cClbr6 dans toutes les chapelles pour le repos de son
ame. Vous voudrez bien, mes chereS Filles, y ajouter
une communion et la ricitation d'un rosaire.
Les bonnes Mires Assistantes me sont unies pour
vousrenouveler I'assurance de notre affectueux dvouement en Jesus et Marie.
Sceur ESTHER de Saint Pacifique,
Su~rieure ginirale.

i' mai. - Ouverture du Congres de 1'Union centrale des syndicats f6minins de l'abbaye.
Indiquons ce qui nous a paru plus pratique pour

les seurs dans les riunions de ce congres. Un rapport qui serait a lire dans toutes les maisons de seurs
oi sont 6levbes les jeunes filles, c'est celui des
ouvrieres de I'habillement. II y a en particulier des
r6flexions tris utiles sur l'amour-propre de beaucoupde
jeunes fillesqui leur fait juger qu'ilest plus chic d'etre
employees, d'etre steno-dactylo, etc., que de travailler
a la couture. Une propagande persiv6rante doit etre
faite a l' cole, et aprbs 1'6cole, en faveur des m6tiers
manuels, modiste, couturiere, etc.
2 mai. - Le Congres des syndicats continue. Signa-

Ions un excellent rapport sur la formation sy :dicale,
sociale, morale et religieuse des propagandistes. On
recommande de multiplier dans les patronages les
cercles d'6tudes; on a constat6 que par suite de leur
ignorance ou de leur indifference, beaucoup de jeunes
filles catholiques ont donn' leur adh6sion a la C. G. T.
(ConfCd6ration g6nerale du travail).
3 mai. -

Mentionnons du Congres la s6ance de

quatorze heures, prbsidee par M. Mantelet. On revient
sur le sujet trait6 hier matin : formation morale et reli-
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gieuse des propagandistes. La propagandiste doit avoir
la foi : foi dans l'idie qui seule est la base de I'apos-'
tolat; foi persevirante, foi amoureuse de son ceuvre,
foi forte. Elle doit avoir le zile, la charit6, indispensable dans l'apostolat. Elle doit avoir le d6vouement, 1'abnigation, le bon sens qui garde de bien des
erreurs, la prudence chr6tienne. Elle doit poss6der
une instruction religieuse, solide et pratique, une vie
surnaturelle tres. intense. A la suite de cette causerie,
on a pris la resolution suivante : Les propagandistes
se rbuniront tous les trois mois, pour rendre compte
de leur mission et se retremper dans la vie religieuse
oi elles puiseront une nouvelle ardeur.
Ce m&me jour, le cardinal Dubois franchit une fois
encore la porte de notre Maison-Mere pour presider la
r6union de la R6paration sacerdotale.
4 mai. -

Le canon tonne comme aux grands jours

de la guerre; des cer6monies religieuses, civiles, militaires ont lieu aujourd'hui et demain pour commmorer la mort de Napoljon I". Nous nous joignons A
ces solennit6s et pendant que d'autres c6lebrent les
victoires do grand general, ou le concordat, ou le code
civil, nous, enfants de saint Vincent, nous repassons
dans notre esprit ce qu'il a fait pour Ia double
famille.
Le 22 d6cembre 18oo, Napoleon retablit la Compagnie des Filles de la Charit6. En 1802, il est dispos6 k retablir les Lazaristes, soit pour les Filles de
la Charit6, soit pour les Missions 6trangBres. Le
29 octobre i8o3, il accorde un secQurs de 4000 francs

aux Lazaristes d'Alep en attendant le r6tabiissement
officiel de la Congr6gation en France. Le 27 mai 1804
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(7 prairial an XII)est une date chere pour notre coeur;
c'est celle du retablissement de la Congregation des
pretres s6culiers de la Mission.
Napolion, parla grdce de Dieu et les constitutions de la
Ripublique, Empereur des Franfais, dicrlte ce qui suit:
L'article premier autorise de nouveau notre Congr6gation.
(Remarquons i propos de cet article : I° que, bien
que la denomination de Lazaristes soit omise, il s'agit
r6ellement de nous, comme il r6sulte de toutes les
pieces officielles de l'6poque dans lesquelles on voit
que Napoleon ne voulait qu'une seule association pour
les Missions, qu'il voulait les Lazaristes parce que nous
6tions des pretres s6culiers. Remarquons, 2* que, a la
suite d'une intervention du Souverain.Pontife, venu
en France pour le sacre de Napoleon, il fut convenu
que les pretres de la Mission seraient rhtablis en
France dans leurs anciennes fonctions pour les missions dans les campagnes et pour les s6minaires. En
1806, le gouvernement envoya trois Lazaristes precher
une mission en Vendee; nous avons d'autres pieces
qui prouvent que le gouvernement favorisait les missions donnees par nos confreres; d'autre part, nous
avons des d6crets imperiaux qui autorisent plusieurs
seminaires de 1'Empire; de plus, sous tons les gouvernements qui ont succid6 a celui de Napol6on, nous
avons obtenu un grand nombre de d6crets en faveur
des S6minaires et Missions en France : 1816, G.-Sem.
d'Amiens; 1826, Montolieu; 1827, Montauban; i83o,
Sainte-Anne d'Amiens; Gentilly; 1845, Dax; 1855,
d&cret de Napoleon III, nommant les missionnaires
lazaristes aum6niers des h6pitaux militaires desservis
par les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul; 1858, Tours;
I869, Sainte-Rosalie & Paris; 1872, Orleans; 1873,
Angers, Lyon, etc., etc.)
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L'article 2 stipule.que le Sup6rieur sera nomm6 par
l'Empereur.
. (II est bon de noter que, d'apres des d&clarations
officielles, la nomination faite par l'Empereur ne doit
s'entendre que de la confirmation ou de l'agr6ment; et
il en a toujours 6t, ainsi, y compris l'ilection du
Tres Honor6 Pere Verdier qui a et6 agr66e par d6cret
pr6sidentiel sur I'attestation officielle faite au gouvernement par le secr6taire g6neral de la Congregation
de la Mission.)
L'article 3 dit qu'un batiment nous sera affect6.
(II y eut diff6rents d6crets pour la realisation de cet
article. Le 3 aofit 18o4, on affecta l'6glise Saint-PaulSaint-Louis et les bitiments des J6suites, rue SaintAntoine. Le 6 janvier 1807, on nous affecta la maison
de la rue du Vieux-Colombier, alors occup&e par les
Filles de la Charit6. Aucun de ces d6crets ne fut execut&. Sous Louis XVIII, un d6cret du 3 d6cembre 1817
nous donna 1'h6tel de Lorges, rue de Sevres, 95.)
L'article 4 stipule qu'une paroisse nous sera donn6e
et que cette cure sera sous l'invocation de saint Vincent de Paul.
(Cet article n'a jamais &t6ex6cut6 ; une eglise a &t6
&rig6e a Paris sous l'invocation de saint Vincent de
Paul, sur I'emplacement de l'ancien Saint-Lazare; elle
n'a jamais 6t6 confiee a la Congr6gation; nous
n'avons eu/pour 6glise depuis cette 6poque que la
chapelle de la rue de Sivres, 95, d6dibe A saint Vincent, sans doute, mais oi nous n'exercons pas les
fonctions curiales, nous contentant de chanter la
grand'messe et les vepres les dimanches et jours de
f&te, de confesser les fidMIes qui se pr6sentent et de
pr&cher tous les dimanches a la messe de onze
heures.)
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L'article 5 d&cide que le Superieur pourra envoyer
les missionnaires oi il voudra.
(Cet article a toujours &t6 fiddlement observe par
la Congr6gation. Qui dira le nombre de missionnaires
envoyes ad gentes depuis 1804! Les trois premiers
-qui devaient partir avec permission speciale de Napoleon (28 mars i8o5) 6taient : i* M. Viguier PierreFrancois, d6sign, comme prefet apostolique; voici les
notes que lui donne le gouvernement : il salt le turc
qui a beaucoup d'affinit6 avec le tartare parlk a P6kin;
il a des connaissances en m6decine et en chimie et
dans un grand nombre d'arts; 2* M. Rouby, qui sera
*charge de l'instruction des s6minaristes chinois;
3" M. Chabrol, a qui I'illustre Delalande donne le titre
de savant astronome. Le 23 janvier 18o6, Napoleon
confirma la permission pricedente en y ajoutant celle
<d'envoyer un frere artiste et en donnant 25 ooo francs
pour les frais du voyage. Le 21 mars 1806, Napoleon
permet le depart de vingt missionnaires pour le Levant
et leur alloue a chacun Soo francs pour les frais du
voyage. Et depuis, comme nous le disons tous les ans
le 8 decembre, c des legions d'hommes apostoliques
sont sortis de la Maison-Mere et se sont disperses
jusqu'aux extr6mites du -monde ; 1'Asie, i'Afrique et
l'Amerique sont devenues, aussi bien que l'Europe, le
th~&tre de leurs travaux; 1'Arabe et I'Ethiopien, le
Grec et le sauvage, 1'heretique et 1'infiddle puisent
maintenant aux memes sources de salut que le l6vite
et 1'habitant des campagnes ,. C'est de notre MaisonMere qu'est parti le bienheureux Perboyre. Ce fat
toujours, pendant le cours du dix-neuvieme siecle,
un spectacle 6difiant de vnir les jeunes pr&tres faire
les adieux . la Maison-Mere,avec simplicit6, sans baisement de pieds et s'en aller, comme dit le d6cret, dans
les Missions oI le Directeur juge utile de les envoyer.) ,
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L'article 6 permet d'admettre des ileves qui recevront les instructions relatives au but de 1'6tablisse.
ment et qui apprendront les langues 4trangeres.
(On a commence6
admettre des 6elves (s6minaristes) des qu'il s'en pr6senta et qu'on put les recevoir.
Un des premiers et des plus illustres fut le P. Etienne.
Saluons ce nom cher a la double famille et ala MaisonMbre pour lesquelles il a tant travaill. Le nombre des
6leves fut petit au d6but. 11 augmenta sensiblement
aprbs la Translation des Reliques de saint Vincent en
i83o. Voici, d'apres nos catalogues, le nombre des 6tudiants et des s6minaristes de la Maison-MWre depuis
1855 :
ltudiants.

Annie.

1855 .........
1857. .
................

.

........

.
. . .

45
53

S.minaristes.

32
37

.

72

36

. . . . . . . ....
. . . . . . . .
.
. . . . .......
. . . . .. . ..
. . . . . . . . ...
. . . . . . .
. .

73
68
88
85
go
73
8o
5

34
So
37
36
3o
45
52
52

1876.. . . . . . . . . . . . . . . . ....

o

25

. . . . . . . . .. .
1877 .... . .
1878 . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
.
.. . . . .
. .
1879. . . ....
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
1881. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . .66
1882 . . . . . ..
1883.................,..
1884. .. . . . . . . . . . . . . . . ...
188. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
.
1886.... . . . . . . . . . . . . .
1887. ......
. .............
..
. . .......
1888 .........

97
9
75
75
5

31

1860........

..

...........

1862 ...............
1864.....................
1866. . . . . . . . .
1868 ..........
. . .
1870.
....
1872.. . . . . . . .
1874. . . . . . . . .
1875. . . . . . . . .

.

. .

43
43
43
54
53
68

22
28

28
4023
34.
45
5&
58
57
63-
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Annae.

62

54

S 63
S 65

4
55

S 68
S 68

45
45

S 82
S 75
S 8o

54
5o
55

S 72

84

1889.........

. . . . . ...

189

18.M. . . . . . . . .

. . . . . . .
1892.........
189
1893........
189 . . . . . . .
189 . . . . . . . .
1896...

.....

1897-1898.. . . . .
189
9........
1990. . . . . . . . .
191.
190s. .. .. .. .. .. .. . .
190. .........
1903.........
194-19.
.. ...
1906. . . . . . . . .
190.
.......
.
1908. .. ......
1909. . . . . . . . .

.
S
S
S
.

.

1910. . . . . . . . .

1911.
1912.
1913
1914.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .
. . .
...
. . .

S

.

Sdmioaristes.

76
89
97
o5
95

83
65
69
67
54

S 62

34

S 533

31

S 42
S 40

41
41

46

30

S 40

38

49
S 50

36
38

S 47

43

52

37

Pendant la guerre, le nombre des jeunes gens
diminua beaucoup; la plupart &taient mobilises;
depuis l'armistice, ils sont revenus; actuellement ils
sont environ quatre-vingts. Messis multa aperariipauci.
Conformement a I'article que nous commentons, on
a toujours donn6 les instructions relatives au but de
1'etablissement, c'est-i-dire les etudes philosophiques
et th6ologiques et scientifques en usage dans tous les
s6minaires. Les directeurs en expliquant les directoires de la Congr6gation ont donn6 des instructions
relatives a notre but particulier de missionnaire.
Quant aux langues 6trangeres dont parle Farticle, il
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n'y a jamais eu ! notre connaissance de cours r6gulier officiel).
Rien a dire sur les articles 7 et 8.
L'article g nous alloue une somme de I5ooo francs.
(Apres le r6tablissement de la Congregation par
Louis XVIII, la somme allouee fut d'abord de
4000 francs en 1816, de io ooo francs en 1819, de
15ooo francs en 1826, de Ioooo francs en I83I. Nous
ignorons jusqu'a quelle 6poque cette somme a ete
versee.)
Enfin, Particle io d6clare que l'on pourvoira a la
retraite des missionnaires Ag6s et invalides.
(Cet article n'a jamais ete ex6cut6 par le gouvernement; nos dignes sup6rieurs g6neraux y ont pourvu
de tout leur coeur, en particulier M. Etienne qui a fait
construire l'infirmerie de Saint-Lazare et M. Villette
qui l'a agrandie et amelioree.)
Et voilh, en peu de mots, ce que Napoleon a fait
pour nous. II est vrai que la fin fut moins belle que le
commencement, et qu'un jour, dans un mouvement de
colkre, le 26 septembre 1808, il revoqua tous les
decrets en notre faveur ; cependant, il eut quelque
honte de son decret de r6vocation et il prescrivit de
ne pas l'imprimer. A partir de ce moment, des mesures
vexatoires furent prises contre la Congregation. Mais
ceci ne doit pas nous faire oublier cela; un grand pas
6tait fait par notre premiere reconnaissance officielle
et, en i815, on n'eut qu'a rapporter le decret de 1809
pour nous remettre dans la situation dans laquelle
nous avons v6cu jusqu'ici et qui nous a permis de
vivre et de travailler a nos fonctions. Pardonnant done
la fin et ne rappelant que les premieres ann6es, nous
avons ce61br6 Napoleon comme tous les Franc'ais en
ce jour.anniversaire de sa mort.

-

480 -

Les cer6monies ont 6tc grandioses k 1'Arc de
triomphe, a Notre-Dame et aux Invalides.
A Notre-Dame, le reprisentant du pr6sident de la
R6publique, les mardchaux, le corps diplomatique en
costume de gala, les membres de l'Institut en habit
vert, vingt-cinq g6enraux, dix-neufamiraux, le Sinat,
le Parlement, les grands corps de l'£tat, une foule
innombrable; c'est la musique de la Garde Republicaine qui joue; le cardinal donne 1'absoute; il prie Pro
anima famuli tui Napoleonis. Aux Invalides, sous le
d6me dor6 oi repose 1'empereur, la oi tant de fois

nos confreres ont offici avant la Rivolution, les
m6mes c&ermonies religieuses et militaires se reproduisent, plus impressionnantes encore par la majest6
du lieu et par les souvenirs qu'il rappelle.
En ce meme jour de l'Ascension, le vieux coutumier
de Saint-Lazare recommande de solenniser cette f&e
comme celle de PIques parce que, dit-il, c'est le jour
oh Notre-Seigneur envoya ses ap&tres en mission par
tout le monde ; c'est donc la fate desmissionnaires.
Le soir de ce 5 maise termine le Congris des syndicats de l'abbaye : ils soont maintenant as nombre de
136 r6partis a Paris et dans 64 vil!es de province; ils
comptent plus de 25 ooo cotisantes; ils ont multiplid
les cours professionnels qui, en 1920, a Paris seulement, ont rduni 1230 6lves; partout des cours et des
cercles d'6tudes forment les syndiqu6es. Ces r6sultats snt consolants et encourageants.
6 mai. - Voici l'invitation que les pretres de la
Maison-Mere ont recue, il y a quelques jours, de la
part du cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
"

MONSIEUR,

C'est sur la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet

-

481 -

que la bienheureuse Louise de Marillac fonda la
Compagnie des Filles de la Charit6, de concert avec
son illustre directeur saint Vincent de Paul, qui y
avait institu, la Sociiti des pretres de la Mission.

C'est aussi 1a que fut 6tablie, aprbs un essai infructueux sur la iaroisse Saint-Sauveur, la premiere association parisienne des Dames de Charit6.
Ces souvenirs historiques nous imposent le tres
agr6able devoir d'organiser une journ6e de prieres et
d'aclions de graces, Al'occasion de la B6atification de
la glorieuse Fondatrice.
Il nous a semble que nous devions donner a cette
solennitk un caractere de f&te de famille en y conviant toute la famille de saint Vincent.
Nous avons choisije vendredi 6 mai, jour A jamais
m6morable, car c'est le 6 mai 1629 que notre Bienheureuse entreprit, sur l'ordre de son Tres V6n&r6 PNre,
la visite des Charitis 'tablies en province.
Nous esperons que MM. les Pr6tres de la Mission,
MM. les Membres des Conferences de Saint-Vincentde-Paul, les chires Filles de la Charit6, les Dames de
Charite et les Demoiselles de la Conference de Louise
de Marillac voudront bien r6pondre A notre pressant
appel et se joindre aux paroissiens de Saint-Nicolasdu-Chardonnet.
Vous priant, Monsieur, d'avoir la bont6 de transmettre cette invitation a toutes les personnes qu'elle
pent interesser, je vous offre 1'expression de mes
sentiments les plus respectueux en Notre-Seigneur.
Gabriel LENERT,
Cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

La Semaine Religieuse a rendt compte en ces termes
de ces fetes de famille.
<i La messe de communion fut c61ebr6e A huit
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heures par le Tres R6evrend Pere Superieur g6ndral
des pretres de la Mission et des Filles de la Charit6
et la grand'messe de dix heures par M. le Cure.
<<Les c6ermonies et les chants furent execut6s par le
Seminaire de Saint-Lazare avec la plus fidele observance de tous les rites sacres.
" Apres les vepres solennelles,un pretre de la Mission
fit un admirable panegyrique de la Bienheureuse dont
il traqa une de ses journees pendant les dix annees
qu'elle habita cette paroisse. Les d6tails historiques,
la pfeuse onction, le debit aussi eloquent que simple
s'emparerent facilement des esprits et des coeurs de
tous les auditeurs.
( M.le Cure remerciant l'orateur exprimason admiration de voir toute la famille de saint Vincent si bien
repr6sent6e; au gracieux spectacle de tant de blanches
cornettes se joignait celui des pretres et des futurs
missionnaires remplissaut le choeur, et ai et lI de
nombreuses d6elgations des Dames de la Charit6, des
Conferences de Louise de Marillac dont la premiere
fut fond6e A Saint-Nicolas-du-Chardonnet il y a une
dizaine d'annees, des Conferences de Saint-Vincent
de Paul.
a( Apres un superbe salut du tres saint Sacrement et
pendant le chant de la cantate de la Bienheureuse, on
fit la v6neration de la sainte relique. Ce fut une belle
journ6e de prieres et de souvenirs. )
Compl6tons ces d6tails par quelques lignes empruntees au journal le Chardonnet.
N<
Nous eimes l'edifiant spectable d'une grand'messe
oil toutes les fonctions furent admirablement remplies
et la joie d'entendre un magnifique plain-chant. Quoi
de plus prenant pour 1'Ame chretienne que les calmes,
graves ou allegres melodies gregoriennes chantees
par un chceur bien exerc6 de jeunes hommes aux voix
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sans faux appr&ts mais convaincues et mettant toute
leur foi dans leur chant? Personne dans l'assistance
qui ne fHt profond6ment impressionn6 par cette belle
c6r6monie. ,)
Le soir de ce 6 mai 1921, nous avons commenc6 et
nous continuerons extraordinairement la neuvaine
prbparatoire a la f&te'de la Pentec6te. Nous ne nous
contentons pas des prieres d'usage mais nous ajoutons
une predication. C'est M. 1'abb6 Calvet, agr6g6 de
l'Universit6, professeur a l'Institut catholique et au
collIge Stanislas, qui va precher sur le probltme
catholique de l'Union des Eglises. Aussi un grand
nombre de personnes, particulibrement du corps enseignant, de tout sexe et aussi de toute confession, se
pressent dans notre chapelle; nous leur c6dons nos
stalles et nous nous r6fugions a la tribune.
L'instruction de ce soir a pour theme : F•glise
fondie par Notre-Seigneur Jesus-Christ a iti ~tablie
dans l'uniti. L'orateur le prouve par la priere, prononc6e par Notre-Seigneur, la veille de sa mort et que
nous lisons dans saint Jean, chapitre xvII. Le voeu de
Notre-Seigneur, c'est l'unit6; il veut que ses disciples
soient un comme le Pere et le Fils sont un. Notre-Seigneur appuie sa volont6 d'union sur trois raisons :
I' cette unit6 -est n6cessaire au salut; 2* elle est lapreuve de la divinit6 de l'glise; 3* elle est la force
de l'1glise contre ses ennemis.
7 mai. Le matin, a la chapelle du premier
monastere de la Visitation Sainte-Marie, 60, rue
Denfert-Rochereau, a l'occasion de la canonisation
de sainte Marguerite-Marie, M. Verdier, Sup6rieur
g6n6ral, a dit la messe de communion a sept heures et
demie et a prononc6 une allocution. C'est sans doute
en souvenir de saint Vincent, premier Sup6rieur ou
d
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Directeur des monasteres de la Visitation de Paris, que
M. Verdier a &t,invit6.
Le soir, M. l'abb6 Calvet continue dans notre
chapelle ses predications. La Mission du Saint-Espii
dans 1'Eglise est uxe mission d'unit. Jesus-Christ
envoie I'Esprit-Saint pour continuer et achever son
ceavre. La mission de l'Esprit-Saint est double: c'est
une mission d'enseignement, c'est une mission de
defense, mais tout se ramene . l'unit6 : i* Mission
d'enseignement. Le Saint-Esprit est charge d'abord
de rappeler la parole de Jesus que les hommes peuvent
oublier, ensuite d'expliquer cette parole que les
hommes charnels, critiques, dispureurs seraient exposes A d6former; le Saint-Esprit fait tout cela par
la tradition, par les papes et par les conciles, afinqu'il
n'y ait pas de schisme, de division dans 1'Eglise, afia
qu'elle soit une. La seconde mission du Saint-Esprit
est une mission de defense : il defend l'Eglise et ii
d-fend chaque membre de l'Eglise, toujours en vue
de l'unite. L'Eglise est un grand arbre dans lequella
shve de I'Esprit-Saint tend & unir les branches as
tronc et a les empecher de se detacher et de devenir
branches mortes. Chaque membre de l'Eglise est un
temple oh le Saint-Esprit travaille continuellement
pour nous rendre tous semblables a J6sus-Christ. Conclusion : Ne contristons pas le Saint-Esprit.
8 mai. - Solennit6 de sainte Jeanne d'Arc. F&te
religieuse et patriotique. Paris est en fete et nous
aussi. Toutes les statues de la sainte de la patrie sont
ornaes de fleurs et voient defler devant elles toute la
journ6e les corteges les plus varies. Dans notre quartier, les choses se sont pass6es i la perfection. Les
autorit&s civiles ont assiste L la grand'messe k SaintSulpice et le soir un cortege historique de cent cin-
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quante figurants A cheval et de trois cents a pied a
parcouru les rues de notre arrondissement. La bonne
Lorraine a done defile devant nous, pric6die de ses
herauts, escortee de ses illustres compagnons d'armes
et suivie de ses pages. Diverses musiques ex6cutaient

des airs anciens; A la fin de la procession, le choral de
Paris, accompagn6 par les trompettes de la garde, fit
entendre sur la place Saint-Sulpice la Cantate i
'Atendard de Laurent; puis vint I'apoth6ose de
Jeanne d'Arc avec embrasement de la place et chant
de la Marseillaise.
Les predications de M. 1'abb6 Calvet n'ont pas
ch6bm aujourd'hui malgr6 toutes ces f&tes, et nous
avons entendu le triste ecit de la maniere dont les
hommes ont repondu au d6sir de Jesus-Christ, aux
inspirations du Saint-Esprit, les p6ch6s contre l'uniti.
L'orateur nous a montre se detachant successivement
de l'arbre plant6 par Jesus-Christ, vivifi6 par le SaintEsprit, les branches qui s'appellent, en Orient, les
Ariens, les Nestoriens (Perse), les Monophysites
(Ethiopie), le patriarcat de Constantinople, celni
d'Alexandrie, celui d'Antioche, celui de J6rusalem, le
mitropolitain de Chypre, l'glise russe, 1'Eglise serbe;
celle du Montinegro, I'tglise grecque, 1'Eglise roimaine, 1'lglise bulgare; quel 6miettement! L'Eglise
romaine a essay6 de ramener a l'unit6 ces branches

tombies, mais 1'union opir&e an concile de Lyon (1274)
et a celui de Florence (1439) a ete eph6mere. En

Occident, se detachent successivement de 'unitt,
1'Allemagne, la Suisse, les pays du Nord, I'Angleterre. Chacune de ces 6glises se divise en groupe-

ments differents; leur histoire est vraiment 1'histoire
des variations.
Le predicateur itudie ensuite les causes de ce
disordre : I' la politique, les princes ont mobilise la
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Religion i leur service; 2' le nationalisme mal entendt,
les jalousies, les haines d'une race contre I'autre;
3* l'ambition, I'orgueil, 1'entktement, I'attachement i
une situation mat6rielle fort enviable, la jouissance
de privileges, la colkre, en un mot tousles bas-fondsde
la nature humaine. Conclusion : Demander pardon a
J6sus pour tous ces pich6s contre I'unit6; se faire les
ap6tres de l'union au moins par ses prieres.
9 mai. - M. l'abb6 Calvet se demande aujourd'hai
comment I'Eglise romaine pose le probleme de l'euiox.
Ecartons les id6es fausses, les idees vagues : 1*Quelques-uns, les politiques, entendant parler d'union
des Eglises, penseront a un compromis.fait de concessions mutuelles, a un 6change de formules que l'on
se sacrifie, a un syncretisme religieux, a un systCme
iclectique. C'est une conception naive et fausse; il ne
s'agit nullement de compromis sur la doctrine; il
pourra y avoir des concessions de la part de l'Eglise
romaine sur la discipline, la liturgie, les habitudes
nationales; mais sur la foi, l'Eglise romaine est d'une
intransigeance intraitable; le contraire marquerait
1'indifference pour la verite; 2* D'autres, les intellectuels, les reveurs, les pontes, entendant parler d'union
des Eglises, pensent h une union mystique d'maes fraternelles qui s'aiment et prient les unes pour les autres.
Cette union mystique ne suffit pas; c'est une &tape
vers l'unit6, mais ce n'est pas l'unit6; J6sus a fonde
une ]glise visible, organisee, hierarchisee; pour tre
disciple de J6sus, il faut faire partie de cette Eglise,
comme pour tre Francais, il ne suffit pas d'aimer la
France, il faut appartenir officiellement a la France,
se soumettre g ses lois; 3° Plusieurs, opportunistes,
entendraient volontiers par union des Eglises une
f6d6ration d'tglises conservant leur autonomie, mais

entretenant de bons rapports. Ce n'est pas la v6ritable union. L'Uglise n'est pas une conf6deration
de syndicats; c'est un corps organis6, ayant un chef;
ce chef, c'est Pierre. Done la premiere d6marche de
l'union sera la reconnaissance de la primaut6 de
Pierre. Sans un chef incontest6, l'unit6 ne peut se
conserver; c'est le bon sens meme; 4" Les ennemis de
l'union disent A nos freres s6par6s : si vous vous
unissez A l'i~glise romaine, c'en sera fait de vos traditions, de vos coutumes. Nous touchons A l'obstacle
capital, au prejuge le plus tenace. II faut le dire bien
haut : union ne veut pas dire absorption complete.
L'Eglise romaine n'a pas l'intention d'unifier la
liturgie, la discipline, la langue, les moyens de propagande, l'organisation financiere, les particularit6s
de la patrie, etc.; elle ne poursuit pas la latinisation du monde chr6tien, mais seulement l'unit6
voulue par Jesus dans la doctrine et dans le gouvernement spirituel. Cette union peut se faire de deux
manieres : I' par des retours individuels; personne
n'a le droit de blamer ceux qui agissent ainsi; tout
homme doit, dans sa vie religieuse, suivre sa conscience; 20 par des retours en masse, par l'union en
corps. Les Souverains Pontifes, Leon XIII en particulier, ont invit6 les Pglises s6parees a examiner loyalement cette grave question.
Io mai. - M. l'abb6 Calvet etudie aujourd'hkui
l'Aglise anglicane en face du problkme de l'union. Cette
tglise a un passe glorieux; elle a eu des martyrs, des
saints, des docteurs, mais an seizieme siecle, elle etait
affaiblie; le salut aurait 6t6 pour elle dans le resserrement du lien qui 1'unissait A Rome; or justement, elle
y r6pugnait; elle 6tait marquee du meme caractere
que 1'Angleterre, A savoir le d6sir farouche de l'ind6-
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pendance nationale; plus elle se separait de Rome,
plus elle s'appuya sur le roi; enfin le mot magique de
. rforme qui retentissait a cette 6poque acheva de la
s6parer de Rome. Les causes de 'sa separation sont
done le relbchement, le particularisme, la soumission
au roi, le goit pour la r6forme. Les consequences
furent graves : elle s'est divisee en une multitude de
sectes(2oo environ). L'Eglise officielle a gard6 cependant une certaine organisation. Au commencement du
dix-neuvieme siecle, cette Eglise semblait etretombbe
dans une veritable atonie religieuse. Le dix-neuvieme
siLle amena un reveil. Le mouvement d'Oxford fut
comme un levain qui souleva l'Eglise anglicane. Le
prEdicateur expose ensuite la situation de i'Eglise
ftablie; ii signiale les trois courants qu'on y remarque:
la haute Eglise, la basse Eglise, l'iglise large. II rappelle ensuite les tentatives faites au dix-neuviime
sidcle pour hater 'union : la croisade de pribres et de
pr6dications entreprise par le P. Spencer, l'encyclique
de 1895 adressee aux Anglais, le mouvement qui suivit
cet appel; il signale la deception qu'6prouv6rent les
Anglicans lorsque Leon XILI eut declare que leurs
ordinations n'6taient pas valides; il termine en citant
quelques passages de l'appel a I'union adresst en
1920 par deux cent cinquante 6evques anglicans. La
conclusion est qu'il faut prier et 1'on se met a genoux
pour reciter l'admirable oraison a la trbs sainte Vierge
composie par Leon XIII, pour le retour a l'unit6 de
nos frires les Anglais.
x mai. - Le sujet de la conference de 1'abb6
Calvet, ce soir, est VI'glise-usse. II commence par une
histoire rapide, depuis la conversion vers I'an looo.
L'Eglise russe est d'abord d6pendante de celle de
Constantinople; au treizieme siecle, un m6tropolite
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independant est itabli a Moscou; au quinzieme siecle,
l']glise russe se proclame autonome. Au seizieme
siecle, un patriarche nomm6 Nikone entreprend une
r6forme; du mouvement de protestation contre les
r6formes, naquit la dissidence du Raskhol qui s'esc
divis6 en un grand,nombre de sectes. Au dix-huitiAme
siecle, Pierre le Grand 6tablit le Saint-Synode, compose d'6veques et de fonctionnaires civils, pr6side
par un procureur gineral de l'empereur. Cet asservissement a fait perdre au clerg6 sa dignit6; les popes
de village manquent de culture et de dignit6 morale;
il y a plus d'intelligence et d'esprit ecclesiastique
chez les hveques; le sentiment chretien s'est mieux
conserve chez les moines fort nombreux; les fidles
sont pieux; c'est un beau spectable que la priere dans
les 6glises, les pilerinages a la Vierge da Kremlin,
a l'ic6ne de Kazan. Les rapports de I'IEglise russe
avec Rome ont et6 rares, espac6s. II y a dans l'ame
russe un monceau de pr6jug6s et de coleres contre
Rome. L'orateur parle des tentatives de rapprochement essayees par Soloview, par Leon XIII, par
I'abbe Gustave Morel, etc. Actuellement, par suite de
la Revolution et de la chute du tsarisme, l'Pglise
russe est libre; l'obstacle principal a I'union est
tomb6. M. I'abbe Calvet donne ensuite des d6tails
curieux sur les manifestations religieuses de l'epoque
actuelle, mime dans l'arm6e rouge des Soviets.
Comme hier, la conference se termine par une priere,
celle de Pie IX pour le retour de l'Fglise orientale.
12 mai. Notre chapelle est envahie par des
groupes d'enfants sans cesse grossissants; les petits
bataillons conduits par leurs capitaines, les Sceurs de
Charit6, occupent les positions qui leur sont indiquees, franchissant sans la moindre peine les petits
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ou grands obstacles qui se dressent devant eux. La
messe est dite par le Tres R6verend Pere Mortier, des
Missions de Scheut. L'allocution est donn6e par
S. Gr. Mgr Lemaitre, archeveque coadjuteur de Carthage. C'est un ancien vicaire apostolique du Soudan
frangais; pendant la guerre, il a et6 aum6nier g4neral
des noirs, avec les privileges d'un vrai general. Il ne
parle pas des petits enfants de Chine puisqu'il ne les
connait pas; mais il raconte toute sorte de traits charmants sur la piet6, la charit6 des petits Soudanais.
Signalons en particulier celui-ci : des petites filles
soudanaises, a l'age ou l'on ne s'occupe que de jeux, se
constituent les garde-malades et les servantes des vieux
et des vieilles qui n'ont personne pour les assister;
elles forment ainsi la Congr6gation des toutes Petites
Sceurs des pauvres.
Le soir, conference de 1'abb6 Calvet sur les Aglises
orthodoxes. L'orateur 6tudie l'origine et les causes de
la separation; itmontre les consequences de cet isolement de l'~glise d'Orient, la formation des tglises
nationales; les iglises deviennent une forme du nationalisme, bien mieux, le noyau du nationalisme, si bien
que la religion est la patrie meme; vie chritienne
affaiblie; instruction religieuse d6fectueuse; clerg6
insuffisant; ces IEglises peuvent devenir la proie de
l'incr6dulit6 occidentale qui s'avance vers 1'Orient, de
plus en plus menaqante. Les quatre derniers papes
ont eu a cceur le retour de l'Orient. Pie IX les appelle
a l'unit6 en 1848, les invite an Concile du Vatican.
Leon XIII introduit dans la liturgie latine plusieurs
saints et docteurs orientaux; il protege les rites orientaux contre une propagande malavisee; il fait c6elbrer
un congres eucharistique a Jerusalem; il cree plusieurs seminaires pour les divers rites. Pie X profite du
quinzieme centenaire de saint Jean Chrysostome pour
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inviter a l'union nos freres s6par6s. Benoit XV a crii
une Congr6gation speciale pour I'Orient et un institut
pontifical pour l'6tude de l'Orient chretien. L'Orient
n'a pas repondu a ces avances. La guerre a-t-elle facilit6 cette union? L'orateur espbre que par la TchecoSlovaquie- et par la Yougo-Slavie, on pourra hiter
1'union. L'Angleterre jouant maintenant le grand
premier r61e en Orient, si l'Eglise anglicane reste
s6par6e de Rome, elle 6loignera les Orientaux des
Latins; dans le cas contraire, elle entrainerait I'Orient
avec elle. L'orateur termine en rappelant tout ce que
nous devons a l'Orient; puis il fait reciter deux
prieres pour I'union : une de saint Metrophane de
Smyrne, que l'Eglise grecque r6cite dans sa liturgie
aux matines du dimanche, et I'autre de Sa Saintet6 le
pape Benoit XV.
13 mai. - Conference sur les moyens de hdter
I'union. fttudions d'abord les obstacles : le premier,
le principal, est l'ignorance.On ne se connait pas; de
l'ignorance naissent les injustices, les pr6jug6s, les
malentendus haineux; le second obstacle est le particularisme qui identifie la religion avec la patrie; le
troisieme est le scepticisme qui consid&re cette union
comme un rave irr6alisable, une utopie, une chimere.
Ces obstacles peuvent 6tre inconscients ou involontaires; en voici ou notre responsabilit6 est engag6e :
l'orgueil qui ne veut pas c6der, se soumettre, avouer
ses torts; la m6fiance qui se demande si l'on tiendra
les promesses, si on n'enlkvera pas nos privileges, si
nous ne serons pas dupes; enfin, I'insuffisance religieuse qui ne considere pas l'unit6 comme n&cessaire.
Ces obstacles sont consid6rables mais non insurmontables. Les moyens d'en triompher sont : d'abord, pour
les gens instruits, l'6tude des autres Eglises chr6-
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tiennes, de leur constitution, de leur histoire, l'etude
des Peres de l'iglise qui sont honores par toutes les
9]glises; ensuite pour tous les chr6tiens, le perfectionnement personnel, realiser l'id6al pr&chM par Jesus,
se depouiller de ses vices, de l'orgueil, de la mefiance,
des jugements t6meraires, de l'obstination; le second
moyen a la port6e de tous est la priere, priere individuelle, priere collective. L'orateur termine par cette
pensee qu'il faut croire a l'union, qu'elle est un ideal,
mais non une utopie.
14 mai. - Derniere conference de M. I'abb6 Calvet.
L'union parait impossible pour le moment; il faut y
preluder par un rapprochement. Le rapprochement
des peuples s'opere de plus en plus par la presse, la
t6l6graphie sans fil; ces m&mes causes operent nicessairement un certain rapprochement des 1glises; on
se connait mieux qu'autrefois. La guerre a montri les
dangers de l'isolement, du particularisme; on essaye
de se rapprocher par la Societ6 des Nations; fatalement, les tglises seront amenees a se rapprocher. Un
grave danger menace la civilisation, c'est le bouleversement social qui substituerait a l'organisation actuelle
l'anarchie et le d6sordre. Nous sommes au bord du
gouffre. II n'y a plus qu'une force qui puisse nous
sauver, c'est la force religieuse. Ce danger contribuera
peut-&tre k rapprocher toutes les forces religieuses,
les gglises chretiennes. Mais ce rapprocherment ne
peut se faire par un christianisme affaibli, diminue;
il doit se faire dans le christianisme integral, celui deJesus. L'orateur signale le danger du Methodisme qui
essaye d'etablir partout un christianisme laicise, sans
dogme, et sans 6glise, qui veut conquirir le monde
entier et qui possede une propagande organisie et
sclide. C'est une raison de plus pour les Eglises, celles
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de Russie, celles d'Orient et les autres, de se rapprocher -de l'Aglise catholique, de s'unir a elle, si
elles ne veulent pas tre conquises par le M6thodisme.
La conference se termine par la r6citation di NotrePŽre la grande priere d'unit6.
15 mai. - Solenniti de la Pentecite. Le coutumier
des Sceurs de 1682 indique qu'en ce grand jour on ne
saigne pas les malades a la porte de la maison; on les
invite k revenir le lendemain.
16 mai. - Lundi de la Pentec&te. Autrefois, deux
sceurs taient envoy6es a 1'eglise du Saint-Esprit pour
y entendre la messe et y communier, afin de recommander Dieu 1'.lection de ce jour. L'6glisedu SaintEsprit se trouvait aux environs de I'h6tel de ville
actuel.
En cette annie 1921,. deux heures de 1'apres-midi,
ou pour parler civilement a quatorze heures, les sceurs
de la.rgion, ayant huit ans de vocation, se reunissent
suivant I'usage antique et simple pour la ce6rmonie
speciale de ce jour. 11 s'agit cette fois de proceder a
l'election d'une Supirieure. Le Saint-Esprit qui conduit bien toutes choses, donne de nouveau i la Compagnie des Filles de la Charit6 celle dont, pendant
trois ans deji, elles ont senti la maternelle sollicitude
et 1'inlassable d6vouement. Comme nous faisons pour
notre Sup6rieur g6neral,. les sceurs baisent la main de
leur Sup rieure. Quelle est la raison symbolique de
cet usage? C'est sans doute pour marquer l'affection,
le respect, l'ob6issance. Le baisement de la jone on
des mains a toujours 6t6 une manifestation de l'affection. Les anciens chr6tiens se donnaient le. baiser de
paix dans l'6glise, au moment de la communion. Les
clercs le font encore aux grand'messes. Au dix-septieme siecle, a l'6poque oi fut 6tabli pour nous et pour
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les Filles de la Charite la cerimonie du baisement de
mains, c'etait un usage de politesse de baiser les mains
en faisant une visite, en prenant cong6 de quelqu'un;
ce n'est pas 6videmment pour prendre cong6 de la
Tres Honoree M&re que les seurs lui ont bais6 la
main, c'est au contraire pour la saluer, lui temoigner
leur affection et aussi leur respect.
C'est dans le meme esprit de rve6rence que nous
baisons la main, I'anneau de l'evaque; pour le Souverain Pontife, a cause de sa digniti sur6minente, nous
nous abaissons plus profond6ment, nous lui baisons
les pieds. Autrefois, quand le vassal venu pour
exprimer au Seigneur sa fid6lite et son obbissance, ne
le trouvait pas dans son chateau, ii baisait en forme
d'hommage le verrou ou la serrure de la porte principale du manoir. Le baiser est done une protestation
d'ob6issance. Bossuet dit de Dieu: " Cette main souveraine qui tient du plus haut des cieux les r6nes de
tous les empires. » Nos Supbrieurs sur terre tiennent
la place de Dieu; ils sont charges de nous conduire;
baiser leur main, c'est dire qu'on suivra leur direction,
qu'on sera entre leurs mains comme 1'instrument entre
les mains de l'ouvrier.
Mais la main sert quelquefois a frapper ; sans
doute la main de la Sup6rieure ne frappera pas physiquement, mais elle pourra contrister parce qu'elle
operera des changements qui ne plairont pas, elle
6crira des lettres qui annonceront des choses moins
agreables a l'amour-propre et alors d'avance, en baisant
la main de la Superieure, on proteste interieurement
contre les murmures, plaintes, r6criminations qui pourraient &chapper A notre faible nature ; on les d6savoue une fois pour toutes, on proteste par sa volont6,
qu'on ne consent pas A ce qui est le fait de la fragilit6 humaine.
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22 mai. - Dimanche de la Trinit6. Le soir apres
Vepres, devant le Tres Honor6 Phre, le patriarche
d'Antioche, I'archeveque de Lima et toute la MaisonMere, M. M6rolla fait d6filer des vues cinematographiques r&presentant les fetes de la canonisation de
sainte Jeanne d'Arc, a Rome.
26 mai. - Fete-Dieu. On fait la procession a la
Communaute, dans le grand jardin, sous un soleil de
feu. Notons, en passant, cette petite particularit6
empruntbe a l'ancien coutumier des sceurs, p. 53. On
commence A tendre des quatre heures, parce que la
procession part au plus tard a six heures (du matin)
et on avertit.la Communaut6 que la grand'messe, qui
se dit avant la procession, commence A cinq heures (du
matin). Etait-ce parce qu'on craignait le soleil qu'on
faisait alors la. procession . une heure si matinale ?
ou bien 6tait-ce le d6sir ardent des populations qu'on
voulait satisfaire le plus t6t possible ? La seconde
explication est plus noble, la premiere est peut-etre
la vraie.
4 juin. - Saint Francois Caracciolo. Fete du Tres
Honor6 Pere, transferte du 3 decembre au 4 juin.
16 juin. - Ouverture du procks informatif pour la
cause de notre confrere M. Jean Le Vacher, vicaire
apostolique et consul en Barbarie. C'est Mgr RolandGosselin, auxiliaire de Paris, qui pr6side le tribunal;
re tous les
les seances se tiendront a notre Maison-MI
jeudis.
18 juin. - Pelerinage des jeunes gens a Montmartre. Nous constatons que les mosaiques de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul sont achev6es. La der-
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nitre represente saint Franqoisde Sales donnant saint
Vincent pour superieur aux Visitandines de Paris.
20 juin. D6part du Tres Honor6 Pere pour
Bourbon-l'Archambault, ou il va faire une saison des-

tin6e a guerir ses rhumatismes.
On sait que M. Almeras, premier successeur de
saint Vincent, allait & Bourboa-PArchambault pour se
soigner. Saint Vincent lui-meme a fait plusieurs saisons a Forges-les-Eaux , dans des temps plus rappro-

ches de nous, le P. Etienne allait & Plombiires, le
P. Fiat a Cauterets ou Dax, ce qui prouve que pour etre
Sup&rieur general on n'est pas exempt des misires
qui affligent le corps humain,et qu'on a besoin, comme
les simples particuliers, de recourir aux proprietes
curatives que la Providence de Dieu a mises dans certaines de ses creatures inanimees.
z3 juix. - Depuis quarante-sept ans, une main
pieuse ne manque pas tous les ans de d6poser une

belle couronne de fleurs sur la tombe du P. Etienne,
A l'occasion de la saint Jean-Baptiste, qui 6tait le jour
,dela fete patronale du restaurateur des deux Compagnies. Touchante pensee que de placer des fleurs qui
symbolisent et les vertus du defunt et la fragilit6 de
la vie qui passe comme une fleur.
Avant La Revolution, il y avait A la Maison-Mere
des Soeursune c6rimonie speciale le 2-3 juin. Voici comment s'exprime le coutumier : on sonne a sept heures
et demie pour la priere du soir. La pribre 6tant
achev6e, on conduit la Communaut6 en silence dans
la cour oI le bois doit etre pr6pare pour faire le feu

de saint Jean. La Sup6rieure oa autre officikre allume
le feu, et ensuite elle commence le Te Deum laudamus
et l'hymne de saint Jean, auxquels la Communaute
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repond au meme ton des prieres, faisant cependant la
procession deux a deux autour du feu. Et on finit par
l'antienne, le verset et l'oraison de saint Jean, le
Pater et 1'Ave tout bas, apres quoi on se retire.
26 juin. - Journee liturgique a Saint-Pierre de
Montrouge. La Semaine Religieuse, rendant compte de
cette fete, dit que ( les Lazaristes dont on sait le zele
liturgique avaient donn6 de leurs s6minaristes ,.
27 juin. - Premiere fete des Saeurs d'Arras. Office
a la Communaut&. M. Cazot applique aux bienheureuses et a nous le texte : Esto fidelis usque ad mortem
et dabo tibi coronam vitae.
5 juillet. - A deux heures et demie, S. Em. le
cardinal Dubois vient pour la premiere fois a la rue
du Bac. En l'absence de M. le Superieur gen6ral,
c'est M. Cazot, assistt de M. le Directeur et de M. le
Sous-directeur, qui lui offre l'encens et I'eau bCnite a
la porte de la chapelle. Lorsque Son Eminence,
accompagn6 de M. le chanoine Clement, a pris place
sur son tr6ne, M. l'Assistant lit, au chceur, une adresse
de bienvenue dans laquelle il rappelle le pass6 de la
Communaut6 et donne une vue d'ensemble sur ses
ceuvres actuelles. Mgr Dubois r6pond a peu prbs en
ces termes:
u Mes bien chores Soeurs,
t( Les pages dont vous venez d'entendre comme moi
la lecture nous retracent le pass6 glorieux de la Communaute ; elles font entrevoir de grands espoirs pour
'avenir.et mettent sous les yeux vos labeurs presents.
Je suis heureux de venir apporter ce soir a vos v6enres Superieurs, tant a ceux des pretres de la Mission
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qu'a celles des Soeurs de la rue du Bac, 1'assurance de
ma pieuse sympathie et de mon paternel d6vouement
J'admire ce que la charit6 de Dieu a produit par le
cceur d'un saint, depuis trois siecles, car saint Vincent
avait rev6 vos grandes ceuvres qui remplissent le
monde. Elles ont commence, comme il vient de nous
etre dit, par n'6tre qu'un petit grain de s6nev6, ces
deux families a leur naissance, mais ce grain de
s6nev6 a form6, en se developpant, deux grands
arbres sous les rameaux desquels s'abritent aujourd'hui les oiseaux du ciel. Gloire a Dieu qui a voulu
glorifier son saint et qui vous donne des ap6tres qui
portent partout la bonne nouvelle, missionnaires infatigables r6pandant la parole de Dieu. Vous aussi, mes
bien cheres Soeurs, vous etes fidles aux enseignements que vous a donnes votre bienheureuse fondatrice. Ici, vous gardez ses pr6cieux restes dans le
sanctuaire b6ni oi la tres sainte Vierge a daigne se
montrer, ou elle a fait entendre sa parole . une de
vous, oii elle vous a faites les propagatrices de sa
medaille miraculeuse, graces insignes r6pandues sur
votre Compagnie et dont vous beneficiez; que ces
graces vous aident a demeurer fiddles ! Ah ! puisse
toujours regner en chacune de vous la charit6 da Sauveur Jesus, comme elle rigne dans la vie de saint
Vincent et de Louise de Marillac ; et, oii la puiser
sinon dans le Cceur de Notre-Seigneur ; voili le principe et la source meme de toute charit6, car Dieu est
charit6.
S(Ayez au fond de vos cceurs la charit6, faites-en
rayonner les flammes, r6pandez-les par votre humilit6, votre ob6issance, votre esprit de sacrifice. Que
vos actes soient remplis de bont6 et de patience.
Faites de Notre-Seigneur le module de votre vie;.
que ses vertus, celles qui r6gnaient en saint Vincent
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et en la bienheureuse Louise de Marillac, soient les
v6tres. Et puisque vous etes Filles de la Charit6,
manifestez toujours et partout celle qui doit etre dans
vos Ames ; montrez-Ia dans toutes vos actions,- jugements et paroles; qu'elle vous guide et vous dirige en
tout. Ainsi vous r6pondrez a votre sainte vocation,
vous glorifierez Dieu, vous realiserez les voeux de
votre bienheureux Pere, vous sanctifierez les Ames
avec lesquelles vous etes en rapport dans vos differentes ceuvres et ainsi, vous sanctifiant vous-memes,
vous accomplirez parfaitement les grands desseins de
Dieu sur vous. »
Apres la b6nediction du. tres saint Sacrement,
Mgr Dubois monte dans les appartements de la Tres
Honoree Mere. 11 est surpris, ayant laiss6 les soeurs A
la chapelle, de trouver dans la cour Sainte-Marie-une
double haie de cornettes qui s'agenouillent sur son
passage. Ce sont les retiaitantes, dont les saints exercices n'ont pas 6t6 troubles, meme par cette auguste
visite, mais qui ne veulent pas n6anmoins 6tre priv6es
de la b6nediction du premier pasteur du diocese.
Son eminence, avec une bonte toute paternelle,
leur fait signe de se grouper'et veut bien leur redire
les paroles qu'il a adress6es aux autres sceurs. Chacune se retire ravie de cette bienveillance. Ensuite Ie
v6n6r6 Cardinal se rend au s6minaire. II y felicite la
Communaute d'avoir adopte le chant gregorien, car
c'est bien 1, dit-il, entrer dans les d6sirs de la sainte
Eglise, et il se montre content du plongeon des
cpetites soeurs ), plongeon dont toute Fille de la Charit6 doit conserver fiddlement I'usage ; cette recommandation est l'une de celles que notre archeveque
vener6 aime beaucoup a faire aux Sceurs.
Ii termine sa visite par la tournee des chores
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malades, auxquelles il a demand6 d'apporter lui-meme
sa b6nediction.
8 juilllet. - Cliture de la retraite pr&ch6e k
Saint-Lazare a quarante-huit pretres du diocese de
Meaux, par M. Sanson.
1o juillet. - Distribution des prix aux jeunes filles
des ecoles professionnelles catholiques de Paris, presidee
par Mgr Roland-Gosselin. Les' principales
maisons de Soeurs de la capitale sont representees par
les travaux de leur 'cole professionnelle, par leurs
enfants aux costumes varies et par les sceurs, chevilles
ouvrieres de 1'oeuvre. M. le baron de Nervo expose
que, dans les ateliers, on fait tous les jours l'education m6nagere, l'instruction technique, I'enseignement religieux, que 1'on y donne chaque semaine des
cours de coupe, de dessin, de frangais, de gymnastique et que chaque quinzaine les jeunes apprenties
doivent passer deux heures la cuisine ou au repassage. Cette annie, 432 jeunes filles ont concouru au
lieu de 99 en 1920. Des prix consistant en bourses
d'apprentissage ou en livrets de caisse d'6pargne sont
distribu6s aux laureates de la rue Caulaincourt, de la
rue Bobillot, de la rue Gassendi, de la rue Jenner,
de la rue du Chevaleret, de la rue Jean Cottin, de la
rue Geoffroy-Saint-Hilaire, etc.

16 juillet. - Cl6ture de la retraite pr&chee a SaintLazare, par M. Maurel, a cinquante pr&tres de Meaux.
19 juillet. - Voici comment la Tunisie catfolique
rend compte de la solennite de ce jour :
Le 19 juillet dernier, saint Vincent de Paul 6tait magnifiquement fete dans la Maison-Mere de ses fils, les Lazaristes
de.la rue de Sevres, a Paris.

Le corps du grand saint expose dans son beau reliquaire,
parmi les lumires et les ors, ne cessa d'attirer, tout le jour,
la foule des Parisiens. Numbreux, tres nombreux furent les
pelerins de la Foi et de la Charit6 - je dirai meme, connaissant l'etat d'ame de certains : a les pelerins de Pidde nationalc -- qui s'en vinrent venerer les restes de ce Frangais hors
de pair, et ne purent s'empecher de songer 4 la beaute exceptionnelle qu'atteint 'humanit6 quand elle se laisse modeler
et manier par la main.de Dieu.
Qu'elles sont interessantes les foules parisiennes dans les
6glises, 616gantes et simples k la fois, libres et recueillies.
Et remarquez que, ce jour-la, la population la plus m6ele que
P'on puisse imaginer d6fila dans la chapelle des Lazaristes :
Smcurs de Chazite, dames du meilleur monde, jeunes 6tudiants, graves messieurs des Confizences y coudoyaient les
marchandes des quatre-saisons, de petits employes et pas
mal de pauvres heres. Si nous avions un roi en France, k
coup sir, la seine serait venue s'agenouiller devant la chasse
de saint Vincent. Et ainsi, tout comme de son temps, on
aurait vu, autour de ce pretre si humble et si puissant, les
repr6sentants de toutes les classes de la Socite6.
Les offices furent tres solennels. On connait la maniere
impeccable dont les jeunes clercs Lazaristes, futurs formateurs de prktres eux-m6mes, exicutent les cer6monies. Et
leurs chantsl Les amateurs de melodies gr6goriennes out
df se retireS satisfaits. En effet, si ces chants, a premier
abord, du moins pour les profanes, semblent manquer d'iclat
et de variete, ils nous frappent tous par leur douceur et leur
pietd. Et puis Saint-Lazare a un organiste et des orgues. Et
quel organiste! Et quelles orgues I
Celui qui vous ecrit ces lignes, amis Tunisiens, pensait a
notre cath6drale en 6coutant les chceurs et 'instrument.
Mais, patience, nous aussi bient6t...
Je ne vous parlerais pas de la Saint-Vincent chez les Lazaristes si, cette ann6e, la fete n'avait etd marquee de quelque
couleur afrkaine.
DIabord le ce•~brant, le pontife. II y avait bien L'vEque de
Santorin, puis le distingud publiciste romain, Mgr Glorieux,
mais c'dtait Mgr Bessiire, 6veque de Constantine et d'Hippone, notre aimable voisin, qui officiait. Ancien 6live du
Siminaire d'Oran, doac des Lazaristes, il 6tait un peu chez
iui, dans la maison de ses anciens maitres, tous fiers et bien
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heureux de le recevoir. En presidant la fete du grand fondateur de tant de sdminaires frangais et africains, Sa Grandeur payait a la fois une dette de reconnaissance diocesaine
et personnelle.
L'assistance aussi etait en bonne partie de nos regions.
Nous avons revu, avec une joie fraternelle, dans les stalles,
M. Pages, le supcrieur des Missionnaires de Tunis, et
M. Caruso, son confrere; M. Gleizes, le savant auteur de la
vie d'une gloire tunisoise : Le R. P. Le I.acher, le cdlobre
consul du dix-septibme sikcle; M. Sackebant, ancien professeur de thoologie morale au Siminaire d'Oran, aujourd'hui supcrieur a PNrigueux; M. Rellier, ancien professeur
d'histoire eccl6siastique a Oran. Et puis, par-dela la balustrade du chaeur, dans les bas-c6tes etjusque dans les galeries,
des Algirois et des Tunisiens, anciens ou r6cents, de passage & Paris ou residents en la capitale. J'en pourrais bien
citer une trentaine.
Le predicateur, lui aussi, Tunisien. C'6tait le conferencier
de notre cathedrale qui, voyant autour de la chaire de SaintLazare une foule si compacte et si choisie, en profita pour
tenter de faire connaitre et aimer Tunis, en decrivant notre
Regence, son passe, ses splendeurs, ses perspectives d'avenir.
Le sujet d'ailleurs s'y pretait. Saint Vincent de Paul n'a-t-il
pas ete esclave & Tunis? Et n'est-ce pas a la suite de son
esclavage qu'il envoya aux c Barbaresques , ses missionnaires et ses consuls? Et ce fut 1 le double theme de
Mgr Pons.
Presque tout done etait africain, dans cette belle journae,
sous les voutes de la chapelle de Saint-Lazare. L'illusion
etait d'autant plus facile qu'il y avail, - oserai-je le dire au dehors, canicule saharienne et au dedans atmosphere de
hammam... Tout change, ici-bas, les hommes et les choses.
Di6 train oi les modifications marchent sur cette planeter
vous verrez, dans quelque temps, on ira chercher la fraicheur, aux mois d'et6, non plus en France, mais rue Tourbetel-Bey, place Bab-Souika, ou bien k Sfax, k Gabbs. Qui sail?
Mais la fraicheur spirituelle, le dilatement de PAme, les
joies et les vacances pour le fidele catholique, on les trouvera, toujours, sfrement, dans le voisinage des saintes
reliques, en l'evocation des grands t6moins de Jesus-Christ,
pres de la chAsse de sainte Genevieve, l'ange gardien de
Paris, de saint Vincent de Paul, entre autres.
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Je me disais en relisant, par devoir immidiat, la vie de ce
grand homme, en tournant chaque feuillet, & chaque instant,
comme malgr6 moi :
- Mais, voila un surhomme, un Francais exceptionnellement grand, qui, exceptionnellement, honore, non seulement
notre race, mais l'humanit. II fut, en efiet, un diplomate, un
ravitailleur de provinces ddvastees, une providence pour les
pauvres et les orphelins, un r6formateur de 1'Eglise, un fondateur d'oeuvres, et tout cela hors de pair. Ne revait-il pas de
la conquete d'Alger? II organisa, chose merveilleuse, 'exp&dition. Un pretre! C'est la. ville de Marseille qui ddroba sa
collaboration au dernier moment. Quel homme! Quel frangais! Comment se fait-il que tous les enfants des dcoles communales de Paris, qui savent le nom et la vie d'un tas de
quelconques personnes, n'aient pas d6file, aujourd'hui, conduits par leurs maitres, devant les ossements vindrables de
Vincent de Paul ?
Comment se fait-il qu'a Tunis o& il entreprit de si grandes
choses, apres son esclavage, son nom ne soit pas celui d'une
avenue centrale, d'une principale artere? Tunis, ofi il y a
tant de rues nouvelles, tant de noms d'illustres inconnus,
tant besoin de noms nationaux a repercussion historique,
Ovocateurs de notre passe local I
Ah! voila, Vincent de Paul 6tait pretre.
Les Arabes ne trouveraient la chose que mieux; les catholiques maltais et italiens seraient ravis; la masse des Frangais eclairds, plus encore. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a
aussi M. Z... et M.R... de qui, pour riei au monde, on ne voudrait entendre les patriotiques et liberales protestations.
N'importe! Quel homme, quel Francais" que cet ancien
esclave de Tunis!
Nous avons le droit d'etre fiers de lui, nous, ses coreligionnaires; nous, ses compatriotes.

24 juillet. -

Clichy fete, aussi bien et peut-8tre

mieux que nous, saint Vincent de Paul. II y a predications en son honneur pendant neuf jours et la neuvaine est bien suivie par diff6rentes paroisses de
Paris. C'est aujourd'hui. Ia cl6ture de la neuvaine.
Quand la nouvelle 6glise sera achevee, notre saint
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Fondateur aura un temple digne de lui,
de Clichy oi de son temps a les bonnes
universellement comme des anges - et
semblait, a vrai dire, apporter a lumiere

en cette ville
gens vivaient
c oi precher
au soleil ».

26 juillet. - Nous allons a la rue du Bac pour les
offices et pour la conference donnee par M. BCviere.
Une conference que nous n'avons pas entendue est
celle que le Tres Honor6 Pere adressa en ce jour aux
Sceurs du Seminaire ; nous avons pu cependant la lire
grace A l'heureuse memoire (ou habile stinographie)
d'une auditrice, et nous pouvons l'ins&rer dans les
Annales :
IMes tres chores Sceurs, en arrivant parmi vous, je
suis heureux de voir vos rangs serr6s (on me dit A
l'instant que vous etes 3o5) et cependant, je voudrais
les voir plus serres encore, car si ce m'est une grande
consolation de vous voir ici nombreuses, ferventes et
bien dispos6es, tout autre est le sentiment 6prouv6 en
niaints et maints endroits, oit le manque de sujets est
une vraie peine et la cause de plaintes bien souvent
exprlmnes : -II y a huit soeurs, an lieu de dix, on va
« succomber... n Que r6pondre A ces voix d6solses ?
Quelques paroles d'encouragement et d'espoir... a Le
a bras du Seigneur n'est pas raccourci. Quand Dieu
a envoie l'6preuve du manque de bras, c'est qu'll vent
a les remplacer Lui-mnme.•n Cependant, il semble qu'on
aimerait mieux pouvoir envoyer des sujets; nous
pouvons et nous devons le demander, d'abord a saint
Joseph, notre grand pourvoyeur, puis A saint Vincent
en cette octave de sa fete. Demandons-le-lui avec fervear pour nos deux families, mais demandons-lui
surtout que tous ses enfants et ceux qui le deviendront
soient anim6s de son esprit.
ccLes deux families, en effet, ne sont vraies et exis-
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tantes que par l'esprit de notre saint Fondateur.
Comme la branche se desshche vite si elle est sbpar6e
de la racine, la mort arrive vite si la verit6 disparait.
Aussi il importe bien pour nous de demander et de
comprendre cette belle formule, qui termine l'oraison
a saint Vincent et amemus quod amavit et quod docuit
operemur. Que nous aimions ce que saint Vincent a
aime; que notre cceur soit semblable au sien. Que
nos affections, nos d6sirs, nos enthousiasmes soient
ceux de notre bienheureux Pere.
Saint Vincent a aim6 Dieu et cet amour s'est
r6pandu et a attire des ames t Dieu. Votre bienhenreuse Mere a partag6 et realis6 ses reves et ses d6sirs.
Vous anssi, vous devez les traduire dans votre vie et
dans votre conduite. Le s6minaire n'est qu'une
abauche, un point de d6part, une impulsion. Vous y
avez le loisir de m6diter et vous devez en emporter le
d6sir pratique d'aimer ce qu'a aim6 saint Vincent.
Vous devez 8tre pretes a aimer Dieu non pas a moiti6,
ni en theorie, ni sur le papier, mais a la sueur de votre
front et A la force de vos bras. Sainte Chantal avait
grav6 sur son cceur le nom de J6sus. Gravez-le aussi,
sculptez-le au fond du v6tre; il vous donnera l'impulsion qui fait marcher sans jamais ralentir ni d6vier.
Vous devez aussi pratiquer ce qu'a enseign6 saint
Vincent. II a &t6 un grand pr6dicateur : ses conf6rences, ses lettres, les traditions, les coutumes qu'il
nous a laissees constituent un v6ritable corps de doctrine. D'une maniere gen6rale, on connait peu saint
Vincent. Certes, son c6te ext6rieur a fait impression
sur les contemporains... il y aurait de quoi absorber
plusieurs vies humaines... mais il faut pen6trer dans
son intimit6, entrevoir sa vie interieure, pour avoir
1'explication de son identification avec Dieu, de sa
cooperation a l'action divine, de sa parfaite docilit6 .
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suivre 1'inspiration et le mouvement de la grace.
Op6rez, vous aussi, cette vie interieure, r6alisez-Ia
autant que vous le pourrez. Si elle n'est pas commencee au seminaire, elle ne sera pas continue ; si
elle est mal commenc6e, elle se developpera mal.
Vons pourrez, dans les ceuvres, mener une vie admirable au point de vue humain, mais sans valeur devant
Dieu. Saint Vincent nous a enseign6 l'activit6, le don
de soi, mais inspir6s par l'union A Notre-Seigneur;
enracin6s, fond6s dans la vie interieure, dont vous
apprenez ici les rudiments qui devront etre divelopp6s pendant toute votre vie, au service des pauvres,
dans la pratique de l'humilit6, de la charit6, du support. C'est un bel ideal que vous propose et vous
pr6sente votre saint Fondateur et, si vous le voulez,

vous serez tres heureuses, mais a la condition que
vous ne perdrez pas de vue cet id6al. Oui, vous
pourrez trouver le bonheur en communaute. II y est,
si vous voulez etre humbles et dociles de coeur, d'esprit, de volont6, parfaites 6colieres de notre bienheureux Pere, 6vitant les retours d'amour-propre et de
vaine complaisance, qui laisseraient votre nature
reprendre le dessus. Alors, la Communaut6 sera vraiment pour vous un ( paradis sur terre ,.

( Oui, vous avez ete bien inspir6es de venir ici; vous
avez trouv le bonheur, mais gardez-le bien. Vous
etes oi Dieu vous veut et rien ne vous parait difficile
parce que vous aimez. Demain, vous cbangerez d'habit
et sous la cornette aussi bien que sous la coiffe, ces
mrmes dispositions devront vous animer. Elles devront
meme se perfectionner toujours davantage, si vous
profitez des enseignements de votre bienheureux Pere,
car 1'.colibre du lendemain doit etre plus savante
que celle de la veille. Et cette docilit6 sera la gardienne assur6e du bonheur que vous goftez dans la
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maison de Dieu. Pensez-vous que les sacrifices, les
peines, les douleurs de tout genre puissent troubler
ce bonheur ? Non, tout cela passe a c6ti de l'ame qui
est , Dieu. Ce quiest nous, c'est notre coeur, notre
volont6, notre vie int&rieure. Gardons bien notre a chez
nous ». Apprenons bien les enseignements qui seront

le levier de notre vie. C'est cette promesse que je
vous demande aujourd'hui, au nom de notre saint
Fondateur, qu'il m'est donn6 de repr6senter au milieu
de vous. Ma consolation n'est pas seulement dans
votre nombre, mais dans la qualit6 qui compose ce
nombre, car il importe surtout que toutes et chacune
de vous sachiez faire fructifier les belles semences de
l'esprit de votre etat, qui vous ont prodigubes si
abondamment ici. C'estainsi que vos ames pourront
se fondre de plus en plus en celle de saint Vincent et
de votre bienheureuse Mere et se r6unir elles dans
le Caeur adorable de Notre-Seigneur. Dites done de
tout cceur: a Et moi, je vous promets de ne pas
oublier cette promesse qui sera exprimhe par un plongeon silencieux, d'etre toujours, quoi qu'il arrive, la
consolation de nos v6n6res Superieurs, en vivant de
plus en plus des enseignements de notre bienheureux
Pere saint Vincent, en aimant ce qu'il a aim6 et en
pratiquant ce qu'il a enseigne. ,
Une particulariti de ce jour, tout a fait inusitte, qu'on
ne trouve consignee dans aucun coutumier, que les
plus anciens n'ont jamais vue et dont ils n'ont jamais
entendu parler et qui m6rite pour cela d'etre relatee,
est un five o'clock, distribu6, a quatre heures, aux
Missionnaires, dans une salle de la Cominunaute. 11
faut dire, pour justifier la chose, qu'il n'a iamais fait
aussi chaud un 26 juillet, depuis la fondation de la
Compagnie, du moins nous le supposons.

.
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Fete de sainte Marthe. Le coutumier

des Sceurs indique qu'il y avait autrefois conference
et il ajoute que cet usage a cess6. II serait interessant -ce propos de rapporter ici quelques-unes des
recommandations qu'on faisait autrefois a toutes celles
qui exercent un office quelconque, concernant le r6fectoire, a savoir : cuisinieres, serveuses de table, lectrices de table. I y a des -avis tres curieux, mais cela
nous entrainerait trop loin. Notons-en un seulement
pour indiquer le genre : la lectrice est invitee a s'arreter aux virgules, le temps de dire : Jisus,Marie; aux
points-virgules et aux deux points, le temps de dire :
Jesus, Marie, Joseph ; et enfin aux points, le temps de
dire : je vous salue, Marie, jusqu'a sainte Marie, Mere
.de Dieu. VoilT qui est precis.
30 juillet. - Clbture de la retraite pr&ch6e a
quarante et un pretres de Meaux, par M. Pumir.
6 aoit. - C16ture de la retraite prechee, par
M. Ryckewaert, i soixante et onze pretres de Chartres.
15 aoit. -

Fete de l'unique Mere de u la petite

Compagnie )); f&te aussi de celle qui la repr&sente sur
la terre. Les soeurs lui offrent leurs souhaits a la salle
de retraite. M. le Superieur gen6ral engage les s
seurs
a suivre la tris sainte Vierge dans son Assomption. 11
leur rappelle, que c toute vie doit 6tre th6ologiquement une assomption et non une ascension 3. Notre-

Seigneur, seul, a pu monter au ciel par ascension, effet
de sa toute-puissance; mais nous, nous avons besoin
d'y etre conduits, attirs,. Des anges sont destines .
nous y aider, anges invisibles : ange gardien, ange de
la Maison-Mere, ange de la Communaut6; anges
visibles que nous trouvons en la personne de la Tres
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Honoree Mere on des Supirieurs quels qu'ils soient.
La Regle aussi pent &tre consid6ree comme I'un de ces
anges. Laissons-nous done conduire, pousser m&me et
avouons quenotre monte n'est pas ainsi trop difficile.
Et si,en gravissant la longue 6chelle qui sparelaterre
du ciel,il prend a quelqu'une la fantaisie de monter a
la fois deux ou trois degres, personne n'y trouvera a
redire. En tenant aujourd'hui nos regards lev6s bien
haut, disons-nous que a pour entrer dans sa gloire, il
a fallu que le Christ souffrit n. Tous nous devons passer par la mmae voie, et si nous le faisons avec generosit6, lorsque nous en serons an dernier echelon,avant
1'entree an paradis, nous pourrons nous rendre ce
t6moignage : a J'ai surabond6 de joie dans ce mystere
de mon assomption. i
28 aont. - M. Fontaine pr6che laretraite
huit pr6tres de Soissons.

a soixante-

24 septembre. - Cl6ture de la retraite prech6e, par
M. Roux, a soixante-douze pr6tres de Chartres.
27 seplembre. -Les

professeurs du college Stanis-

las commencent ce soir leur retraite & Saint-Lazare ;
c'est M.Dujardin qui La pr6che aux pr6tres ;M. Constas, .aux laiques.
Constatens a ce propos combien 'CEuvre des retraites
sacerdotales est actuellement florissante A notre Maison-Mere; c'est AL Rellier qui estle directeur de toutes

ces retraites. Ajoutons qu'un certain nombre de confreres ont prach6 semblables retraites dans differentes
villes. A Lyon, MM. Mott et Thierion; a Poyanne,
M. Durand;- Dijon, M. Tardieu; A Conflans, M. Bonvier; a Soissons, M. Fontaine; a Chartres, M. Cazot,
et ailleurs peut-etre, d'autres que nous ne connaissonspas.
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Les jeunes gens (seminaristes et 6tudiants) ont eu
leur retraite pr&chee par M. Xavier Sackebant, dans
une propriet6 situee en Picardie, au village de Beaucamps, dans la Somme. C'est l qu'ils ont pass6 toutes
leurs vacances depuis la fin de juillet.
La maison de Beaucamps est & la fois chateau et
ferme. A la voir de l'ext6rieur, a considerer ses quatre
tours qui se dressent menaqantes, a contempler sa
porte principale ogivale juste assez haute et assez
large pour laisser passer une voiture, on pense a un
chiteau, a un vieux manoir du moyen age ; on cherche
la trace des foss6s, on examine oii devait se trouver
le pont-levis, on regarde si le guetteur est encore dans
le petit beffroi qui domine l'entree, on 6voque par
l'imagination quelque siege soutenu contre les protestants au seizieme si&cle, ou contre les Anglais au quatorzieme sihcle ou qui sait? peut-&tre contre les Normands. Mais se laisser aller a ces pensbes serait bitir
un pur roman car les archives de la localit6, au temoignage de ceux qui les ont consulties, ne disent rien a
ce propos. En revanche, ces vieux papiers, conserves
soigneusement dans un coffre-fort enferme dans le
mur d'une des tours, relatent, nous a-t-on dit, les mutations, achats, ventes, locations et permettent ainsi
de reconstituer une certaine histoire de la maison,
mais comme nous n'avons pas eu le temps, meme de
les parcourir, nous ne pouvons rien dire i ce sujet.
VoilU pour l'aspect exterieur de la maison; I'impression est toute diff6rente quand, apres avoir franchi la
porte, on d6bouche dans la grande cour de la maison.
( Maisc'est une ferme ,, tel est le mot qui jaillit naturellement; toutes les fermes de Picardie et de Normandie sont comme cela : une grande mare au milieu,
des 6tables et des granges tout autour. La mare de
Beaucamps est dess6chie, et les briques qui servaient
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a retenir les eaux sont employ6es A la construction
d'une grande citerne que le frere Mesquita, habile en
maints travaux, construit actuellement. Une longue,
large et solide grange qui a servi d'ambulance pendant
la guerre, est inoccup6e : peut-6tre serviia-t-elle un
jour de dortoir pour les jeunes gens. Plus loin se voit
le chenil; ensuite se dresse une espece deportetriomphale qui ne conduit pas au Capitole, mais qui devait
servir pour les hautes voitures rentrant triomphalement
charg6es de b16 ou d'avoine; apres, viennent les
6tables; elles sont vieilles et ont besoin d'etre 6tayees
solidement. Ia ferme compte un certain nombre de
vaches qui trouvent dans les gras piturages de la propri6t6 de quoi produire un lait abondant. En d6passant les 6tables, nous arrivons a une allee d'arbres qui
conduit a la foret voisine. Cette allee est un des
charmes de la proprifte : on peut s'y promener tranquille; on goAte le calme: point de ces bruits assourdissants de la ville ni de ces tr6pidations des gros
autobus de Ia rue de Sevres; on y jouit de la fraicheur
et de l'ombre; all6e id6ale pour r6citer son breviaire,
faire sa lecture spirituelle ou discuter peripatetiquement de omni re scibili. Au bout de cette all6e commence une for&t qui mesure je ne sais plus combien
d'hectares; les futurs missionnaires ont ici de quoi
satisfaire leur besoin de marcher. Pas une ame qui
vive dans ces all6es et dans ces sous-bois myst6rieux;
j'entends un &ameraisonnable, car des ktres anim6s,
des oiseaux, du gibier, il y en a. On dit mame que
des battues de sangliers y sont organisies pendant
I'hiver.
C'est 1l, dans ce site agr6able, cet air pur, que les
jeunes gens ont refait leurs poumons anemi6s par l'air
vicie .de Paris. Ils ont eu, pendant leur sejour, des
visites honorables. M. le Sup6rieur g6neral y est all6
17
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plusieurs fois passer quelques jours; il y a fait sa
retraite avec les jeunes gens. La Tres Honoree Mere
s'y est rendue igalement avec ma Soeur assistante; elle
y a mime dine dans un appartement s6par6, et comme
les petites soeurs du seminaire n'6taient pas li pour
servir a table, ce sont les 6tudiants qui ont eu cet honneur. La Tres Honoree Mere a visit6 ensuite Aumale,
Guimerville, le Triport.
Signalons parmi les autres visiteurs .de marque,
M. Planson, assistant de la Congregation; M. Meugniot,
directeur des Filles de la Charit6; M. Devisse, cure
de Sainte-Anne d'Amiens et plusieurs autres que nous
ne connaissons pas. C'est dommage que la-propri6t6
soit si loin de Paris; il faut plusieurs heures de chemin de fer et de voiture pour s'y rendre; c'est le seul
inconvenient : A part cela, la propriet6 a tout pour
plaire.
2 octobre. - Contrairement a l'usage de commencer
la retraite le 27 septembre, on a renvoy6 les exercices
spirituels a aujourd'hui pour les pr&tres et pour les
fr&res. M. le Superieur g6enral nous exhorte a croitre,
pendant ces jours de salut, dans la science et I'amour
de Notre-Seigneur.
1o oclobre. - Cl6ture de la retraite des pr&tres et
des freres. M. le Superieur general commente la parole
de saint Paul : obliviscenseaquae retro sunt, ad ea quae
sunt priora extendens meipsum. Quelques changements
ont lieu i la Maison-Mre : M. Colliette 6tant appel6
a d'autres fonctions importantes, c'est M. Parrang
qui le remplace dans la charge de procureur de
la Maison-Mere, et M. Rellier dans celle de sousdirecteur de la Sainte-Agonie. M. Bettembourg ayant
6t6 nomm6 visiteur de la province de Belgique, c'est
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M. Gleizes qui lui succede comme visiteur de la province de France, et M. Robert comme sous-directeur
des Dames de la Charit6 et de l'oeuvre Louise de Marillac.
12 octobre. -

On fait la cinquantaine de vocation

de M. Gleizes, notre nouveau visiteur. Pendant ces
vacances, il y a eu deux autres cinquantaines : celle du
frere Forbras et celle de M. Roug6.
Ce soir, le Tres Honord Pere part pour Rome avec
M. Veneziani; il va faire la visite canonique des maisons de soeurs de la Ville Eternelle. Comme M. Cazot,
premier assistant est parti depuis le 2 septembre pour
faire la visite extraordinaire des provinces de Chine,
c'est M. Planson qui remplace M. le Superieur ginaral
pendant son absence.

VOYAGE DE LA TRES HONOREE MtRE
DANS LE SUD-OUEST
(Janvier 1921)

Les solennites du triduum ce6lbre au Berceau-deSaint-Vincent en I'honneur de la bienheureuse Louise
de Marillac et des Soeurs martyres d'Arras,ont decid6
la Tres Honor6e Mere A s'6loigner de la Maison-Mere,
malgr6 le surcroit des occupations a cette 6poque de
1'annee; cependant, elle l'a fait sans regret, car il lui&taittres doux, en allant recommander les intentions
de la Communaut6 dans Thumble sanctuaire de Ranquines, de donner aux belles oeuvres du Berceau une
marque du constant int&ert qu'elle leur porte. Elle a
&t6 heureuse aussi de profiter de cette occasion pour
visiter quelques maisons du Sud-Ouest, mais ses haltes
de voyage ont dt se faire tres courtes.
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A Dax tout d'abord, elle s'est agenouillbe dans la
chapelle de l'h6pital oi tout parle de soeur Marguerite Rutan, cette autre grande victime de la Revolution, que nous esp6rons voir un jour sur les autels.
Une rapide tourn6e dans les salles lui a montr6 que
les traditions de devouement aupres des pauvres
malades se perp6tuent dans cette chore maison; et
apres un pelerinage ai Notre-Dame du Pouy oi le
digne M. Delanghe et M. le Superieur se sont faits
ses complaisants cicerones, donnant de tris int6ressants d6tails en particulier sur le symbolisme des diff6rentes parties de la belle chapelle, elle est arriv6e
au Berceau n'y prec6dant que de quelques heures
M. notre Tres Honor6 Pere.
Nous ne parlerons pas ici de ces f&tes dont le
compte rendu sera sans doute donn6 aux lecteurs des
Annales. Disons seulement que les consolations du
Thabor ont 6t6 bient6t suivies des tristesses du Calvaire et, au pied de la Croix, unique esp6rance de la
bienheureuse Mere, ayons un souvenir pour notre
regrett6e saeur BWraud qui, un mois plus tard, est
allee chercher au ciel la r6compense de ses derniers
travaux, dans lesquels avait passe tout son amour
pour la Communaut6 et sa devotion a nos saints Fondateurs.
De ce coin beni de la terre des Landes, si f6cond en
pieuses emotions, de filiales et pressantes instances
ont entrain6 la Tres Honoree Mere i Pau, lui facilitant un arr&t a l'h6pital d'Orthez dont elle tenait k
avoir un apercu et surtout a saluer la bonne soeur servante. La visite du grand asile des alienbs, au matin.
du 2 fevrier, lui a procure la sainte joie d'y presenter
S1I'autel une nouvelle 6pouse du Seigneur, dblicatesse
de.la Providence la didommageant du sacrifice tres
senti de ne pas se trouver auprbs des dix seurs qui,
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en cette m&me date, prononcaient leurs premiers
Vceux a la Maison-Mere. Son admiration ne s'est pas
moins port6e sur la belle et confortable installation de
cet 6tablissement que sur l'ordre merveilleux qui y
regnait, meme g cette heure si matinale et plus encore
sur I'expression de bonheur refletee
par tous les
visages, bonheur chez les sceurs, cela va sans dire, de
se d6penser sans compter aupres de ces pauvres desh6ritees, mais aussi bonheur chez les internees ellesm&mes qui, se sentant aim6es et soignees, vont a la
soeur avec une confiance vraiment touchante.
La seconde halte de ce jour a 6t& pour l'Orphelinat
agricole; un beau bataillon de garconnets s'y, pr6parent un serieux avenir et profitent largement de
1'air si pur, tout en apprenant leurs devoirs de bons
chr6tiens ; puis visite rapide, quoique non moins interessante, du pavilion des tuberculeux, de la maison
de convalescence, et enfin arrft a l'h6pital que les
Filles de la Charite desservent depuis 1761, oiI le
Christ est resti dans les salles a la place d'honneur,
oh M. le president de la Commission administrative
a bien voulu lui-meme accompagner la Tres Honoree
Mere auprbs du lit de chaque malade.
Les heures consacrees A la visite des maisons de
Pan se sont bien vite 6coul6es ; les oeuvres si vivantes
de la Misericorde, oeuvres de jeunesse, ceuvres d'assistance des pauvres qui, au cours des annees de
guerre, out pris, selon les circonstances, les formes les
plus opportunes, ont donn6 a la Tres Honoree Mere
de v6ritables consolations.
Tarbes itait trop pres neanmoins pour que les
soeurs de cette ville ne gardassent pas, elles aussi,
1'inebranlable confiance d'obtenir a tout prix la visite
de leur Mlre. Si, afin de gagner du temps, il fallait
une automobile pour le voyage, on trouverait l'auto-
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mobile, et c'est ainsi que la Tris Honor.e Mtre a
pu les voir (ne devrait-on pas dire plut6t : les entrevoir) chacune dans leur cadre d'action. La encore elle
a &t6 heureuse, qu'elle se sentit entour&e de la belle
couroane des soeurs de 1'h6pital, ou qu'elle visitit la
vieille Misericorde, autour de laquelle les. oeuvres
s'ouvrent sous I'action de la Providence et du devouement, ainsi que des fleurs sous les rayons du soleil.
Sans tarder -cependant, il a fallu s'en arracher;
-Bordeaux attendait, et une visite, ou pour micux dire
une apparition, avait e6t promise dans les douze maisons de la ville, sans oublier I'h6pital et I'orphelinat
de Libourne.
Approuve par M. notre Tris Honore PNre qui avait
bien voulu, la veille, rejouir par sa presence ses filles
bordelaises et, avant son depart, apporter des le matin
sa pr6cieuse benediction a la Tres Honorke Mere, le
programme a 6t6 fidlement suivi; un seul regret
s'est fait sentir, celui de ne pouvoir donner plus longtemps a chacune. La vision des deux grands h6pitaux
a la visite desquels une journ6e entiere n'efit pas suffi,
celle des maisons charg6es de la distribution des
secours du bureau de bienfaisance et de la maison
Saint-Ferdinand, toujours si hospitali&re, lorsqu'ils'est
agi de rendre service a la Communaute, ont laisse &
la Tres Honor6e Mere un souvenir qu'elle a porte, a
son retour, devant la chisse de la bienheureuse Louise
de Marillac, rendant grAces pour tout le bien qu'elle
a constat6 dans cette region du Sud-Ouest et demandant, pour chacune de ses flles, une participation de
plus en plus large a l'esprit qui en a donn6 l'impulsion.
SCEUR N...
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RETRAITE DES SCEURS SERVANTES
DONNEE A SAINT-ALBAN
ET VOYAGE DE LA TRES HONOREE MERE

Dimancks 5 juin. -

La Tres Honor6e Mere part

a

vingt heures vingt; elle doit pr6sider du 7 au I5, a
Saint-Alban, la premiere retraite des Sceurs servantes
donnie en province par M. notre Trbs Honor6 Pire.
Apres une halte a la maison de la Marmite a Lyon,
halte qui lui procure le bienfait de deux messes, elle
repart pour La Teppe. Ma sceur Davin et son assistante 1'attendent A la gare de Tain. Le bon medecin
de 1'6tablissement a mis gracieusement son automobile a la disposition de la Tres Honor6e Mere.
Bruyante et chaude r6ception, au son de la fanfare,
accompagn6e d'une brillante parade ex6cute militairement par la compagnie des pompiers, dont le recrutement se fait parmi les malades de ]'etablissement.
Le nombreux personnel de la maison est la : M. le
Supirieur des Missionnaires, M. Pascal, M. Bogaert
qui preche en ce moment une retraite, les sceurs dont
le nombre estdoublI par les retraitantes, les malades
qui se pressent a l'envi autour de la Trbs Honoree
Mere pour lai dire tout le bonbeur que leur procure
sa visite.
Le temps radieux et le cadre tres beau, avec ses
arbies immenses et son vaste horizon, se prktent
admirablement a cet accueil, qui met dans toute Ia
maison un air de fete. Ma sceur Davin fait les honneurs de son domaine, depuis les jardins jusqu'a la
ferme toute bruissante et vivante des multiples convees fralchement 6closes, en passant par tous les
offices, qui, repartis dans de nombreux pavilions, font
de l'asile Saint-Vincent une petite cit6, domin6e par
la ravissante chapelle aux allures d'6glise. Le Maitre
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a la plus belle demeure et il y est honori d'une facon
touchante par les h6tes de la maison qui cherchent
pres de Lui, sous l'inspiration de leurs bons anges, le
grand remede a leur souffrance.
C'est a regret que le lendemai; matin, 7 juin, la
Tres Honoree Mere quitte La Teppe ; elle en emporte
un bien consolant souvenir. I1 lui a &t tr:s bon de
sentir dans l'ordre et l'organisation merveilleuse de
cette ceuvre unique une direction virile et bien
entendue, une grande union et de vrais coeurs de
Filles de la Charit&.
Apres la messe, ma sour Jucquaud emmene la Tres
Honor6e Mere en automobile a Valence. Vieille maison et curieuse chapelle, dont le petit cloitre d'un
autre age rappelle les moines qui dorment maintenant
depuis plusieurs sicles sous les dalles du chceur. Si
le cadre est ancien, les oeuvres sont tres jeunes et tres
vivantes : crche, bonne garde, restaurant populaire,
patronage, ouvroir, orphelinat oi la gymnastique
rythmee est en honneur et a permis de donner a la
visiteuse v6n6rbe une rapide et delicieuse petite seance
de chant accompagn6e de mouvements cadences aussi
gracieux que modestes.
A midi, la Tres Honoree Mere reprend le train de
Lyon avec ma soeur Jucquaud. Plusieurs Sceurs servantes de la ville, ainsi que ma sceur Duvillard, I'attendent A la gare et la conduisent a Saint-Alban en
auto. Les chers petits infirmes, dans leur plus bel uniforme, font la haie sur son passage; comme ils seront
heureux de recommencer, une heure plus tard, pour le
Tres Honore Pere, qui a un bon mot pour chacun et
felicite un pauvre enfant de quatorze ans, prive de
l'usage de ses jambes, de la dexterit6 et de l'entrain
avec lesquels il fait marcher sa petite voiture.
La retraite commence le soir a sept heures. Les
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soeurs servantes, au nombre de 56, sont heureuses de
cette innovation qui, en leur permettant de ccmmuniquer une fois de plus avec les Sup6rieurs, leur
donne la consolation d'entendre de la bouche du
Tres Honor6 Pere des avis et une direction exclusivement pour elles. La grande maison de Saint-Alban,
avec son personnel si d6vou6, se pr&te admirablement
a cette r6union; pendant huit jours pleins, elle devient
une succursale de la Maison-Mere et cuvre toutes
grandes ses portes aux missionnaires de la region,
heureux de venir saluer le Tres Honore Pere, et aux
sceurs qui, des quatre coins du d6partement et ,des
dipartements voisins, viennent entendre une confrence et voir la Tres Honoree Mire. Tris prise par
ses receptions, mais tres d6sireuse aussi de visiter les
maisons de Lyon, cette bonne Mere, grace & d'inlassables complaisances filiales qui lui procurent au
moment voulu les moyens de locomotion, peut
s'6chapper deux fois de Saint-Alban pour voir rapidement les treize maisons de la ville. Elle dine a
celle d'Airray oiu de ravissantes petites Lorraines lui
souhaitent la bienvenue de la maniere la plus touchante, et partout elle trouve le m&me filial accueil,
qu'elle soit annonc6e ou qu'elle vienne a l'improviste;
elle n'a qu'un regret, celui de voir ses minutes bien
compties et de ne pouvoir se donner davantage et
plus longtemps.
S. Am. le cardinal Maurin, en tourn6e de confirmation dans les environs de Saint-Alban, s'arrete au
passage a l'hospice pour saluer le Tres Honore Pere
et la Tres Honoree Mere. II donne sa b6~ediction aux
retraitantes et leur dit combien il a 6te heureux et
m8me honor6 que son diocese ait kte choisi pour cette
premiere retraite de Superieures en province, il
espere que le fait se reproduira.
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Une visite d'un autre genre, sans troubler le
recueillement de la retraite, vient apporter A toutes
grande joie et consolation, c'est la venue de notre
veinere Mere Marie Maurice qui, devant se rendre
a Paris, a avanc6 de quelques jours son voyage pour

profiter des dernieres conferences du Tr6s Honork
Pere.
Le 15 au soir, cl6ture de la retraite; le Trbs Honore
Pere retourne a Paris apres un petit arret au Renage.
Notre Tres Honor6e Mere et son entourage passent
la nuit h Lyon et vont le lendemain en automobile,
avec la bonne seur Sanoner, A ChAtillon-Jes-Dombes
prier saint Vincent dans sa premiere cure. Apris
avoir long6 la belle vallbe de la Sa6ne et s'tre un
peu enfonc6 dans les terres, I'auto s'arrete spontan6ment devant une statue de sainte Philomine qui, fine,
61anc6e, semble marcher et dire 1'invitation grav&e
sur le sol et i laquelle personne ne peut resister
u Allez A Ars ,... et nos deux Meres vont A Ars. C'est
M. le Cur- qui les conduit dans le pauvre et si
attachant petit presbytere, oi tout est conserve
comme au temps du bienheureux Vianney, et oi elles
peuvent, avec grande 6motion, baiser le drap sur
lequel il est mort et la pauvre cuiller dont il se
servait toujours. M. le Cure, apres leur avoir fait
venerer le cceur du Bienheureux, leur fait les honneurs de 1'eglise, de la modeste petite sacristie oh le
saint composait ses sermons, de la chaire oh il faisait
son cat6chisme quotidien, enfin du confessionnal qui
fut le th6etre de tant de merveilles et de tant de
riv6lations. LA encore, le temps est trop court et il
faut repartir avant d'avoir tout va et tout entendu.
A Chatillop-les-Dombes, c'est avec grand respect
que l'on monte, dans la maison de nos sceurs, par
l'escalier datant de saint Vincent, dont ii s'est servi
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tres probablement, et que l'on v6enre, dans la ravissante petite chapelle tout embaum6e du souvenir de
notre bienheureux Pere, le premier rgglement des
Dames de la Charit6 6crit par saint Vincent. Une
statue,a 1'entr6e de la petite ville, rappelle son court,
mais inoubliable passage a ChAtilloo. Du haut du
ciel, ses regards doivent se reposer toujours avec
complaisance sur ce petit coin de terre qu'il a 6vangelis6 avec tant d'amour et oi, grace A I'heureuse
initiative et au d6vouement de la bonne soeur servante et de ses compagnes, les oeuvres creees et
aimees par saint Vincent sont toujours en vigueur.
Apres avoir touch6 barre de nouveau a Lyon dans
I'hospitaliere maison de la Marmite oi la Tres
Honor6e Mere revient toujours avec plaisir, elle
reprend, le 17 au matin, le chemin du retour marqu6
par deux arr&ts A Saint-Itienne et A Montceau-lesMines. A Saint-Etienne, entre deux trains, elle a
juste le temps de voir, chez la bonne soeur Duchemin,
les sceurs servantes de la ville et ses filles de 1'h6pital
general et, en retournant A la gare, de faire une toute
petite halte A la Mis&ricorde, vraie oasis au milieu des
chemin6es et de la poussiere de Saint-Etienne.
C'est a Roanne que nos sceurs Proquin et Chetelat
viennent chercher les v6n6r6es voyageuses avec une
automobile de la Direction des mines. Deux heures
d'une route ravissante, semblable A une all6e de parc,
d6licieusement ombragee; on traverse Paray-le-Monial
A toute allure... avec le doux espoir d'y revenir le
lendemain. C'est A l'hospice, chez ma sceur Proquin
que nos Meres descendent. Cette tres jolie maison
claire et moderne, entour6e d'un beau jardin que prolonge un petit bois, n'a rien ext6rieurement d'un
hospice, et les bons vieillards semblent tout 6panouis
et heureux A la pensee d'y terminer leur vie. De

longue main, nos soeurs de Montceau avaient pr6pare
pour leurs chores visiteuses un petit pilerinage a
Paray. Des six heures du matin, le 18, deux autos
sont a la porte. Apres avoir entenda deux messes,
fait la sainte communion dans cette petite *hapelle
toute remplie des apparitions du Maitre, nos Mires
sont reques a la porte par les soeurs tourieres qui les
conduisent dans un petit parloir tout blanc, oiu un
dejeuner pr6par6 avec des d6licateises de Visitandines
est preside par une angelique statue de sainte Marguerite-Marie, ( notre Rev&rende Mere, explique une
des sceurs, ne pouvant elle-meme vous faire les
honneurs de ce modeste repas, a charg6 notre sainte
soeur de la faire a sa place. ,
Au parloir,-derriere la grille, la Reverende Mere de
Sugny annonce a notre Tres Honoree Mere qu'elle a
sollicit6 pour elle et son entourage, aupres de Monseigneur d'Autun, la permission de lever la cl6ture. La
petite porte conveniuelle, toute basse et dissimulee,
s'ouvre alors discretement et les cornettes, bien un

pea 6mues, viennent se joindre aux Visitandines, qui
leur font le plus touchant accueil et les recoivent
comme les filles de celui que Monseigneur de Geneve
avait choisi entre tous pour &treleur premier aum6nier.
C'est avec grande emotion que notre Tres Honor6e
Mere, conduite par la R6verende Mere de Sugny et
quelques soeurs, p6entre dans le chceur des religieuses
pour y v6n6rer le cerveau intact de sainte MargueriteMarie, parcourt le cloitre, prie quelques instants dans
la petite chapelle, erigee sur 1'emplacement de 'infirmerie oi la sainte a rendu le dernier soupir, s'arrate
dans le jardin
n chaque station ouI le divin Maitre a
apparu et a rev6l6 a sa bien-aim6e disciple les merveilles de son Cceur. Sur l'invitation de la RevFrende
MIre Prieure, nos.Mres entrent a la salle de commu-
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nauti, ou, apris avoir sollicit6 et obtenu de notre Mere
Marie quelques mots sur le Saint-Pere et les derniers
6vinements de Rome, il y a une fraternelle effusion
de souvenirs et de remerciements 6chang6s au sujet
des quatre ann6es de guerre pass6es par deux de nos
sceurs au monastire de Paray, pour soigner les blesses
qui y furent transportis. c Cette circonstance particulitre, dit la R6v6rende Mire, de cousines nous a faites
sceurs. > Nos Mires se 16vent, une soeur, voile baiss6,
entr'ouvre la mysterieuse petite porte et les grilles
sont de nouveau franchies. Apres une derniere priere
devant la chisse, on reprend la route de Montceau;
avant de s'arr&ter a 1'h6pital des Mines, but de la

journ6e, on descend a Saint-Vallier, oi nos sceurs,
autrefois, faisaient la classe et oh, grace au d6vouement de ma smeur Ch6telat, qui, a cet effet, d6tache
deux compagnes de sa maison, un petit ouvroir a pu
&treconserve. A l'h6pital, les heures passent trop vite
a visiter les offices, la salle d'op6rations, la pharmacie, les malades, presque tous en de petites chambres s6par6es, le nouvel h6pital qui, deux fois plus
grand que l'ancien, sera bient6t pret a recevoir sceurs
et blesses. Toutes les ceuvres de jeunesse : 6cole
menagere, ouvroirs, cours de toutes sortes : st6no,
dactylo, etc... patronages, 6tant r6unis dans une annexe
de l'h6pital appel6e ~cBel air ), c'est la que se termine
la journee oh, pour feter la Trbs Honoree Mire, une
serie de d6licieux tableaux rappelle les apparitions
de la M6daille miraculeuse. Retour rapide h 1'hospice,
oh toute la colonie des mineurs polonais avec femmes
et enfants attendent impatiemment nos deux Mires
pour leur souhaiter la bienvenue, a leur facon, par
leurs chants, une seance de gymnastique et des hurrahs
populaires. II ne savent pas un mot de franaais et
c'est la sceur, de meme nationalit6 qu'eux, qui se fait
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leur interprete pour tout et au besoin, en l'absence de
pr&tre polonais, leur fait meme de petites instructions, dont leur coeur si catholique est avide.
Apres un dernier adieu aux bons vieillards, un sincere merci a cette accueillante cite, nos Meres montent
en automobile, cette fois-ci pour la derniere fois du
voyage, et, a vingt-deux heures et demie, a la gare de
Chalon-sur-Sa6ne, oi se trouvent r6unies les soeurs
servantes de Chalon, de Montceau et quelques com-

pagnes, elles reprennent le train de Paris.
Les soeurs de la Maison-Mere sont heureuses a leur
tour d'y voir arriver notre Venerie Mere Marie, dont
le souvenir reste si vivant dans tous les coeurs.
Sceur N...
Unejournee de conferences a eu lieu a Metz; les Fillesdela

Ckariti y ent participi; on nous communique le resume da
principal rapport:
COMMENT

REMEDIER

AUX

INCONVENIENTS

INHtRENTS

A L'EDUCATION DANS LES INTERNATS

I. Inconvenients prus ou moins reels, mais toujours
reproch6s aux orphelinats (internats). i. Le d6veloppement physique est compromis faute : a) d'air et de
mouvement; b) de nourriture variee et fortifiante; c) de
soins individuels employes d'une maniire preventive :
pour les dents, yeux, oreilles, indispositions (manque
de confiance de la part des maitres et de franchise de
la part des enfants). 2. Le d6veloppement moral est
compromis : a) formation du caractire, hypocrisie
(surveillance outr6e), ent&tement, faiblesse (se croit
traite injustement), indolence, indifference (manque
d'int6ret personnel), manque d'6mulation (toujours
les memes personnes, cachet d'internat), manque d'initiative (tout est regle), danger d'immoralite (amiti 6
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sensuelle, contagion par les vicieux); b) formation professionnelle : manque d'occasion de voir de pres un
certain nombre de professions et d'etudier ses aptitudes; c) preparation aux r6alit6s de la vie : dangers
du corps et de F'me; 6preuves et peines inevitables;
obligations de Ja vie de famille; valeur du temps et de
1'argent; relation entrerecetteset dpenses. 3. Manque
d'un soutien s&rieux dans la vie, base sur 1'estime,
I'affection, la reconnaissance, comme cela se trouve
avec les membres de la famille d'adoption, leurs voisins, les camarades d'6cole.
II. Remedes aux inconv&nients pr6cit6s : I. Diveloppement physique sauvegarde par : a) l'application

consciencieuse des r-gles d'une saine hygiene A tous
les details de la vie : salles "d'etudes et de travail et
dortoirs bien eclaires et aeres, cours, bains, propret6
partout; b) nourriture simple, mais vari6e, appetissante et fortifiante; c) soins individuels accord6s A
chaque enfant en cas de besoin, c'est pourquoi la nacessit6 de visites A 6poques dktermin6es par un medecin
devou6. (La sant6 et les organes bien conserves sont
bien souvent le seul capital de ces enfants.) 2. Diveloppement moral : a) formation du caractere par l'application des meilleurs principes de p6dagogie des
1'Age le plus tendre, pour gagner et conserver la con6
fiance, tout en faisant respecter sonautorit ; intbresser
les enfants au travail et A 1'observation du reglemert,
en leur assurant un avantage personnel 16gitime; favoriser le plus possible l'initiative personnelle et une
saine 6mulation; combattre le danger d'immoralite par
une sage surveillance preventive; formation professiohnelle : enseigner si possible, les notions il1mentaires de plusieurs professions et en faire connaitre
d'autres; en cas d'aptitude prononcee, en tenir compte
dans la mesure du possible; c) preparer aux realites
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de la vie : des cours d'hyginne et de morale proportionn6s a l'age des enfants, leur communiquer des faits
(accidents, revers, 6preuves de toutes sortes comme les
journaux en relatent); faire connaitre, au moins avant
de reatrer dans le monde, les devoirs essentiels de la
vie de famille; habituer les enfants a un sage emploi
du temps et de l'argent, en leur allouant une r6tribution proportionn6e et en leur abandonnant l'emploi
d'une certaine somme; les rendre attentifs le plus souvent possible aux rapports entre les recettes et les
d6penses, en leur faisant faire des calculs pratiques de
ce genre. 3. Assurer un soutien sir aux enfants dans
l'6tablissement, en faisant l'impossible pour les congedier dans de bonnes dispositions et en s'appliquant
a rester en relation avec eux. Leur assurer toujours un
bon accueil quand ils reviennent.

FETES EN L'HONNEUR DE LA BIENHEUREUSE LOUISE
F
DE MARILLAC ET DES BIENHEUREUSES MARTYRES D'ARRAS

TOURS
Avec le meme eclat et la m&me pi&t6 qu'elle l'avait
fait pour les nouvelles saintes francaises, sainte Jeanne
d'Arc et sainte Marguerite-Marie, en juin dernier, la
ville de Tours vient de feter les nouvelles Bienheureiises, Louise de Marillac, fondatrice, avec saint Vincent de Paul, des Filles de la Charit6, et quatre de
ses religieuses martyrisees en 1794, a Cambrai.

C'est l'6glise Notre-Dame-la-Riche qui eut le grand
honneur d'etre choisie par ces solennit6s. N'est-ce pas
pres d'elle, en effet, rue des R6collets (aujourd'liui
rue Rouget- de-l'Isle), qu'au lendemain de latourmente
r6volutionnaire, les humbles filles de Louise de Marillac vinrent se r6installer & Tours et inaugurer leur
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ministere de charit6 : bureau de bienfaisance, asile,
6cole, orphelinat, creche, ouvroir, patronage, etc.,
oeuvres aussi ficondes que vari6es auxquelles doivent
tant et notre ville tout entiere et surtout la population
ouvriere de Notre-Dame-la-Riche? M. le chanoine
Dalmas l'a bien compris et l'a voulu magnifiquement
ieconnaitre. Sous son experte direction, avec l'aide de
M. Gilles, habile d6corateur, son eglise rev&tit une
splendeur inaccoutum6e. La nef requt une riche ornementation, et surtout le sanctuaire, entour6 de troph6es
de bannieres, de cordons de verdure et de lumiere
6lectrique; l'autel fut transform6, par la g6n6rosit6
des horticulteurs du voisinage, en un ravissant massif
de fleurs. Dans ce cadre magnifique et grandiose, ce
qui attirait surtout les regards, c'6tait, au-dessus de
l'autel, dans un cercle de lumiere, la toile repr6sentant
les Bienheureuses dans la gloire; c'est l'oeuvre d'un de
nos peintres tourangeaux tr:s appr&cie, M. Damon,
dont le remarquable talent n'a d'6gal que la modestie
et I'esprit de foi. Son tableau a 6t6 admire de tous; on
ne se lassait pas de le contempler, et les predicateurs
du Triduum eux-memes s'en inspirerent plus d'une
fois pour soutenir l'attention de leurs auditeurs.
C'est ce que fit en particulier le R. P. Lambert, a la
c6r6monie d'ouverture du jeudi, oit il avait a saisir,
tiche toujours ardue, une assembl6e d'environ un millier d'enfants. C'est aux plus petits, en effet, qu'il
appartenait d'inaugurer les fetes de celle qu'on nous
repr6sente, comme saint Vincent, portant un enfant
dans ses bras, tandis que d'autres s'accrochent aux plis
de sa robe. Apres le sermon, toutes ces petites filles,
venues des divers patronages de la ville, s'organiserent
en une brillante procession, semblable & celle du
Rosaire h Notre-Dame-la-Riche; elle se deroula dans

un ordre parfait, sous la pr6siden'ce de. M. le vicaire
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general Pasquier, et se termina par une bien touchante
ciremonie, une offrande de fleurs aux Bienheureuses
par les enfants.
Les reunions du vendredi d6butirent par mne messe
de communion avec allocution du P. Lambert. Une
belle assistance de personnes pieuses entourait les

seurs, doat les orphelines et le patronage, comme
presque a toutes les ceremonies, assurirent I'ex6cution des chants, accompagn6s a I'harmonium tour
tour par la devouie Mile Delaittre et M. Y'abb6 -Huguet
pour le plain-chant. A dix heures, pendant la messe
c6librie par M. le vicaire g6neral Bataille, M. Pasquier, 1'artiste si connu et si apprci±,

fit excuter une

messe a deux voix. Un clerg6 nombreux assistait a
cette cer4monie, comme du reste i toutes celles du
triduum. Le clerge n'a-t-il pas, lii aussi et tout le
premier, un large tribut de reconnaissance i acquitter
envers la Bienheureuse, qui lui a donna,
daas la personne des Filles de la Chariti, de si pr6cienses auxiliaires pour les tuvres paroissiales? Cette journee du
vendredi 6tait plus spicialement riserv6e aux religieuses, et l'on put remarqner, aux c6tes dks Files de la
Charit6, des delegations des differentes communautes
de la ville, en particulier de nombreuses Sceurs de la
Presentation, dignes 6mules chez nous des Soemus de
Saint-Vincent dans les oeuvres de charite&
La cer&monie du soir, pr6sid&e par M. le vicairc
general Bongendre, attira une grande affluence de
fidles. Le panagyrique fat prononce par M. IArchiprtre d'Amboise, qui sut int&resser vivement son auditoire. Poor faire mieux ressortir l'Iuvve immense de
Louise de Marillac et de ses Suars, il traca, ea historien erudit, un tableau saisissant de la misere morale
et materielle qui existait a cette 6poque; puis il montra
comment saint Vincent de Paul et la Bienheurense
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rem6dierent a ce triste 6tat de choses, en adaptant les
oeuvres charitables aux besoins nouveaux, en dotant les
h6pitaux de groupes de Dames et de Filles de la Charite : c'est l'origine de cet Ordre admirable des Sceurs
de Saint-Vincent, r6pandu aujourd'hui dans tous les
pays du monde. Apres le sermon, la c6r6monie s'acheva
par un salut solennel.
La journ6e du samedi fut plus sp6cialement
reservee aux Dames de Charit6 et autres z6latrices
d'ceuvres. Elles vinrent nombreuses a la messe de
communion que c6lCbra M. I'abb6 Berger, chapelain
de l'orphelinat de Saint-Vincent, et a la grand'messe
qui fut chant6e par M. le Cure de Saint-Pierre. A
chacune de ces messes, le P. Lambert prit la
parole, ce que d'ailleurs, dans son zele inlassable, il
n'h6sita pas a faire chaque fois que cela lui sembla
de quelque utilite pour les ames. Dans ces instructions
aux Dames des (Euvres, il fit remarquer que saint
Vincent et Louise de Marillac n'ont pas fond6 l'ordre
des Filles de la Charite, pour supprimer les groupes
deja existants des Dames de Charit6, ni pour dispenser
les personnes du monde du labeur et des soucis des
CEuvres, mais pour que les unes et les autres, simples
chretiennes et religieuses, se complktent, se suppleent et travaillent de concert, chacune dans la
mesure que permettent les devoirs d'6tat.
Le soir, a cinq heures, M. le vicaire gen6ral Pasquier,
venu deji jeudi, pr6sida de nouveau, heureux qu'une
circonstance ait permis a sa pi6t 6 d'honorer une fois
de plus les Bienheureuses et d'etre encore le t6moin
d'une tres belle c6r6monie. C'est, en effet, devant un
fort nombreux auditoire que le R. P. Lambert prononca son remarquable panegyrique. II s'appliqua a
faire ressortir 1'action de la Providence dans la vie de
la Bienheureuse, sa vocation et ses ceuvres. Louise de
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Marillac posseda les vertus iminentes que r6clamait
sa vocation; c'6tait une Ame d6bordante de chariti et
de zele, que M. Vincent 6tait meme oblige de moderer. On comprend d&s lors que Dieu ait beni son
apostolat. Vincent de Paul et Louise de Marillac, qui
furent des reformateurs et des mediateurs dans toutes
les oeuvres de charite, sont restis des fondateurstypes : c'est vers eux qu'iront, en fait, s'inspirer tous
les Ordres ou Instituts charitables nis depuis. Aussi
le pandgyriste unit-il dans une commune louange les
Filles de Louise de Marillac et toutes les autres religieuses qui, par leurs oeuvres de charite, peuvent,
sous des costumes divers, revendiquer saint Vincent
et notre Bienheureuse comme leurs ancetres. Ajoutons
qu'en developpant ces diff6rentes considerations,
I'orateur sut les entrembler de conseils pratiques, de
lecons justes et opportunes.
Au salut, les jeunes flles du Patronage, - prenant,
pour la premiere fois depuis jeudi un repos bien
m6rite, - c'dent leur place pour le chant a la Schola
Saint-Odon qui a voulu venir offrir aux Bienheureuses quelques-uns de ses plus artistiques morceaux :
Adoramus te Christe (Palestrina), Ave Maria (Tittoria),
Tu es Petrus (Peruchot), Tantum ergo (Bach). Tous
ces chants, executes a capella et avec une rare-perfection d'ensemble, ktaient bien choisis pour entretenir dans les ames les pieux sentiments qu'y avait
excites la parole apostolique du predicateur. Nos
compliments et notre reconnaissance aux artistes
remarquables et d6vou6s que sont les membres de la
Schola.
La journ6e de cl6ture fut le digne couronnement
de celles qui l'avaient si bien prepar6e, vraiment
grandiose, triomphale. Nombreuses furent les communions, d'abord a la messe de sept heures que
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c6elbra M. le vicaire general Bongendre, et dont
l'assistance comprenait surtout des Enfants de Marie
de la paroisse, auxquelles 6taient venues se joindre
des d6l6gations des autres Congregations de la ville.
A la messe de huit heures, dite par M. le Cure de la
Riche, ce fut le spectacle bien touchant du pelerinage
des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul avec les
families assist6es par elles.
Mais ce sont les offices de dix heures et de 1'apresmidi qui attirerent la foule la plus considerable; jamais
l'antique 6glise n'avait vu pareille affluence. Aux
premiers rangs, comme il convenait, etaient plac6es
les Filles de Louise de Marillac, nos chores sceurs de
Saint-Vincent, visiblement 6mues et rayonnantes de
joie. Avec elles, a l\honneur aussi, on remarquait un
gen6ral, deux officiers, une jeune fille : c'6taient des
membres de la famille de la Bienheureuse, M. le g6neral de Woillemont et ses enfants, d'excellents et vrais
chretiens, dignes de leur illustre et sainte anc6tre.
Mgr l'Archeveque, dont on connait le zele infatigable et I'ardente piet6, avait tenu & prendre part a
cette splendide manifestation de gratitude envers celle
qui, par ses oeuvres, a ramen6, tant d'&mes & JesusChrist; et, dans ce but, il avait decid6 d'officier
pontificalement. A dix heures, il fit son entr6e,
accompagn6 de Mgr l'Auxiliaire. MM. les vicaires
g6n6raux, plusieurs membres du Chapitre, M. le
Sup6rieur et les 616ves du grand S6minaire assisterent
Sa Grandeur au cours de la c6remonie qui, grace a la
pr6voyance et a la direction experiment6e de M. le
chanoine Moreau, se d6roula dans un ordre parfait
et avec toute l'ampleur qu'elle comporte; on vit
mime evoluer, comme d'ordinaire, de longues theories
de c6roferaires, dont les soutanes bleues et rouges
des chasubles.
tranchent agreablement sur i'orfroi
I
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Dans le cadre de superbe dicoration et d'6tincelantes
lumieres qu'6tait, en ce jour, le sanctuaire de NotreDame-la-Riche, avec les chants magnifiques dont un
chceur d'environ cent cinquante executants faisait
retentir les voates, ce majestueux spectacle de la
messe pontifcale impressionna profond6ment les
fid~les et leur fat une grande 6dification.
M. le Cure, du haut de la chaire, exprima sa vive
gratitude a. Mgr I'Archeveque pour 1'insigne honneur
fait en ce jour a sa paroisse ; puis il adressa un merci
vibrant a toutes les personnes'qui avaient apport6
leur concours a la preparation de ces fetes.
La .grande c6r6monie de cl&ture commenca
quatre heares. La schola du grand Seminaire, dans
les.psaumes des vepres, comme le matin a la messe,
charma et 6difia profondement les fidiles par
l'ensemble parfait et la pi6t6 avec laquelle elle interpreta les melodies du chant gr6gorien. A I'orgue,
M. l'abbe Lartilleux, I'artiste si justement appr&cih
parmi nous, qui 6tait venu aimablement seconder
Mine la comtesse Ruffin. Mme Pasquier donnait son
concours au choeur des chanteurs. Ceux-ci,an nombre
d'environ deux cents, avaient 6t6 recrutbs et prepares
par le d6voub M. Bouissoux ainsi que par M. le chanoine Gaulay. Sous l'habile direction du maitre de
chapelle de la catb6drale avait etC exicutee, le
matin, la.messe de Gounod. Le soir, nous entendons
une belle cantate; puis au salut, plusieurs morceaux
qui tous m6riteraient d'etre cites, mais surtout un
Ave

verum (Gaulay),

un Ave

Maria chant6

par

Mme Peris.
Le moment de la c6r6monie le plus impatiemment
attendu fut celui ot Mgr 1'Auxiliaire monta en
chaire; la plupart des, fideles se r'jouissaient de
1'entendre pour la premiere fois. A 1'exemple de
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Mgr I'Archev6que, ce n'est pas en simple timoin que
Mgr de la Villerabel avait voulu assister a nos fetes,
et volontiers, aimablement, il avait accept6 de se faire
le panegyriste de Louise de Marillac. L'amour du
prochain, dans l'ame et la vie de la Bienheureuse, a
6tk la consequence et le fruit de son immense amour
envers Dieu; tel est le theme que d6veloppa dans son
discours Mgr 1'Auxiliaire. Sa parole vraiment apostolique, et tout a la fois simple et gracieuse, produisit
la meilleure impression.
Au salut qui suivit, le Te Deum fut chant6 par
toute l'assistance avec un religieux enthousiasme.
Que Dien soit loue' C'est bien le cri de reconnaissance qui devait monter de tons les cceurs a la fan de
ces beaux jours du triduum, jonrs que le Seigneur afaits. Pour vous, chires Filles de la Charit6, ces
jours compteront parmi les plus mxmorables de votre
vie religieuse: lajoie supreme pour des enfants n'estelle pas celle de la glorification de leur mere? Votre
bonheura ete partag6 par tous ceux qui comprennent
la grandeur et le m6rite de votre saint apostolat et
pour qui ces fetes ont ete I'occasion, non seulement
de loner et de prier les nouvelles Bienheureuses, mais
aussi de s'acquitter envers vots, dignes continuatrices
de leuzs oeuvres parmi nous, d'un juste tribut d'admiration et de reconnaissance.
Du haut du ciel, les Bienheureuses, au cceur toujours bon et compatissant, sauront repondre aux
hommages des fiddies de Tours, et en particulier de
la paroisse qui les 'a c6l6brees avec tant de magnificence. Qu'elles daignent en retour susciter au milieu
de nous beaucoup d'imes ardemment 6prises, comme
elles, de cette charite chr6tienne dont le zale et le
desintrresseaent sont si puissants pour soulager les
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miseres de la pauvre humanit6 et pour ramener les
cceurs a Jesus-Christ.
(Semaine religieuse de Tours.)

NICE
Au printemps dernier, a Rome, sous les hautes

voftes de Saint-Pierre, le Souverain Pontife lisait un
solennel d6cret par lequel il proposait ala v 6 n6ration
des fidiles, quatre nouvellesBienheureuses. Un grand,
un immense tableau, suspendu au-dessus de la Confession de Bernin et, jusque-li voil6, se decouvrit tout
d'un coup. Aux yeux 6merveill6s de I'assistance, apparurent alors sur la toile, dans une lumifre glorieuse,
cinq Filles de la Charite, a la blanche cornette. Au
milieu du groupe, une religieuse se tenait deboutdans
l'attitude des " orantes ,. C'etait Louise de Marillac,

fondatrice, avec saint Vincent de Paul, de l'Institut des
Filles de la Charit6. Les autres, distribu6es deux &
deux de chaque c6t6 de leur Mere, repr6sentaient
quatre religieuses d'Arras qui monterent sur l'6chafaud
de la Revolution, martyres de leur d6vouement et de
leur foi.
Ce fut cette majestueuse solennit6 romaine que les
pieuses filles de Louise de Marillac et les fils de saint
Vincent de Paul voulurent, en quelque sorte, nous
repr6senter lundi dernier, en faisant c6lbrer A la
cath6drale, la cl6ture du triduum d'action de graces
organis6 dans chaque maison des Filles de la Charit6
de notre ville.
C'etait le 29 novembre: A pareil jour, en i633, quatre
filles du peuple entraient comme novices dans la maison de Louise de Marillac pour se preparer au service
des indigents et des malades. Tel fut le commencement
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de cette ceuvre qui enveloppe maintenant de sa bienfaisante douceur tout le vaste univers. Notre cath6drale
6tait paree comme en ses plus beaux jours de fete. Sur
la faCade, des banderoles claquaient au vent. A l'interieur, pendant la messe de communion g6n6rale, c616br6e par M. le chanoine Nicolas, sup6rieur du grand
S6minaire, I'assistance composait un harmonieux
ensemble de charit6, de puret6 et de paix qui rempiissait I'Ame d'une joie, pour ainsi dire, divine. Des oriflammes portant les noms des Bienheureuses ou bien
de mystiques emblemes, descendaient le long des
piliers. Les coeurs participaient au saint sacrifice,
tandis que les regards ne se lassaient pas de contempler
le tableau qui s'61evait au-dessus du maitre-autel, et
oiu la Bienheureuse fondatrice, entouree de ses quatre
filles martyres, paraissait inviter les fiddles a s'unir a
son 6ternelle action de graces. Un choeur de douces
voix remplissait de ses virginales 6motions, le vaisseau
de la cath6drale. Cette maitrise nouvelle, dirig6e par
M. I'abb6 Roux avec la vive dl6icatesse de son gout
d'artiste, 6tait form6e d'un groupe de jeunes filles
choisies dans les diff6rentes maisons de nos Filles de
la Charit6. Elles chantaient la belle cantate a la Bienheureuse, oeuvre du grand musicicn de la Tombelle,
oh la priere la plus-ardente sortant d'une Ame harmonieuse, s'61eve jusqu'auciel par une serie de sentiments
merveilleusement nuanc6s.
A l'lvangile, M. le Sup6rieur du grand Seminaire
prit la parole. Parlant, en un pareil jour, lui, membre
de la famille de saint Vincent de Paul, A cet auditoire

de religieuses et de jeanes filles 6lev6es dans le culte
de la Bienheureuse, mystique aieule de leurs Ames,
I'allocution de M. le chanoine Nicolas ne pouvait etre
qu'une m6ditation, mais nourrie de substance histo-

rique et de sire theologie, sur les vertus qui caract6-

risent la saintet6 de Louise de Marillac. Ce sont,
disait-il, t une volont6 fortement trempbe et une grande
tendresse de coeur, soutenue et 6clair6e par la grice
de Dieu ). N'est-ce pas li ce qu'avait recommand6

saint Vincent a ses premieres filles? ( Ecoutez, lear
mandait il, les petites plaintes des pauvres malades
comme une bonne mire sait faire, car ils vous
regardent comme leurs meres nourrici&res, comme des
personnes envoyees pour les assister. ) Mais quelle
force a-t-il fallu pour mener jusqu'a lamort, le d6vouement aux taches les plus ardues, aux besognes parfois
les plus rebutantes !
Et pendant que M. le Superieur parlait, la physio-

nomie morale de la sainte se dessinait, se colorait, et
son amour, p6n&trant dans les coeurs, y faisait mirir
de fervents d6sirs de lui ressembler. C'est bien sur ce
ton que devait parfer le bon M. Vincent. Le grand
saint, dont l'exemple et les conseils instruisirent le
genie naissant de Bossuet, avait sur ses livres les deux
beaux ornements de l'eloquence chr6tienne, la simplicit6 et la verit 6 . M. le chanoine Nicolas ne vent a sa
parole que ces apprets 6vang6liques.
A dix heures, il y eut grand'messe. Afin de donner
a cette c6remonie toutesa haute signification, Sa Grandeur avait bien voulu y ajouter I'eclat de son assistance
pontificale. Le vn&erable chapitre et beaucoup de
pr&tres revetus du surplis, lui faisaient une couronne
d'honneur et d'affection. Leur presence disait aussi
leur filiale reconnaissance pour les fils de saint Vincent, a qui ils devaient d'avoir &t forms au ministrre
des saints autels. Et comme il n'y a presque pas de
paroisse oiL n'existe quelque ceuvre des Filles de la
Charit6, c'tait encore aux bonnes sceurs qu'ils avaient
apport6 l'hommage de ,eur admiration et de lear gratitude. Les s6minaristes chantbrent, en perfection, la

-

537 -

messe a trois voix d'hommes de l'abb6 Boyer. Ecrite
dans le style palestrinien, mais avec quelques concessions a la musique moderne, il s'en degage une profonde impression religieuse que la pikti des jeunes
exicutants rendait encore plus sensible. Dans les intervalles liturgiques, montait, jusqu'aux vodtes, la joie
ou la plainte m6lodieuse du plain-chant, charg6 des
textes sacres de la messe de la Bienheureuse. Tous
ces sentiments se fondirent et trouverent finalement
leur 6clatante expression dans la cantate de l'abb6
Bruneau qui remplit la cathidrale de ses triomphales
sonorites.

L'apris-midi, la maitrise, sous la savante direction
de M. le chanoine Carlavan, chanta les vepres en fauxbourdon, tandis que M. Ribollet tenait les grandes
orgues. Le pan6gyrique de la Bienheureuse fut prononc6 par M. le chanoine Ponsard, superieur de l'6cole
Masstna. Faire revivre cette attachante figure de
femme, c'6tait aussi ramener en pleine lumitre la physionomie de saint Vincent de Paul dont Louise de
Marillac ne fit que r6aliser les intentions. C'etait 6voquer, en meme temps, cette belle 6poque, glorieuse
entre toutes,de notre histoire, dont l'orateur proclama,
avec raison, que la grandeur en 6tait le caractere distinctif. Or, cette grandeur trouvait son inspiration
dans la religion catholique. Entre le monde et le cloitre
m6me s'etait, en effet, 6tabli une sorte de communication par oi d6rivaient dans la soci6tk le bon sens,
l'energie des caracteres et la noblesse de 1'espritC'ttait le temps oi un prince de Conti faisait deux
heures d'oraison par jour, oi un de Gondi entrait A
l'Oratoire et un Montmorency suspendait son 6p6e
de connetable pour rev6tir la bure de saint Francois.
Mais entre tous les hommes que Dieu suscita alors
pour restaurer la France, il n'en est pas de plus grand
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que l'humble pretre des Landes. Louise de Marillac
fut la providentielle collaboratrice qui lui permit de
mener a bien les plus vastes projets. Dame de Chariti
id6ale dont l'h6roisme nourritetsoutient le cceur r6solu
de ses 6mules qui, r6pandues dans toutes les nations,
et tout particulibrement a Nice, pansent, comme elle,
les plaies de l'humanit6 souffrante, illuminant lesyeux
en pleurs des purs rayons de la divine espirance.
Dans une analyse conduite avec de subtiles nuances,
I'orateur, entrant dans le secret de cette Ame, nous la
montre ouverte a toutes les heureuses influences du
siecle, incertaine sur son orientation definitive, jusqu'a
ce que la main de son directeur eit livr6 a son activit6 les mistres de ce monde. Avec quel succes, cette
oeuvre prodigieuse a 6tC accomplie, nul ne l'ignore s'il
connait l'histoire de la Charit6 et le d6vouement des
intr6pides s0eurs grises. a Encore plus que le drapean
national, s'6crie l'orateur sacr6, la blanche cornette a
fait le tour du monde. Elle a &t6 I'hirondelle celeste
qui traverse les mers. Elle a fait elle aussi, en priant,
le tour des miseres humaines. Que de fois, elle seule
a pu ouvrir dans des cceurs endurcis une porte a la
misericorde divine. , Et M. le chanoine Ponsard,
invoquant la nouvelle Bienheureuse, la supplie de jeter
(c au milieu de nous, 1'6tincelle de sa chariti et d'y
faire les memes miracles pour les memes besoins ,.
Ce compte rendu ne pretend pas a donner une id6e
complete de ce panegyrique qu'il faut avoir entendu
pour appr6cier a sa valeur, qui est grande, le talent
oratoire de M. le Sup6rieur de 1'rcole Mass6na. Pour
le d6finir, nous lui appliquerons I'l6oge que Bossuet
faisait du P. de Bourgoing dont l'oraison funebre est
pour lui comme un bien de famille : A Son discours se
r6pandait a la maniere d'un torrent; et s'il trouvait
sur son chemin les fleurs de l'eloquence, il les entral-
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nait plut6t avec lui; qu'il ne les cueillait avec choix
pour se parer d'un tel ornement. ,

Les acclamations et les supplications du Te Deum
s'&leverent ensuite avec les voix de la maitrise que

soutenaient et auxquelles r6pondaient les grandes
orgues. Puis Notre-Seigneur, 6levi dans l'ostensoir
d'or par les mains du Pontife, b6nit par trois fois l'assistance agenouill6e.
Et lentement, la folle s'avanca pour la v6n6ration
des reliques de la Bienheureuse et, comme a regret,
elle sortit dans la nuit, emportant dans son coeur un
tresor de pures consolations et de vives lumieres.
Th. GIAUME.
(Setaine religieuse.)

BEZIERS
B&ziers vient de feter, avec les nobles l6ans qu'il
sait trouver dans les circonstances solennelles, la
pieuse Fondatrice des Filles de la Charit6.
Pendant trois jours, 21, 22 et 23 novembre, la belle
6glise de Saint-Nazaire n'a pas d6sempli. Tous les
pretres, tous les catholiques de la ville et certains des
paroisses avoisinantes, se souvenant des bienfaits sans
nombre repandus sur notre contree, dans le cours des
siecles, par les Sceurs de saint Vincent de Paul, se
sont fait un devoir et une joie d'apporter leurs hommages a la bienheureuse Louise de Marillac et leurs
sympathies respectueuses aux femmes admirables qui
continuent son oeuvre avec tant de devouement. Cette
foule recueillie, heureuse, compos6e d'616ments si
divers et encadr6e de gracieuses trainees de blanches
cornettes, 6tait particulibrement impressionnante.
Pour cette circonstance, le sanctuaire de Saint-
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Nazaire avait recu une parure du' meilleur goit. Des
guirlandes de lumiere couraient autour de vieilles
tentures aux reflets d'or, mettant encore plus en relief
les motifs d'architecture de pierre et de marbre qui
decorent ce chceur si imposant. Sur I'autel resplendissait un magnifique tableau repr6sentant la Bienheureuse entrant dans la gloire que le souple talent de
Mile Chautard avait su rendre vivant par un melange
heureux de riches coloris.
Les chants qui se succ6edrent avec une grace parfaite devant I'autel ruisselant de lumibre offrirent des
vari6t6s ravissantes. L'on entendit avec bonheur les
douces melodies du vieux plain-chant gregorien et
les puissantes harmonies de nos meilleurs compositeurs modernes.
Les orateurs surent instruire et charmer. M. 1'Archipretre, le dimanche soir, retraca, avec des d6tails
interessants, l'histoire des Filles de la Charite a
B6ziers, depuis Itur arriv6e (1692) jusqu'& nos jours.

Ce discours du reste a ite imprim6 sous ce titre : Les
Filles de la Chariti A Biziers. II a eu un tel succes

qu'il a fallu en tirer une seconde edition.
Le lendemain, Mgr Halle faisait le recit admirable
de la vie de la bienheureuse Louise de Marillac, avec
I'eloquence que tous les dioceses de France connaissent et savent appr6cier.
Le mardi fut une journee triomphale. Le grand
Seminaire de Montpellier, r6pondant a l'appel de
M. 1'Archipr&tre, s'6tait fait une joie d'accompagner
le cardinal de Cabrieres. La grand'messe pontificale
fut une belle manifestation d'art religieux et de pi&6t.
Pendant que le v6nerable officiant gravissait les
marches de i'autel, et que les s6minaristes d6taillaient
avec un goit parfait les chants sacr6s, on aurait dit
que tout le vieux passe religieux de notre B6ziers
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venait de ressusciter. Les pierres semblaient avoir des
frissons puissants. Les ames vibraient d'amour divin.
Le soir, quand notre bien-aim6 cardinal prononja le
sermon de cl6ture, 1'6motion de tous 6tait si intense
qu'elle faillit se traduire en applaudissements enthonsiastes : la saintet6 du lieu n'autorisait que l'admiration et la priere; la foule pria dans un recueillement
profond.
(Le Bourdon de Saint-Nazaire.)
D'autre part, le cure de la paroisse de Sainte-Madeleine
rend compte k ses paroissiens de ces mimes fetes dans les
termes suivants :

Dans la seculaire cath6drale de Saint Nazaire, oh

resplendissait A la place d'honneur le chef-d'ceuvre
artistique de Mile Chautard reprisentant la Bienheureuse aur6ol6e de gloire et invoquie par quatre soeurs
aux blanches ailes agenouillies A ses pieds, riches et
pauvres de la commerciale et religieuse cit6 se sont
donni rendez-vous pour participer aux graces et aux
joies de ce triduum. Le clerg6 bitterois s'est fait un
devoir et une fete de donner 1'exemple, comme toujours, de l'intelligent accord qui distingue toutes sesentreprises et dont tous les fiddles n'ont qu'a s'inspirer pour realiser le Cor unum et l'Anima una tant

recommand6s par l'Ap6tre. Cures, aum6niers, vicaires,
pr&tres retires, saisissaient avec un manifeste empressement I'occasion qui leur etait offerte non seulement
de c6l1brer les vertus de la Bienheureuse et les gloires.
de la Congregation A laquelle elle a fait si grand
honneur par 1'h6roisme de sa vie, mais de rendre
hommage A l'admirable z~le d6ploy6 par les bcnnes
Sceurs, nos si pr6.cieuses collaboratrices, sur le territoire de chacune de nos paroisses, en faveur des cherspauvres auxquels va le meilleur de notre d6vouement
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et de nos charitis. Elles ont 6t6 certes a l'honneur, ce
n'6tait que justice. Les 6loquents orateurs qui se sont
succede sur la chaire de la cathedrale ont dit A leur
6loge tout ce qu'il convenait de dire au risque de
blesser leur modestie, mais avec l'assurance que l'lite
et la foule de leurs.auditeurs partageaient leur admiration enthousiaste et leur immense reconnaissance
pour les services signales qu'elles ont rendus depuis
leur retour au milieu de nous, au chevet de nos
malades, dans nos patrcnages, nos ambulances et nos
h6pitaux.
Apres notre tres estimi et cher archipr6tre, ce fut
e tour de S. G. Mgr Halle de faire entendre sa
parole vibrante et si appr6ciee. Le clou de ces
triomphes oratoires fut la parole toujours si heureusement inspiree et 6cout6e avec I'avidit6 coutumiere,
de Son Iminence, notre v6ndr6 Cardinal. Il restera
de ces panegyriques de la bienheureuse Louise de
Marillac 1'impression que nos Sceurs de Charit6 ont
droit chez nous aux sympathies universelles et que,
par leur interm6diaire, nos <ouvres de bienfaisance
verront s'accroitre de jour en jour leur vitalit6 et leur
prosperiti.
Gloire a l'incomparable hkros de la charit6 saint
Vincent de Paul, ainsi qu'A sa fille spirituelle fette
chez nous et par toute la France catholique, avec des
solennitis d'apotheose! Gloire a nos bonnes sceurs,en
souhaitant que leurs cornettes blanches soient au
milieu de nous l'objet d'un respect qui ne soit egale
que par la reconnaissance de tous, en reponse aux
bienfaits qui germent sur notre sol bitterois et sur
toute la surface du globe au fr6lement et au d6ploiement de leurs ailes! Puissions-nous voir des champs
d'action de plus en plus vastes s'ouvrir devant leur
faim et leur soif de se d6penser! Elles ne demandent
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qu'iamettre leur zele au service de l'humanit6 souffrante et elles seront a la hauteur de toutes les situations qui reclament les magnanimites des saints
devouements.
I. MAURI,
Curd doyen.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
21 novembre. -

Deux maisons de Filles de la Cha-

rite se disputentla presence de la Tres Honor6e Mere:
celle de Saint-Germain en-Laye oh se c6lbre le triduum en I'honneur de la Bienheureuse Mere et celle
de la paroisse Sainte-Madeleine, a Paris, qui rappelle
dans une fete intime le deux centikme anniversaire de
sa tondation.
Pour donner satisfaction Al'une et A l'autre, la Tres
Honoree Mbre consent Ase laisser enlever en automobile d&s huit heures, par une famille amie de nos Sceurs
de Saint-Germain. GrAce A cette heureuse combinaison, elle peut, avant la grand'messe, voir ses filles
r6unies A l'h6pital, MM. les Administrateurs et les
Dames de la Charite. A l'evangile, dans une courte
allocution pleine de d6licatesse, M. le Cur6 expose A
ses paroissiens le but de la fete ; il signale la presence
de la Sup6rieure g6n&rale qui, pendant dix-huit ans,
sous le nom de

soeur Louise n, fut A Saint-Germain-

en-Laye une d6vouee maitresse de classe. Aussi combien est touchante la sortie de la grand'messe : ses
anciennes 616ves sont la avec enfants et petits-enfants,
chacune voulant etre reconnue, appelee par son nom.
II faut cependant s'arracier bient6t A ces reconnaissantes manifestations; I'autoinobile est encore lI pour
permettre A la Tres Honoree Mere de se trouver A
midi et demi au milieu de ses filles de la Madeleine. '8
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Elle y arrive a I'heure d6siree, et comme tout dans
cette journ6e de fete intime doit en rappeler la cause,
elle boit au diner dans le verre qui servait a la soeur servante de la maison au moment de la R6volution. On
lui montre ensuite deux bonnets conserv6s religieusement; pendant ces jours n6fastes, ils remplacerent la
cornette pour les soeurs qui, malgr6 leur refus de
pr&ter le serment, purent tester a leur poste pour
continuer a se d6vouer aupres des pauvres et des
malades.
Donnons maintenant un petit resum6 du pan6gyrique prononc6 a Saint-Germain-en-Laye, par M. 1'abb6
Colin, vicaire de Sainte-Jeanne-d'Arc de Versailles.
Divisant en trois parties cette vie merveilleuse:
l'idde, le ccau, l'influence, il fit apparaitre, dans une
claire et 6mouvante vision, les premieres ann6es, la
jeunesse, les aspirations vers le cloitre, le mariage,
le veuvage de celle dont la Providence attendait tant
de choses.
II montra le tableau saisissant des maux qui accablaient la France, a cette epoque de notre histoire;
les miseres sans nom et sous toutes les formes, qui
6crasaient Paris a la suite des guerres : la peste,
1'absence de toute organisation, les enfants abandonn6s au coin des rues, etc., etc. Puis, la rencontre
de ces deux ames, celle de saint Vincent de Paul et
celle de Louise de Marillac, d'oh allait jaillir cette
grande ceuvre de charit6, le secours & toutes les souffrances humaines !
La parole, si vibrante et si convaincue du pr6dicateur, son aisance eri chaire, sa pens6e l6ev&e, sa diction parfaite, dans un ton naturel et inspire, tout a la.
fois tint l'auditoire suspendu et le conduisit, comme
par un fl d'or, a travers les phases successives de cette
existence marqu&e du sceau divin.
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Apres avoir d6velopp6 l'idte qui inspira Louise de
Marillac, montr6 le cceua d'oi devait jaillir le sentiment, il termina sur ce r6sultat prodigieux, l'influence !
L'on vit alors, a son &vocation, les premieres aides
de saint Vincent de Paul, les premieres sceurs choisies, les groupes de bienfaisance s'6tablir dans la
capitale, en province ; les visites de Louise de Marillac & ses filles, a travers les difficultes de toutes
sortes, dans les villes, les bourgs, les campagnes...
Ce fut un splendide d4fil6 !

A la mort de la Bienheureuse, il existait 67 maisons
de Filles de la Charit6; aujourd'hui, il y en a 3ooo
et 37ooo sujets.
Ainsi le petit grain de seniv6 devait devenir 1'arbre
puissant et fort.
Le predicateur rappela, au milieu de tant d'autres
d6vouements,le rble historique de la Sceur de Charite
sur les champs de bataille. Sans 6ter rien au merite
d'autres infirmieres, parmi lesquelles il y eut des
exemples qui doivent etre admir6s, la Soeur de saint
Vincent de Paul aura toujours, en plus, ce c6te surnaturel qui en a fait, pour le soldat, I'id6ale assistance
aux heures tragiques et disesp6rees.
a Levez-vous, malades qui ffites soignes et gubris
par elle ! Levez-vous, pauvres mis6reux auxquels elle a
tendu la main! Levez-vous, orphelins, qui avez &t6
-6ev6s par cette Mere si tendre !
cDebout, les morts, que ses mains d6vou6es ont pieusement ensevelis et dites, s'il y a sur terre une cr6ature plus exquise, un devouement plus inlassable, une
compassion plus affectueuse. ,
UN AUDITEUR.
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STRASBOURG
Les c6remonies en l'honneur de la bienheureuse
Louise de Marillac, que nous avions annoncies, ont
6te c6l6br6es dimanche dernier en la cathbdrale avec
la plus grande solennite et en presence d'une immense
affluence.
A l'entree du chaeur, le portrait et les reliques de la
Bienheureuse, entourbs de fleurs et delumieres, etaient
exposes a la v6neration des fideles; la nef etait
ornee de troph6es de drapeaux et d'oriflammes aux
couleurs nationales et pontificales.
A la messe de onze heures, S. G. l'Eveque de
Strasbourg atenu chapelle. Des places 6taient r6servees
an choeur aux autorites civiles et militaires, en tate
desquelles se trouvaient le general Humbert, gouverneur militaire de Strasbourg, avec plusieurs autres
generaux; M.le medecin-inspecteur Sudre,directeur du
service de sante du territoire de Strasbourg, et un
grand nombre d'officiers et m6decins militaires de
tous grades. M. le Commissaire general de la R6publique 6tait officiellement represent6 par un attache
de son cabinet.
Dans la net avaient pris place de nombreuses dl16gations de toutes les Congregations religieuses; leur
presence montrait que les religieuses, a quelque ordre
qu'elles appartiennent, sont toutes de la meme
famille spirituelle; le costume peut varier, les regles
d'une Congregation a I'autre peuvent ne pas 6tre identiques, mais leur mission est la meme, mission toute
de charit6, de devouement et d'abn6gation au service
de Dicu et de l'humanit6.
Cette grande et noble mission, Monseigneur l'a
6voquee avec autant d'eloquence que d'emotion dans
le pan.gyrique qu'il a prononc6 l'apres-midi apres les
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v6pres. Sa Grandeur a retrac6 la grande oeuvre
accomplie par saint Vincent de Paul et sa pieuse et
z6•ee collaboratrice, Louise de Marillac, qui, dans la
premiere moiti6 du dix-septieme siIcle, a une 6poque
oit il y avait - grande piti6 an royaume de France >,
fondbrent cette Congr6gation des Filles de la Charit6,
aujourd'hui r6pandue dans le monde entier oiu, au service des orphelins, des malades, de tous les d6sh6rites
de la vie, elle constitue une immense arm6e du bien.
Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac sont
deux gloires essentiellement francaises, et les Filles
de la Charit6, partout ou elles vont, font aimer la
France, berceau de leur Congregation; elles sont, dans
les contr6es les pius lointaines, les missionnaires de
l'influence et de l'esprit francais, en m6me temps que
les servantes de Dieu et des pauvres.
L'tglise, en donnant A Louise de Marillac le titre
de Bienheureuse, a tenu non seulement a honorer les
vertus de cette sainte ame, mais encore a nous donner
en elle une c6leste protectrice et a nous inviter a l'invoquer d'un coeur fervent.
Saint Vincent de Paul, lui-meme, apris la mort de
Louise de Marillac, disait aux Filles de la Charit6 :
a C'etait une ame pure en toute chose... Vous aviez
sous les yeux, mes filles, un beau modele: it est maintenant la-haut. Votre bonne mere, qui est maintenant
au ciel, n'aura pas moins de bont6 pour vous qu'elle
n'en avait sur la terre..., vous pouvez done demander
des grAces i Dieu par elle. ,
Monseigneur, en terminant son beau discours, a
invoqu6 la protection de ia Bienheureuse, non seulement en faveur de la Congr6gation des Filles de la
Charit6, mais aussi en faveur de la Congr6gation des
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul du diocese de Strasbourg; si celles-ci ne sont pas les filles dilectes de la
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Bienheureuse, elles sont du moins ses petites-filles,
puisque leur Ordre est issu d'une des maisons des
Filles de la Charit6, et qu'en suivant la meme regle
elles se consacrent avec le meme devouement et la
meme abnegation a la meme mission de charite.
Nous ne voulons omettre de mentibnner la beaute
des chants extcutes, tant a la messe qu'au salut
solennel du saint Sacrement qui a cl6ture la cirrmonie de l'aprbs-midi, par la maitrise de la cathidrale
et les 6Ilves du grand S6minaire, sous la direction de
(La Voix d'Alsace.)
M. le chanoine Victori.

RENNES
Nous n'avons requ aucun compte rendu des f&tes
c6l6bries les 3, 4 et 5 decembre 1920. On nous a
cependant envoy6 les panegyriques (ou des extraits de
ces panegyriques); donnons les idees principales de
ces discours.
Le 3 dicembre, M. I'abb6 Lemareschal, missionnaire apostolique, parle de l'ceuvre de la bienheureuse
Louise de Marillac, la Compagnie des Filles de la
Charite; il dit que cette oeuvre est la cause de sa bbatification et que la beatification de Louise est la consecration de cette oeuvre. Ce qui frappe dans cette oeuvre,
c'est sa nouveaut6. L'orateur fait une revue rapide de
toutes les communaut6s, depuis celles de la Th6baide
jusqu'a celle des Filles de Saint-Vincent-de-Paul, et il
donne au passage la note qui convient a ces communautes. Or, ce qui frappe dans la Communaute des
Filles de la Charit6, c'est qu'elle est plus raisonnable,
plus moderee, plus humaine. Le pr6dicateur montre
ensuite la grande prudence de saint Vincent dans la
fondation de cette Compagnie : il n'a pas voula
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religieuses, de peur qu'elles

ne

deviennent comme les Visitandines; il commente la
belle regle donn6e par saint Vincent : a Vous aurez
pour monastere la maison des pauvres a... etc., et il
montre le bien immense fait par cette Compagnie; si
les Filles de la Charit6 ne s'appellent, par humilit6,
que les servantes des pauvres, ce serait une injustice
de les placer au-dessous de celles qui s'appellent religieuses. Vincent de Paul et Mile Le Gras ont fond6
une oeuvre qui les fait marcher de pair avec les plus
illustres patriarches de la vie religieuse, les Francois
d'Assise, les Thirese de J6sus; ils ont fond6 les communaut6s de I'avenir.
Le 4 d6cembre, M. I'abb6 Lemareschal prononce le
pan6gyrique des Sceurs d'Arras. Je les appellerai
martyres, toute autre louange est superflue. L'orateur
expose les-causes, les progres de la R6volution et
dans ce cadre, il replace les Bienheureuses, il raconte
lear vie de d6vouement, leur mort glorieuse. Je les ai
appelees martyres, toute autre louange est superflue.
Cependant il y a une legon a d6gager de ces martyres. Qu'ont fait nos chores soeurs pour meriter cette
grace supreme du martyre, la plus grande que Dieu
puisse donner a une Ame? Elles n'ont fait que ce que
doivent faire les Filles de la Charite, suivre leurs
regles, se garder dans la vie interieure, se d6voueraux
pauvres, se depouiller de tout amour-propre. La vie
d'une Fille de la Charit6 qui remplit bien ses obligations est un veritable martyre. C'est parce qu'elles ont
6t6 fideles au premier martyre, a celui de la regle. le
petit martyre, qu'elles ont eu le second martyre, le
grand martyre, celui de la foi. Le jour venu, le Maitre
leur a fait signe : c Venez, 6 vierges, 6 mes fiancees,
venez que je vous couronne; parce que vous 6tes de
vraies Filles de la Charit6, vous chanterez pendant
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l'EternitI le cantique des Ames pures; mais vous le
chanterez avez plus d'all6gresse que les autres, parce
que la blancheur de votre robe nuptiale a &6t
empourpr6e dans le flot de votre sang. ) Et les Sceurs
d'Arras sont mont6es au ciel et maintenant elles
triomphent.
Le 5 decembre, le pan6gyrique fut donn6 par
S. G. Mgr Charost, coadjuteur de Rennes, en presence de S. Em. le cardinal Dubourg, archeveque de
Rennes. L'illustre orateur 6tudie 1'emprise du surnaturel sur 1'ame de Louise de Marillac. Donnons
quelques id6es prises au passage.
L'orateur montre d'abord comment les vertus de
charit6, de douceur, que notre age positif lui-meme
admire, puisent et ont leurs racines enfoncees dans la
r6v6lation elle-meme de Dieu. Ces vertus sont tellement manifestes et radieuses, que l'homme qui, il y a
quelques jours, parlait a la tribune francaise et faisait
le discours le plus redoutable que nous ayons entendu
contre la reprise des relations francaises avec le Vatican, disait : c Tant que l'Eglise romaine maintient,
dans notre soci&t6 philanthropique, des doctrines de
douceur et de mis6ricorde, ses adversaires eux-m&mes
lui rendent un hommage auquel je m'associe. Quand je
vois autour de moi ces pures protectrices des enfants,
des pauvres, des vieillards, des incurables, je m'incline, parce que je vois en elles des vertus qu'il est
certain que je n'ai pas. , Aveu bien significatif, n'estce pas, et qui vous fait voir quelle puissance garde
encore sur notre monde, tout sensuel, tout occup6 et
enferm6 dans l'heure prisente, le prestige de ces
vertus vraiment cilestes.
Eh bien! il ne faudrait pas croire que tout s'arrttea
cet 6cran magnifique et deja divin. II ne faudrait pas
6couter un Voltaire qui, sentant le besoin que lui,
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bourgeois prudent, avait de ces hautes vertus dans le
monde, quoiqu'il d6testit 1'Eglise de toutle m6pris de
son ame vilaine, disait aux prktres d'alors : ( Cessez,
misbrables, de nous pr&cher les dogmes et prichez, 6
pr&chez la morale. n Et il trouve un 6cho dans ce
Coppee de nos jours qui reproche encore a 1'Iglisede
mtler le dogme trouble

.

la morale pure.

Eh bien! non, et longtemps avant ces messieurs,
notre grand Bossuet, qui a vu plus loin que nous dans
la formation de l'Iglise de Jesus-Christ et de son
action, disait, lui: c 11 faut de la morale, nous la precherons, mais en la faisant sortir tout entiere des
entrailles du dogme sacrA. v
C'est ce que faisait Louise de Marillac. Aucune de
nos saintes, d'action ext6rieure, ne s'est enfonc6e aussi
assidfiment, profond6ment qu'elle danslavie d'oraison.
Elle le faisait deja, mmme avant de connaitre les voies
oiu Notre-Seigneur l'appelait. Quand Mme Legras, se
levant avant I'aube, meditait -

avec quel amour - sur

la passion de Jesus-Christ, manifestation de son amour
pour les hommes, quand elle d&couvrait le mystere de
l'Immaculke-Conception dans des pages qui nous sont
restees, et oi cette jeune veuve parle en thiologienne
avec une plenitude, une force, une pricision de termes
que je trouve sup6rieure encore g celle destroisadmi-rables sermons de Bossuet sur l'Assomption, qu'on
dirait, en v6rit6, avoir 6t6 emprunt6s au cahier de
M. Vincent, le maitre de Bossuet, je comprends combien 1'esprit divin avait projet6 de clartis et de verit6s
surnaturelles dans cette ame, avant de prendre son
coeur et de la jeter dans l'action. Et toujours, jusqu'a
la fin de sa vie, cette femme, qui parcourut la France
d'une extrimit6 'a 'autre, qui traitait avec l'administrateur des h6pitaux et avec le syndic des cit6s, qui
multipliait les fondations, se reprochait de ne pas faire
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assez d'oraison, de ne pas faire assez de retraites contemplatives chaque ann6e, si bien que M. Vincent,
son directeur, 6tait obligi de mettre un terme a ces
saints d6sirs, qui n'6taient que le besoin d'une ame a
se surnaturaliser sans cesse, dans la lumiere et dans
les inspirations de la sagesse eternelle; voili un fait
qui est patent.
11 y en a un autre. Oi done Louise de Marillac
a-t-elle puise cet amour si ardent, si envahissant, du
pauvre, de ce rebut de la haute, noble.et tres hi6rarchisee soci6te d'alors?... Nul siecle ne maintint aussi jalousement les distinctions socialesque ce grand siecle
de Louis XIV. II ne faut pas croire qu'on avait alors,
comme aujourd'hui, une sentimentalit6 trop facilement
et a trop bon march6 apitoyee pour les miserables; il
ne faut pas croire qu'un Victor Hugo donnait, & ce
temps-la, ce titre a l'un de ses ouvrages! Non, j'entends encore, au contraire, la voix de ce brave Perrin
Dandin, conviant une jeune personne de qualit6 qui
venait le voir, a assister A une torture et, comme celleci se recriait, lui disant avec un sourire engageant :
a Cela fait toujours bien passer une heure ou deux! w
On n'Wtait pas tendre, on n'itait pas facile a apitoyer
dans ce siecle de grandeur! On voyait, tout le long des
grand'routes que le genie de Louis XIV avait tracses
sur la terre de France, i'6chelle interminable des forcats marchant sous les bourrades et sous les verges, et
le bon peuple de France, lui, ressentait plus de curiosit6, de gausserie, que de piti6.
Eh bien! Louise de Marillac, comme Vincent de
Paul aima, de toute la puissance de son cceur, ces
miserables qui ne comptaient pas. Je sais bien qu'il
faut faire la part de ses souvenirs d'enfance... Elle
avait &t6 6lev6e au milieu des horreurs du siege de
Paris sous Henri IV; elle avait vu les pauvres femmes
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de ce temps-l, a genoux sur les paves disjoints de la
vieille cite de Philippe-Auguste, arrachant les brins
d'herbe pour s'en nourrir, allant au charnier des
Innocents, emportant des ossements humains pour les
mettre en poudre et en faire une farine innommable;
elle avait vu, plus tard, au temps de la Fronde, des
villages entiers de l'Ile-de-France s'en allant au cimetiere par la faim, car les armies de Turenne et de
Cond6, qui chevauchaient sans cesse a travers cette
terre jadis benie, ne laissaient rien aux paysans que
la libert6 de mourir de faim.
Certes, dans un cceur aussi gen6reux et aussi d6licat que le sien, il faut faire une place de facteur a ces
souvenirs. Un positiviste voudrait, sans doute, expliquer par cela seul, ce g6nie de la charit6 qui a jet6 une
flamme si vive dans ce grand coeur maternel. Cependant, puisque nous sommes dans .n siecle de positivisme, qui ne croit qu'aux documents, lisons les documents et jamais nous ne verrons ces souvenirs revenir
sous la plume de Louise de Marillac.
Ce pourquoi elle aime le pauvre, dit-elle a chaque
instant, ce pourquoi elle se penche amoureusement et
religieusement vers lui, c'est parce que le Christ I'a
aimS, c'est parce qu'il porte la livr6e divine de la panvret6 qu'elle reconnait sur les 6paules de son divin
Maitre. VoilU comment elle est parvenue a l'amour du
pauvre : c'est par la conception surnaturelle de la grandeur du pauvre au regard de Jesus-Christ, c'est parce
qu'elle a vu en lui un membre, peut-&tre le plus ch6ri,
le plus sensiblement caress6 de tous ceux qui composent le corps de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Dans le second point, l'illustre pr6dicateur montre
comment. non seulement ses vertus, mais aussi sa vie
tout exterieure a &t6 impregn6e de surnaturel. Elle
a une vie ext6rieure. Elle calcule de pros avec les
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administratcurs qui tiennent fort serr6es les bourses
indigentes de nos cites,.qu'elles s'appellent Rennes,
ou Nantes, ou Angers ou le Mans. En meme temps,
cette femme pratique tous les jours cette vie intirieure, et, pour la premitre fois depuis que l'glise
catholique est sur terre, montre 1'assemblage de deux
vies qu'on avait toujours tenues pour disparates et
inconciliables: la vie de contemplation et la vie d'action, la vie d'oraison aimante et mystique et la vie
d'apostolat ardent et jamais satisfait, la vie pratique
et lavie d'intirieur. L, je dois vous citer ce mot d'ordre
vraiment divin et inoui, donne par Vincent de Paul
aux Filles de la Charite et que Louise de Marillac a
eu le merite de convertir en pratique et en r6alite :
a Les Filles de la Charite auront pour tout monastere,
la'maison des malades; pour cellule, une chambre de
louage; pour chapelle l'6glise de la paroisse; pour
cloitre, les rues de la ville ou les salles des h6pitaux;
pour cl6ture, I'obeissance; pour grille, la crainte de
Dieu; pour voile, la sainte modestie... » Ces paroles
devaient &tretenues, je vous le repete, pour inouies
dans la soci6t6 d'alors oi rien n'annonqait une r6vo- lution aussi prompte et aussi prodigieuse des conceptions acquises jusque-la, ou jamais soci6te ne fut
mieux assise. Cependant, c'est la grande r6volution
qui s'op6ra par le g6nie de ce saint et qui s'ex6cuta
par ce grand cceur que fut Louise de Marillac, et ses
filles se confornmrent -

avec quelle v6rit6! -

A

l'ordre donne.
Oui, vraiment, leur monastere devint une maison de
malades et alors que dans tant d'abbayes o& les
plus hautes filles de France donnaient beaucoup
d'embarras a leur 6veque, m&me si cet 6 veque 6tait
un Bossuet, quand il avait en face de lui une grande
abbesse de Jouarre, jamais, depuis trois cents ans, on
40
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n'a vu encore un diff6rend s'elever entre l'autorit6
eccl6siastique, entre l'opinion publique et la conduite
des Filles de la Charit6. Elles ont &t6 mieux gardees
dans les rues de nos grandes cites que dans ces cloitres
qui, pour ]es moines d'autrefois, 6taient des promenoirs
enjoliv6s de toutes les ressources de l'art architectural
et qui, pour elles, n'6taient qu'une rangee monotone de.
rideaux blancs sur des faces plus blanches encore et
plus livides des malades... Jamais, dans ces cloitres
si instables et si changeants, la vertu de ces saintes
filles n'a pris un temps d'arret. Eh bien! c'est Louise
de Marillac qui a fait cette soudure entre la vie
ext6rieure et la vie d'oraison et qui I'a maintenue;
c'est pourquoi elle tient une si grande place en ce
moment; elle est comme une. rplique de la sainte
Eglise a notre age qui ne veut plus d'autre vie, meme
trop souvent dans le clerg6, dont celle-ci devient
fievreuse, impatiente tant et si bien, qu'il lui reste
beaucoup moins de temps qu'autrefois pour ses oraisons, pour ses adorations du saint Sacrement oii se
complaisaient le recueillement et la haute dignit6
sacerdotale de l'ancien clerg6 de l'Vglise de France.
Elle a montre, au contraire, - et cette lemon est plus
utile que jamais - a tous les chr6tiens et A tous les
pr&tres de nos jours, que 1'une de ces vies ne fait pas
tort & l'autre, mais, au contraire, l'entretient, la
f6conde, la renouvelle sans cesse.
SElle a fait durer son apostolat et ses fondations;
elle a-multipli 6 le nombre de ses filles, par la profondeur meme de la vie surnaturelle qu'elle leur a
communiquee. Ah! que j'en connais de ces oeuvres
improvis6es avec un zele admirable a certains 6gards
par quelques pretres au cour ardent, et qui ne leur
ont point surv6cu, parce que la shve interieure ne
repondait pas assez a la facade et a l'6clat de l'ceuvre
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du dehors. Au contraire, l'ceuvre de Louise de
Marillac parait aussi solide et bien plus 6tendue
qu'elle ne l'itait dans son temps, parce que la vie int6rieure qu'elle y a mise n'a point baissi dans 1'5me de
ses filles.
Enfin la troisibme partie nous montre comment
Louise a &t6 remplie de surnaturel en se faisant
l'instrument docile de la Providence, le plus humble,
qui aurait meme une tendance a trop s'effacer; heureusement que M. Vincent 6tait lU.
On est trop port6, mes bien chers Freres, de nos
jours, a croire que les saints sont des illumines n, des
t exalt6s n, qui sont bien plut6t men6s par une force
ind6finissable que se. menant eux-memes et agissant dans la plenitude de leurs reflexions et de leur
libert6. On les regarderait un pen comme la pretresse
antique, sur laquelle le Dieu inspirateur s'abattait
comme un cavalier sur le coursier, lui mettant a la
bouche le mors et l'&cume et la pressant pour lui faire
rendre 1'oracle attendu, lui faisant crier, la bouche
&cumeuse : Deus! deus ! Eh bien! Cela n'est qu'une
contrefacon de la critique trop souvent superficielle
de nos jours. Nos saints, au contraire, ont une personnalite trbs fine, trbs nuanc6e, trbs coh6rente et trbs
suivie, si bien que, de ce chef-la, a lui tout seul
- pour le dire en passant - nous pourrions nous
rassurer sur la monotonie que quelques-uns craignent parfois de rencontrer dans le paradis. Amesure
qu'on a plus d'esprit, disait Pascal, on d6couvre plus
d'originaux et, ajouterai-je, A mesure qu'on se trouve
davantage devant l'esprit divin dans les Ages, on
rencontre infiniment plus de figures originales et attachantes.
Louise de Marillac fut une de celles-li. Elle avait
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1'esprit le plus fin, le plus nuance, et quelquefois, le
plus aimablement moqueur; un jugement d'une sirete
et d'une pondiration admirables, une clairvoyance
avis6e, penetrante, tenant du miracle, et, en meme
temps, rien d'avantageux, rien de tendu, cherchant
l'effet, cherchant le sourire, cherchant l'hommage, au
contraire, la rencontre de forces qui semblent s'opposer et qui, comme dans le cristal, viennent, au contraire, se servir de contrepoids et de renfort mutuel
l'une a I'autre. Une Ame des plus modestes, doutant
beaucoup d'elle-m&me et ayant besoin d'etre remont6e
sans cesse par ce maitre connaisseur de l'Ame que fut
M. Vincent. Jamais elle ne se fut peropis, elle qui 6tait
si fine, un trait tant soit peu railleur, quand il fallait
appuyer un peu. sur le reproche, meme, si bien que
M. Vincent lui conseillait de prendre a un petit filet
de vinaigre ". OHi donc? Dans le coeur de Notre-Seigneur J6sus-Christ... , Ah, disait-il a Mme Legras,
comme il mariait admirablement I'aigre-doux, quand
il le fallait, A la tendresse et a la mansuetude de sa
parole. Les Pharisiens d'alors en surent plus d'une
fois quelque chose!... n II remontait ainsi Louise de
Marillac.
Et, dites-moi si vous connaissez un philantrope,
fut-il le plus audacieux, un conqubrant, fut-il Ie plus
entreprenant du monde, qui ait pouss6 ses conqu&tes
plus loin, qui les ait assuries, qui les ait fait plus
durer que ne l'a fait cette heroine, une des plus
grandes conqu6rantes parmi les saints du Ciel, si elle
n'est pas la premire ?...
Louise de Marillac avait cette douceur qui allait
quelquefois jusqu'a une certaine crainte et qui, cependant, avait pour fond l'esprit le plus agr6able et le
plus divertissant de la terre!... Je pourrais vous en
donner quelques anecdotes, en passant : Un jour
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qu'une des dames de la cour lui avait envoy6 je ne
sais combien de douzaines de sabots, car, mes chares
filles, vous 6tiez comme la duchesse Anne, dans ce
temps-la, vous portiez des sabots... Ce fut une explosion de joie qui amusa beaucoup la Mbre Fondatrice :
' Vous voila bien glorieuses d'avoir de si jolis sabots,
mais il faut savoir maintenant quelle est celle a qui
ils vont durer le plus longtemps, celle qui va 6tre la
meilleure m6nag.re... Je le mets au concours, et vous
viendrez m'en dire des nouvelles... » C'est ainsi que
cette femme si spirituelle m6nageait le bien des
pauvres. Une autre fois qu'une de ses filles lui
envoyait une belle lettre dans une enveloppe satinee,
flairant la rose, - c'etait peut-6tre un peu excusable,
car le timbre de la poste d'alors portait U Fontenayaux-Roses n - Louise de Marillac, malgr6 son indulgence extreme, prit sa plume pour dcrire a sa correspondante que sa lettre n'avait pas c l'air ni la senteur
des pauvres n et qu'il ne faudrait plus, d6sormais, lui
envoyer de lettres portant ce cachet-11. Vous voyez,
c'6tait un reproche, mais fait d'une facon tres aimable
et tres douce. Elle recommandait sans cesse a ses
chores filles d'avoir un respect profond pour les
pauvres, de leur laver les mains et les pieds des qu'ils
entraient a l'h6pital, de s'agenouiller souvent devant
eux comme devantNotre-Seigneur. Unjour, une de ses
filles lui expliqua que son pauvre, a elle, l'avait battue
et battue d'importance, et qu'elle ne voyait pas du
tout, d6sormais, la possibilit6 d'appliquer les rggles de
charit6 que lui avaient donn6es ses foudateurs. (a Eh
bien! r6pondit Louise de Marillac, je reconnais que
c'est une mesure un peu rude, mais enfin, vous avez
bien fait, tout de mmne, -de subir la mauvaise humeur
de ce pauvre, puisque les pauvres, ce sont nos maitres,
et les maitres ne sont pas toujours d'humeur aimable
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et accommodante; il faut s'y faire pour l'amour de
Notre-Seigneur... n
Je voudrais bien donner cette lecon de patience
aimable a nos hauts et puissants seigneurs que sont
les administrateurs de nos h6pitaux d'aujourd'hui, et
je me demande si un pauvre, malgrb tout I'affichage
que l'on fait dans notre soci6te moderne, de philantropie et du droit du pauvre, resterait longtemps dans
une maison oh il se serait livrk a 1'exercice que celui
dont nous parlons avait eu la lIchet6 de se permettre
sur cette Fille de la Charit6 qui le soignait?...
Voyez comme Louise de Marillac faisait intervenir
la conception surnaturelle et en m&me temps 1'action
de la bonne Providence dans ses entreprises. Elle en
recevait, en 6change, -des inspirations merveilleuses.
Nous sommes fiers, avec raison, de nos dames et
demoiselles auxiliaires de nos cat6chismes; c'est un
apostolat qui fleurit sur notre terre de France, et qui
a neutralis6, dans toute la mesure possible, les effets
n6fastes de l'ecole sans Dieu; mais sachons que c'est
Louise de Marillac qui est la cr6atrice de cette institution 1 ; sachons que nous avons encore des lecons
de catechisme que cette maitresse de c divine tcole
normale » composait pour ses maitresses. Elle n'avait
pas affaire comme vous, chers Messieurs du Clerg6, i
des demoiselles de bonne soci6te, ayant requ une
culture d'esprit distinguee, poss6dant souvent leurs
dipl6mes; non, c'etaient de bonnes petites paysannes
dont elle devait completer 1'instruction fort l66mentaire et dont elle faisait ainsi des maitresses d -instruction religieuse, souvent accomplies, au milieu du
peuple de France.
Voila ce qu'a fait cette femme admirable qui s'6tait
mise dans la main de Celui qui avait dit : (c Allez,
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enseignez... - Elle etait d'ailleurs, d'une intelligence
absolument sup6rieure...

Son pere avait meme eu 1'imprudence de lui mettre
sous les yeux, dans sa jeunesse, les controverses du

seizieme siecle contre la divinit6 de l'glise, contre la
Providence et 'existence de Dieu; et cette intelligence 6minemment intuitive et assimilatrice n'avait
pu, au premier abord, supporter le choc de cette Providence, dont elle devint la servante si fidlle et si
g6n6reuse pendant sa vie. La nuit du doute s'6tait
mise au fond de cet esprit sup&rieur. Eh bien! la
Providence la pr6parait, par ce chemin du doute et
de I'angoisse, afin de donner a sa parole et & son
apostolat une persuasion plus urgente et plus prenante, de meme qu'elle l'avait choisie, elle, de noble
lign6e, de noble race, pour lui permettre, d'abord, de
supporter la terrible 6preuve oi elle vit, sous l'implacable justice de Richelieu, la t&te de son oncle, le
marichal de Marillac, tomber sur 1'tchafaud; ou elle
vit son autre oncle, le Chancelier, qui nous a donn6
notre premiere et peut-etre notre meilleure traduction
de l'Imitation de Jesus-Christ, enferm6 dans 1'exil
par l'implacable cardinal et mourant dans la disgrace
et dans la solitude... C'est cette ame, qui avait du
sang, qui avait de la race, qui est devenue plus haute
et plus ferme sous les coups de la foi et sous les coups
de 1'Npreuve. C'est pourquoi elle marcha avec tant de
resolution malgr6 un- temperament souffreteux et languissarit, vers l'accomplissement de sa haute destin6e.
Et c'est la derniere id6e dans laquelle il faut
achever ce discours, elle ne comprenait rien A ce que
la Providence faisait d'elle... (( Tout ce qui m'arrive
n'est que grice ", c'est le mot qu'elle regpte sans cesse,
et ce n'est pas une humilit6 affect6e. Louise de
Marillac 6tait de trop bon sang et de trop haute fierte
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pour affecter une vertu qu'elle n'aurait pas eue. C'6tait
le sentiment le plus profond de son ame..• Tout ce qui
m'arrive n'est que grace. » En effet, elle n'avait pas
vu que la voie dans laquelle elle cheminait 6tait
tracee d'avance par cette Providence qui n'est jamais,
comme les gouvernements humains, une improvisatrice de la derniere heure, et dont toutes les voies
sont suivies avec nombre, poids et mesure; elle
l'avait rendue souffrante, visit6e par 1',preuve; elle
lui avait fait passer de longues heures auprs- de son
pauvre mari, M. Legras, rendant le sang a pleine
bouche, pendant des heures qui ne voulaient pas
finir, afin de lui mettre dans le coeur, l'amour et la
compassion de lasouffrance humaine; elle l'avait faite
mere, afin de lui donner, d'avance, une tendresse
maternelle pour l'immense famille d'enfants dont elle
allait devenir l'ange visible et materiel sur la terre;
et enfin, elle l'avait faite veuve pour etre un exemple
A toutes celles que les temps calamiteux comme les
n6tres, laissent a leur foyer, a peu pros solitaires,
pour leur apprendre qu'il leur reste toujours un
6poux : Notre-Seigneur Jesus-Christ et que, dans le
cceur de cet 6poux, il y a des aspirations, de quoi
remplir leur vie et la rendre plus feconde qu'elles ne
se l'6taient figure dans leurs raves de la terre.
Eh bien! mes chbres Filles, vous voyez bien que
si saint Vincent de Paul - il y a longtemps que j'ai
pens6 cette parole - m'apparait comme un grand
homme de 1'age moderne, celui qui a eu vraiment
le genie de la renovation sociale et de la sollicitude
pour les humbles et les plus deshirites, celui qui a
eu, d'avance, les intuitions qui font le plus d'honneur
a notre soci6t6 moderne, Louise de Marillac a fait
passer dans la realisation toutes les intuitions de
cette grande ame d'ap6tre que fut M. Vincent.
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Souvent, meme, elle le devangait par la conception et
par le besoin de Faction, et il 6tait oblig6 de la
retarder, de lui dire, lui, qu'on a pu nommer le grand
temporisateur de cette pleiade de saints dont s'honore
l'gglise catholique, qu'il fallait qu'elle apprit, cette
femme, qui avait d'immenses besoins d'action et de
conquete, a connaitre le non-faire de Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
Vous savez qu'a sa sainte Mere elle-m6me, le jour
de Cana, il lui demandait d'attendre son heure. Vous
savez qu'a ses ap6tres aussi, le pressant de partir
apris avoir etC si laches, il leur disait : (cCe n'est pas
a vous qu'il appartient de connaitre Ie temps et le
moment de 1'assaut a donner a la terre, mais a mon
Pere qui est dans les cieux. ,i
Louise de Marillac, qui etait toute surnaturelle,
ecoute M. Vincent, commande a sa nature qui est la plus
impatiente et la plus certaine du succes, et c'est parce
qu'elle a beaucoup aime ce Christ qui aima tant les
hommes et qui, surtout, aima tant les pauvres,. qu'elle
a recu de lui cet attribut de la frcondite. qu'il a
donn-e a son gglise. Et c'est sans doute parce qu'elle
a tant aim6 la pauvret6, qu'elle est devenue si fiche
en Filles spirituelles et en ceuvres qui semblent devoir
braver les siecles qui, dans notre age de r6volution et
de changements perp6tuels, ne laissent rien debout
devant eux.
Ah! nous avons connu ces congr6gations puissantes, dont les monasteres couvraient de leur
ombre de grands domaines, ou tous les peages,
tous les fermages etaient libellis par les tabellions
du monastere. J'ai parcouru, avant la guerre, le
chartrier de i'Abbaye de Saint-Wast, !-haut, et je
voyais que sur 120 kilometres carr6s, il n'6tait pas
un passage sur une rivibre, pas une ferme, pas un
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champ qui n'appartint a cette abbaye opulente...
Eh bien! la Revolution 1'abattit, et, comme si la
justice de Dieu ne se fHt pas tenue pour satisfaite
de voir cette grande abbaye d6capit6e, dans tout
le pays du Nord, la fureur de la guerre s'est
abattue sur tout ce qui restait, et les ruines, a leur
tour, ont peri... Ce qu'est devenue la cath6drale
d'Arras, et ce qu'est devenue la bibliothbque la plus
splendide de notre province..., il n'en est rien rest ;
pierres sur pierres tomberent sous l'ouragan de fer
qui s'abattit sur nous pendant quatre ans. Au conAtraire, toutes les institutions de cette Fille de la
Charit6, non seulement ont prosperi, ont pullul6, si
bien que la plus grande de nos congr6gations atteint
& peine au quart de la population de Louise de
Marillac et de sa famille; mais des essaims nombreux se sont form6s a son exemple et dans son
esprit. J'en apercois ici, dans cette 6glise elle meme:
nos servantes des pauvres et nos Petites Sceurs des
pauvres, nos Sceurs de la Misericorde et nos Sceurs de
1'Enfant-J6sus, et bien d'autres, ont appris le chemin
du pauvre et du malade, sans le savoir peut-etre exactement, elles marchent sur les pas de Louise de
Marillac dans les voies de Dieu.
Eh bien! mes cheres Filles, gardez cet esprit surnaturel, si brillant, dont fut empreinte toute la vie de
votre Fondatrice; il sera votre sauvegarde, il sera la
meilleure ressource de l'Eglise de demain. Il y a longtemps qu'elle bataille par la plume et par la science
pour d6fendre ses positions; il ne parait pas que la
ligne de feu'change beaucoup, chacun couche sur ses
positions... mais si le monde doit revenir & Dieu comme je le crois - it le fera par la meme voie qu'il
prit- quand l'Evangile se repandit sur la terre. II
reviendra a Dieu, parce qu'il I'aura reconnu dans la
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charit6 de ses servantes, et ce rapprochement se fera
par l'entremise de Louise de Marillac. Ainsi soit-il.

VITRY-LE-FRANCOIS
Les Sceurs de Charite fetent leurbienheureuse Fondatrice et, avec elle, leurs Bienheureuses martyres
d'Arras. Un triduum sera c6l6br6 par leurs soins, i
la cat-hbdrale, au cours du mois de janvier. Dimanche
dernier, c'est a Vitry que Monseigneur pr6sidait la
cl 6 ture des solennit6s.

Le vendredi et le samedi precedents, M. le chanoine B6zard, superieur des missionnaires de Beauvais, avait, a l'exercice du soir, parl6, en termes fort'
intiressants, des bienheureuses h6roines. Le dimanche
matin, b la messe de communion c6lbr~e dans la chapelle des Sceurs de Charit6 de la rue Domine-deVerzet, avaient pieusement assisti les membres de la.
Confirence de Saint-Vincent-de-Paul et les Dames de
Charit6.
En vertu d'un indult apostolique, Monseigneur
c6lCbra pontificalement, dans-la vaste et belle 4glise
paroissiale, la messe votive solennelle de la bienheureuse Louise de Marillac.
On donne parfois familibrement a l1'glise de Vitry
le nom de cath6drale. C'est un hommage rendu aux
dimensions de son architecture et, de fait, plus d'une
ville 4piscopale, mime en France, envierait ce beau
monument. Si l'on doit lui refuser la grace myterieuse
des 6glises ogivales, il importe de reconnaltre aux
lignes froides, mais pourtant harmonieuses de ses nefs,
un caractere pratique qui ne va pas sans grandeur.
Sous ces larges voCtes, a travers ces baies ,normes,
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la foule se distribue en masses facilement ordonnkes;
rien n'arr&te le regard ; la voix du pr6dicateur, pourvu
qu'elle soit puissante, parvient partout sans obstacles.
C'est bien 1'6difice destin6 aux importantes manifestations, aux spectacles pompeux; il porte la marque
du t grand siccle ,) qui l'a con;u.
Dans le chaeur spacieux qui, A portee de tous les
yeux, s'6tend devant le maitre-autel, un baldaquin
romain s'elevait au-dessus du fauteuil dor6 de Monseigneur. Autour de ce trone, pr&tre assistant, diacres
d'honneur, porte-insignes s'installaient, 6voluaient
et les mouvements liturgiques empruntaient a la disposition des lieux une ampleur impressionnante.
Aprbs le chant de None, pendant lequel Monseigneur se rev4tit des ornements pontificaux, les phases
diverses de la messe se d6roulrent, ponctuelles et
majestueuses.
Un veritable batailion de petits clercs fort gracieux
d6ilait sur les tapis avec grace et discipline, sous la
direction de M.. I'abb6 Courtaux, qui se montra un

maitre de'c6r6monies aussi habile que prevoyant.
La maitrise d'enfants, qui fut toujours si appreciee
a Vitry et qui reprendra ses traditions d'avant-guerre,
n'avait pas encore pu etre reorganisde. On avait done
diu demander & quelques jeunes filles de meler leurs
voix de soprani & celles d'un beau groupe de chanteurs. Sous la ferme baguette de M. 1'abb6 Hubert,
ce choeur executa fort bien la messe solennelle de
Cs'ar Franck.
Les soprani chantirent les parties propres de la
fete et notamment 1'Alleluia dont elles firent valoir
merveilleusement les gracieuses vocalises. Avoueronsnous que cet Alleluia charma si agreablemeit les
oreilles des auditeurs que l'on regretta de ne pas
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entendre les melodies analogues du Graduel et de la
Communion ?

A la c6remonie, Monseigneur etait entourA de
M. le vicaire g6ndral Hurault, de MM. les chanoines
Remy, Harrer, Courjan, de- M. Poirson, chanoine
honoraire, de MM. B6zard, chanoine de Beauvais et
Vauthier, chanoine de Constantine. M. Narguet, procureur g6neral des Pretres de la Mission, representait
M. le Superieur gen6ral.
Les Sceurs de Charit6 occupaient les premiers rangs
de la nef au nombre d'une quarantaine, group6es
autour de la chere sceur Clbry, visitatrice et superieure
de la maison de Vitry.
Une foule d'hommes group6s en rangs compacts,
de dames, de jeunes filles et d'enfants remplissait
toutes les parties de l'6glise.
Au repas fraternel auquel les Sceurs de Charite
avaient invit6 Monseigneur, les pretres et quelques
membres de la Conference de Saint-Vincent-de-Paul,
M. l'Archipretre, en des paroles tres dilicates,remercia
Sa Grandeur du grand honneur que sa presence et
bient6t sa parole feraient b la paroisse de Vitry et
aux Sceurs de Charit6; Monseigneur lui repondit de la
maniere la plus aimable.
A la cerimonie de l'apres-midi, apres les vrepres
pontificales, Monseigneur proonona le pan6gyriquede
la Bienheureuse. Tout en la plaqant dans son milieu
humain avec toute la science d'un historien precis,
'el1oquent orateur 6tudia les ascensions de son ame
et, dans sa vie aussi simple qu'extraordinairement
feconde, il montra les miracles accomplis par Celui
que Louise de Marillac appelait le Seigneur de
Charite. Par ce splendide discours qu'il prolongea
pendant plus de cinq quarts d'heure, Monseigneur
charma les fidiles autant qu'il les instruisit, tant it
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donna de vie B l'expos6 historique et d'ampleur au
d6veloppement des id6es gne6rales.
La c6ermonie se termina par la procession des
reliques de la Bienheureuse, le chant du Te Deum et
le salut du saint Sacrement.
(Semaine religieuse de Ckdlons.)
Analysons plus en detail le beau discours de S. G.
Mgr Tissier, 6veque de Chilons.
Dans son exorde, il rappelle la joie des Filles de la
Charit6 qui virent A Saint-Pierre de Rome tomber le
voile qui cachait le tableau de la Bienheureuse. II
ajoute qu'en faisant lui-meme le panegyrique de
Louise de Marillac, il apportera une juste reparation
pour l'accueil peu encourageant qu'un de ses prd&ecesseurs sur le siege de ChIlons fit ! la Bienheureuse.
Par quelles voies de saintet6 Louise a-t-elle marche
i Dieu, telle est l'id6e generale du panegyrique.
I° Elle se deprend d'elle-mime
L'orateur nous la montre renoncant aux richesses du
monde par la pauvret6; aux pompes du monde par
I'humilite; aux violences du monde par la douceur;
aux infamies du monde par la puret6.
Citons la fin de ce premier point :
- L'heure oh nous sommes des vertus de la Bienheureuse n'est, en effet, qu'un radieux 6panouissement
d'une perfection pr6parbe et d6ji bien mirie. Il y a
longtemps que la Philoth6e de Francois de Sales et de
Mgr Camus, le saint iveque de Belley, son 6mule et
son ami, a qui Louise avait confie sa conduite et qu'ils
s'etaient transmise comme une pierre pr6cieuse a
ciseler, avait fait dans soname et dans son corps un
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pacte integral avec la charte ivang6lique qui proclame
la beatitude des pauvres, des humbles, des purs et des
doux. Et de plus en plus, la file adoptive de Vincent
de Paul, que Mile Legras etait devenue, travaillera
sous son inspiration a d6blayer sa vie de tout ce qui
est toilette, vanit6, sensualite et recherche de ses
aises, aimant les pauvres, bien avant qu'elle eut fait
profession publique d'etre leur servante, et la compagnie, et la livree, et le d6nament, jusqu'a en r6aliser
la devotion.
( Tres jeune, elle a compris que, pour 6tre agre6e
d'eux, la robe de laine vaut mieux que la robe de soie
et qu'il est plus s6ant, quand on vent les bien servir, de
leur porter des 6cus que des dentelles. Jamais elle ne
se d6partira done plus de la simplicili de sa veture
modeste..., et elle fera par la suite aux filles des
champs, qui furent ses premieres compagnes, l'obligation de ne paraitre devant eux qu'en villageoises, avec
la coiffe des paysannes qu'elle regretta toujours de ne
pas porter comme elles.
(, Elle sait, d'autre part, que le monde suit la mode,
et si, I'ayant renonc6, elle le fr6quente encore par
pitie pour ses pauvres, elle lui impose la sienne avec
l'autorite de sa vertu, conqubrant a ses Charitis,par la
seule distinction de ses manieres sans appret, les plus
nobles dames de la cour qui se font, a son tcole, les
emules d'une simplicit6 qui ne depare plus les marches
du tr6ne, depuis que Vincent de Paul y porte, de son
c6te, ses souliers ferr6s et sa soutane rap6e...
( Mais il y a des ames qui sont d'autant plus
superbes qu'elles ont fait fi des dehors. Et ce ne sont
pas les parures m6mes du monde qui coftent le plus
aux femmes a immoler, c'est I'esprit propre; a quoi
tiennent peut-&tre autant les hommes. Dans son sacrifice est toute la valeur de l'abneget semetipsum. Louise
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de Marillac a v6cu de bonne heure et tout entier le
quia respezit humilitatem de Notre-Dame. Si elle se

fait servante, c'est a fond et sans r6serve de soi.
Bonne leqon a recueillir sur le chemin!
a On rencontre dans maintes bouches humaines et
feminines des paioles d'abn6gation d6vote et de pieux
abaissement qui vont parfois jusqu'a l'aneantissement... Mais soulevez le voile humili6 des mots; ils
cachent souvent un orgueil profond et d6mesur6...
( La correspondance de la Bienheureuse avec saint
Vincent ou avec ses filles. n'a jamais sonn6 faux cette
humilit6 hypocrite. Elle etait d'esprit assez fort et
independant pour avoir une id6e personnelle qui
m6ritait de prevaloir. Elle I'exprime toujours avec
une dignit6 franche qui devrait bien servir de modile
Atant de lettres de femmes oi le tendre se mele aussi
maladroitement que confus6ment A l'orgueil. Mais
quand elle a librement pens6 et dit ce qu'elle estime
la v6rit6, elle s'en excuse presque, soumettant toujours
modestement a ceux qu'elle a pris pour guides l'adh&sion de son jugement, ou bien tachant, par des formes
d'une delicatesse exquise, de se faire pardonnerde
celles qu'elle est charg6e de gouverner, la consigne
donnee qui veut bien parfois s'adoucir, mais ne flUchit
pas.
c C'est le privilege des Ames qui ont abandonn6
aux mains divines leur volont6 propre d'etre ainsi Ala
fois fermes et bonnes. On reconnait Louise de Marillac
a ce troisieme caractere de renoncement, par oi elle
apparait si singulibrement douce.
( Les pleins de soi sont n6cessairement violents;
car, tout faits d'eux-memes, en perpituelle saillie, ils
se heurtent A tous les angles et grincent a tous les
obstacles. Au lieu que lbrsqu'on a 6vacue de sa vie
son vouloir personnel, pour s'en remettre A de plus
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sages et finalement a Dieu, il n'y a plus d'opposition
qui froisse, ni de contradiction qui souleve. On glisse
aux surfaces des 6 v6zements et des hommes qu'on
rencontre, sans trouble et sans peur.
a La soumission chr6tienne et I'ob6issance monastique, taut d6cri.,es par l'esprit d'ind6pendance
moderne, loin d'etre ainsi une faiblesse, sont a peu
pros shrement une force triomphante : simple force
d'inertie quelquefois qui tourne on ronge a la longue
les pires difficult6s, mais force d'activitd aussi qui
maitrise par sa patience les plus puissants et finit par
conqu6rir la terre. Beati mites, quoniam possidebunt

terram... Quand on est dans l'6tat d'ame de pouvoir
6crire comme le faisait un jour la Bienheureuse :
SJ'accepterai le choix que Jesus veut que je fasse de
ccla maniire la plus abjecte que je pourrai le servir,
c et au lieu oi il y a le moins de sujet de contenteSment pour le monde n, on est mfr pour les plus

grandes oeuvres divines. Les inattentifs ou les sots
diront peut-etre que c'est folie; mais l'histoire surnaturelle des saints r6pond que c'est habituel miracle.
c Et, en effet, sur les d6bris de ce d6pouillementl, on monte jusqu'a Dieu qu'on voit et .qu'on touche
sans effort : Deum videbunt. Qui pourrait done
retarder le vol et l'ascension des ames simples, humbles et douces? Les sens peut-etre et les passions
mauvaises? Mais oh le monde est tenu pour ce qu'il
vaut, ou 1'esprit propre a disparu, oh liavolont6 suit
une c6leste discipline, mates 'd'avance, ils sont du
moins sans rivoltes et meme sans combat, dansl'ordre
divin comme le reste, et par cons6quent ouvriers, eux
aussi, de la beaut6 humaine et de la saintet6.
« Qu'elles sont belles a cause de cela a tous les ages,
et m&me jusqu'en leur extreme vieillesse, ces ge6nrations de vierges qui passent par nos rues et par nos
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chemins, comme des anges radieux, sans rides ni fl6trissures! Laissant le monde a ses plaisirs qui
trompent, a ses orgueils qui aveuglent, a ses initiatives
qui cliouent, elles s'en vont, elles, immacul6es dans
leurs voies, a travers les n6gations et les sourires
sceptiques, aux oeuvres qui demeurent et transfigurent.
Quand on regarde le portrait, si pur en ses lignes
expressives, de Louise de Marillac, qui semble si bien
refl6ter I'emprise souveraine de son ame, n'y reconnait-on pas vraiment la mere prochaine d'une telle
posterit6?
Et je dis que c'6tait alors un grand et providentiel
exemple que cette femme si detach6e, si modeste, si
douce et si pure - aujourd'hui bienheureuse d'avoir
precis'ment et6 tout cela - dress6e, en sa pacifique
influence de vertu, aux abords de cette cour du grand
si&cle oit tout, presque tout, helas! dans le nimbe
d'une gloire ext6rieure ind6niable, n'6tait que faste,
orgueil, ambition, arrogance et licence des maeurs!
D'autres noms, meme de femmes, ont 6merg6 au ciel
national de cette 6poque incomparable, que les annales
francaises conservent dans 1'6crin si m6l1 de leurs
souvenirs. Mais si indulgente, si passionnee, si flatteuse ou si sincere que soit I'histoire, ce n'est pas la
Montespan, a coup sur, ni Mile de la Valliire, meme
convertie, ni Marie de M6dicis, ni Mme de S6vign6,
ni Anne d'Autriche, ni Henriette de France, qui sont
capables de rivaliser en bienfaits et en solide gloire
avec celle a qui I'avenir r6servait de s'appeler humblement la Fondatrice servante des Filles de la Charite,
quand, d6prise d'elle-meme, elle allait se reveler au
monde toute remplie de Dieu.
( L'exemple, d'ailleurs, n'est pas bon que pour un
siecle clos. II est de tous les temps, et le n6tre a de
toutes sp6ciales leqons a y prendre, a une heure de
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crise, de fievre et de folie, et tout au moins d'aveuglement, oi, revenues a des mentalitis toutes paiennes,
les femmes, a la course de leurs plaisirs et de leurs
modes, luttant d'extravagances et quelquefois d'impuret6s, et oit les hommes, meme en philosophant,
croient si faussement qu'il n'y a pas d'autre sagesse
que leurs 6troits points de vue, pas d'autres lumieres
que leurs esprits toujours bornes par quelque endroit.
c 0 notre Bienheureuse, puissiez-vous, par le spectacle de votre sainte vie, nous faire comprendre a
tous qu'ou-seulement I'homme sait . propos s'effacer,
Dieu se tient tout proche et arrive. "
2* Elle se remplit de Dieu
Tout le cours de sa vie se deroule suivant cette
devise qu'elle n'a pas ecrite mais r6alisee, et qui synth6tise admirablement sa perfection croissante :
a Tout en Dieu et sur Dieu, par Jesus-Christ, pour
les pauvres. )
Apres. un apercu sur la soci&t6 du dix-septieme
siecle au point de vue surnaturel et au pointde vuedu
regne de Dieu, Mgr de Ch&lons met en regard la figure
de Louise de Marillac :
it Louise de Marillac n'avait pas fait d'6tudes 6conomiques. Mais au contact de ses 6preuves personnelles, ces c6lestes messageres, elle avait simplement
regarde avec bont6 ceux qui souffrent, et au-dessus
d'eux tous, Celui qui, ramassant en l'infirmit6 de sa
croix toutes les douleurs et toutes les tares de 1'humanit6, avait voulu mourirtpour les faire r6demptrices.
Le divin modele tenta sa grande ame et devint toute
sa science sociale. Comme il avait fait, Lui,la volontA
de son P.re, en se donnant aux hommes tout entier,
elle se donnera, elle, tout entiere aux pauvres, fille
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de la Croix et de 1'Eucharistie qui inspirent et alimentent son amour. Virile r6solution de ses retraites
oi elle se jette d'abord tout en Dieu, pour en sortir
capable de I'6vang6lique mission qu'elle entrevoit et
qu'elle accepte.
K Pour l'accomplir en sa verit6 pleine, elle se rend
compte que ce n'est pas une simple imitation exterieure du Maitre qui suffit, mais une impression profonde, pouss6e jusqu'a la ressemblance de JesusChrist, qui est necessaire. L'induimini Jesum Christum
de 1'Ap6tre, c'est-a-dire l'endossement meme, ou
plut6t la veture interieure de ses vertus divines, qui
va jusqu'I la transsubstantiation de nature, est done
son ideal familier. Elle desire ainsi - et c'est la vraie
consigne apostolique, mes Sceurs - ne plus subsister
en elle seule, mais vivre du Christ m8me, comme le
preche saint Paul, par la foi comme par la manducation fr6quente de l'hostie. II faut que, fait roi de son
cceur par la soumission absolue qu'elle lui jure, J4sus,
et J6sus pauvre, Jesus enfant, Jesus souffrant, Jesus
crucifie, prenne en realit6 possession totale de son
Ame. Tremp6e de ses graces et de son sang mystique,
elle sera apte alors aux luttes victorieuses de la charit6 qui rachete; et on ne s'y prepare pas bien, en
effet, sans cela.
<( Ce qui fait que nos philanthropes, en d6pit de
tous leurs discours grandiloquents et de leurs initiatives opulentes, ne trouvent jamais ni les mots qui
apaisent et consolent, ni les moyens qui sauvent les
pauvres, c'est qu'ils n'entendent rien aux mysteres de
la croix et de l'amour. Avec des entrailles heureuses et
un cceur qui n'est pas rechauff6 par 1'epreuve, on est
impropre toujours A traiter la misere la plus commune. II faut avoir un peu pleure soi-meme pour
secher les larmes d'autrui. Certaines mains sont trop
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gant6es de bonheur pour ne pas faire crier les plaies
que touche leur parfait egoisme. La souffrancevolontaire, a defaut de l'autre, est seule une source et un
signe de vocation dans 1'armie de la charitE. Dieu
avait ainsi fait connaitre a Louise de Marillac que sa
volonte'tait qu'elle allt a lui par la croix : , Des ma
4 naissance et a tout age, ecrira-t-elle un jour, il ne
t m'a presque jamais laissee sans occasion de souf, frir.
.
i Faconn6ee a cette rude icole, et librement abandonn6e pour toujours au divin esprit d'immolation qui
6
la conduisait, elle etait prete enfin, sa lampeallum e,
son coeur d6tach6 et ses mains dispos6es aux plus rudes
labeurs. D6sormais, ouvriere inlassable des c61estes
tUches, toute pleine de Dieu et ne comptant que sur
Lui, par des voies aussi simples qu'inimitables, avec
des moyens en apparence bien inegaux a leurs effets,
presque sans bruit et a peu pres sans miracles, elle va
tenter et reussir une r6volution sociale qui remuera le
monde, a laquelle, depuis le Christ jusqu'I Vincent
de Paul, personne n'avait vraiment pens&.
c( Les saints et les saintes dans l'lglise, pourtant,
n'avaient point manque au cours des siecles; mais.
tout appliques au perfectionnement exclusif de leur
vie inttrieure, ils auraient cru sans doute la compromettre et la ruiner, en la jetant dans la mel6e des
ceuvres exterieures. Les hommes et les femmes
d'action n'avaient jamais, d'autre part, fait defaut, qui
eussent 6t4 capables de soulager efficacement leurs
freres, s'ils eussent et6 assez saints. Ou bien done
l'id6e n'avait pas germ6, ou bien la force humaine
n'avait pas suffi. C'est la nouveaut6 prodigieuse de
Louise de Marillac et du bon M. Vincent, qui confondra
les prijug6s de tous les temps passes, d'allier en une
mime servante de Dieu et des pauvres deux genresde
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vie qu'on croyait - pour les femmes dif moins - a
jamais disparates et inconciliables. Notre Bienheureuse est la premiere - saluons a genoux sa divine
invention, et comprenons la curiosit6 de ces carmelites
de Paris qui demandaient a sortir de leur monastere
pour la voir i en donner l'exemple a ses filles, A
leur apprendre a ne jamais perdre la pr6sence de Dieu
qu'elles retrouvent dans les enfants, dans les malades
et dans les pauvres, comme au tabernacle et sur la
croix, A porter toujours et partout leur cloitre avec
elles, sans en jamais sortir, aussi bien au mjzi.- du
fracas des grandes villes et de leurs mille M0iits.
que dans le silence des champs ou les rues des viilages.
t Parmi tanl de dates memorables qui illustre.;I'histoire de l'Eglise, c'en est une a souligner et ~
solenniser que celle oi Vincent de Paul avait la sainte
hardiesse d'6crire au d6but des Regles de la Compagnie
naissante : a Les Filles de la Charit6 auront pour tout
" monastere une maison de malades, pour cellule une
a chambre de louage, pour chapelle l'6glise de la
( paroisse, pour cloitre les rues de la ville ou les salles
( des h6pitaux, pour cl6ture l'obbissance, pour grille
o la crainte de Dieu, pour voile la sainte modestie. ,
t Qu'il y ait, mes Sceurs, pour d'autres Ordres,
d'illustres berceaux, quede nobles families religieuses
aient a produire de glorieux parchemins, je ne veux
pas le rechercher ici, mais rien n'6gale dans l'histoire
cette charte auguste qui vous vit et vous fit naitre. "
3* Ille donne Dieu au monde
Elle est remplie de Dieu. c Et maintenant, rip&tant & Louise de Marillac l'appel des saintes A Jeanne,
lorsqu'elles lui confirment sa mission, j'ose lui dire i
19
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mon tour : c Va, va, fille de Dieu et de la Charit6,
t car il y a grande piti6 au royaume de France. ,
L'orateur montre l'ignorance religieuse du peuple;
saint Vincent de Paul y rem6die par ses missionnaires; mais les missionnaires passent et ii faut que
la v6rit6 demeure. N'y avait-il done pas mieux encore
a faire ? II le pensa et de sa pensee de fondateur
allait sortir un instrument de lumibre en meme temps
qu'un instrument d'amour incomparable.
o Louise de Marillac et ses filles, dont l'armie.
benie monte a I'horizon de la charit6 en un paysage
de Rive, seront bient6t ces heureuses messageres de
v6rit6 et d'amour qui dissiperont les t6nebres des
ames, en mettant partout sur les plaies vives des corps
endoloris le baume apaisant des mis6ricordieuses et
victorieuses Samaritaines. Divin stratageme de vrai
relevement social, que la creation de cette milice
sacr6e qui tient a la fois 6cole populaire d'apostolat
et de tendresse ! En balbutiant l'Evangile aux enfants
et aux pauvres dans une langue maternelle, elles
referont de leurs mains persev6rantes les corps avec
les ames; en rafraichissant de draps blancs les
membres lasoou bris6s~des vieux et des vieilles, elles
restaureront les colonnes 6croul6es de leur vie spirituelle; en offrant un logis aux orphelins et une couchette plus douce aux malades, elles leur pr6pareront
silencieusement une demeure tranquille aux parvis
eternels. C'est ce que j'appelle, par-dessus le don de
soi, le don meme de Dieu qui se r6pand par toutes les
issues des ames qui le possedent, du seul fait de leur
plenitude. La Bienheureuse et ses filles derriere elle,
devenues ainsi par le travail de leur propre saintet 6
le canal mysterieux des- 6panchements du divin
amour, vont changer la face de leur temps.
u La Providence le voulait, qui ne laisse aucun mal
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sans opportun remide. C'6tait le moment oh une
h6resie 6troite devait essayer de ruiner dans les ames
tout le dogme de la grace. Mais quand le jansinisme
enseignerait, en r6tr6cissant les bras de la croix et en
emprisonnant I'Eucharistie aux autels, que le Christ
n'est pas mort pour tous les hommes et qu'il n'a
besoin que d'etre adore d'eux dans la crainte, puisqu'un sort cruel les predestine, quoi qu'ils fassent, a
la gloire ou a la damnation fatale, il y -aurait par les
chemins oii peine la grande foule. dans toutes les
demeures oh tombent des larmes, dans toutes les
salles ou quelqu'un souffre, des femmes ou plut6t des
anges aux yeux si purs, aux paroles si claires, aux soins
si empresses, que cette vision-la, cette raalit6 manifeste, vengerait la bont6 de Dieu, qui l'inspire, des
contraintes et des secheresses de 1'h6resie.
4 Avant que, vers la meme 6poque, par une autre
invention myst6rieuse, le Sacr6-Cceur, en se revilant
lui-meme A sainte Marguerite-Marie, la fille des
extases, ait protesti au monde de son amour aussi
profond qu'universel, et condamn6 quasi directement
du ciel par des promesses mis6ricordieuses qui 6largissaient encore l'lvangile, les doctrines opprimantes
du jans6nisme, Louise de Marillac 6perdument vou6e
aux oeuvres d'une charit6 qui ne pouvait avoir que
Dieu pour principe et que son coeur d6bordant pour
foyer et pour modele, ne semblait-elle pas l'ap6tre, et
n'itait-elle pas le peintre avant la lettre, d'une d6votion qui pourrait se pr6ciser, mais ne nous montrerait
pas Dieu mcilleur en son tabernacle et dans la chair
de son cceur, que dans la chair si passionn6ment aimee
et servie de ses pauvres?
Voil. done, mes freres, l'instrument ou, si vous le
voulez, les instruments providentielleme't choisis de
l'amour social; car les filles, en se renoncant elles-
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memes et en se remplissant de Dieu, vont ressembler
de tout point a la mere et etre en mesure de reverser
Dieu comme elle sur le monde.
Mgr de Chalons inumere ensuite tous les miracles
de charit6 qui sont produits par Louise et ses flles
et il termine ainsi : a Gerbe unique, moisson sans
6gale, en aucune histoire, de vertus, de saintes entreprises et de bienfaits prodigieux. »
Une parentkhse sur la vocation des Filles de la Chariti
Et pendant que nous achevions de lire ce beau
panegyrique, on nous a montr la biographie d'une
jeune fille morte a vingt-quatre ans et qui etait entree
chez les Reparatrices, apres avoir senti beaucoup
d'attrait pour les filles de Saint-Vincent-de-Paul. Les
motifs qui 'ont fait changer de determination sont

curieux a rappeler-et je les signalerai en cet endroit
parce qu'il me semble qu'ils sont r6futes par tous les
,pan6gyristes de Louise de Marillac.
I1 II faut choisir entre les pauvres et Jesus; or, je ne
puis pas prifirer le service des pauvres au service de
Jtsus. - I semble que la r6ponse ne soit pas bien
difficile : en servant les pauvres, on sert Jesus; le
service des pauvres, c'est le service de Jesus, puisque
Jesus a dit : ( Tout ce que vous ferez au plus petit des
miens, c'est a moi que vous le ferez. n Que dira JsusChrist aux elus ? " J'ai eu faim et vous m'avez donn6 a
manger, etc.., " tout cela n'est-ce pas le service des
pauvres, du prochain ? Ne nous dit-il pas que son
commandement, c'est la charit6 envers le prochain,
qu'n
cette marque, on reconnaitra qui sont ses disciples? Est-ce que I'ap6tre bien-aimS ne nous affirme
pas a qu'a ceci nous avons.connu l'amour de Dieu,
c'est que Lui a donn6 sa vie pour nous? Nous aussi,
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nous devons donner notre vie pour nos freres. Mes
petits enfants, n'aimons pas de parole et de langue,
mais en action et en verit6. » Est-ce que l'ap6tre
saint Jacques n'enseigne pas que , la religion pure
et sans tache devant Dieu et nitre Pere n'est pas autre
qu'avoir sein des orphelins et des veuves et se preserver pur de ce monde n? Des lors dire qu'on ne peut
pas pr6ferer le service des pauvres a celui de Jesus,
c'est oublier qu'un des grands moyens de montrer son
amour pour Jesus, c'est d'aimer les pauvres.
2° J'aime mieux etre epouse que servante ; car une
epouse est plus proche du caur de Jesus que la meilleure
des servantes. - En d'autres termes, une cloitree est
une 6pouse de J6sus-Christ, tandis qu'une Fille de la
Chariti ne serait qu'une servante de Jesus-Christ.
R6ponse : Ce titre d'epouse de Dieu est un titre que
nous trouvons employ6, meme dans I'Ancien Testament. On voit dans les prophetes, en particulier dans
Ez6chiel, que Jehovah appelait la nation juive, son
6pouse; qu'on relise le magnifique chapitre xvI
d'Ez6chiel et on verra la tendresse de Dieu pour son
6pouse, J6rusalem. Dans le Nouveau Testament,
nous retrouvons le mime langage dans la bouche des
ap6tres lorsqu'ils parlent des chr6tiens; l'Iglise, c'est
1'6pouse de Jesus-Christ. Toutes les ames qui ont la
grace de Dieu sont 6pouses du Saint-Esprit. A ce
titre-la done, les Filles de la Charit6 m6ritent d'etre
appelees 6pouses. Mais elles le m6ritent a un autre
point de vue plus elev6 encore. Par le fait qu'elles
renoncent au monde, se consacrent i Dieu par les
elles
voeux de pauvrete, chastet6, ob6issance,
deviennent les 6pouses de Jesus-Christ. Mais, dira
quelqu'un, elles ne font les voeux que pour un an; cela
ne leur enlkve-t-il pas le titre d'6pouses? Tant s'en
faut; car toutes les sceurs doivent &tre dans la dispo-

sition de les renouveler chaque annee et d'y etre
fdeles toute leur vie. La rinovation faite tous les ans
est une mervei:lease invention de saint Vincent qui
renouvele tcns les ans dans le c(ear des 4pouses de
Jesus-Christ les sentiants de ieur premiere consecration et qui les attache a leur divin epoux d'une
faqon de plus en plus miritoire. Objectera-t-on que
ne vivant pas tout a fait separees du monde, derriere
la grilie, elles ne meritent pas le nom d'lpouses de
Jesus-Christ au m&me titre que les Riparatrices; mais
on ne voit pas pourquoi le fait de s'enfermer dans un
cloitre constitnerait une condition size qua zon pour
are spouse de Jesus-Christ. Jamais cela n'a &t dit
par aucun auteur serieux et la jeune fille dont nons
parlons, en croyant qu'elle ne serait pas epouse de
Jesus-Christ si elle se faisait Fille de la Charith, a
eu tout simplement une id6e fausse: Maintenant, que
les Filles de la Charite, par humilitE, prennent plus
ordinairement le nom de servantes des pauvres on
de JEsus-Christ, elles ne font pas mal : d'abord elles
imitent par li la trbs sainte Vierge qui s'appelle par
deux fois servante du Seigneur et qui ne se donne
jamais le titre, pourtant propre a elle-meme, d'6pouse
du Saint-Esprit; elies imitent certains Ordres qui, par
humiliti 6galement, out pris des noms comme ceux
de FrEres mineurs, Frires minimes (tris petits); cette
humiliti des Franciscains, Capucins et autres, n'emp&che pas leur saintete et nul ne dira qu'd cause de
cela ils sont moins saints que d'autres religieux, qui
auraient des noms plus glorieux.
3* Enfin une troisieme raison qui d6cide cette jeune
fille A ne pas entrer chez les Filles de la Charit6, c'est
qu'il faut choisir entre Martke el Marie; or, une seule
chose est nicessaire, Marie a choisi la meilleure part, je
renonce h la corxelte.
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Avant de r6pondre A ce 3*, il faut d'abord savoir
ce que signifie Marthe et Marie. Les uns, comme
saint Augustin, disent que Marie symbolise la vie eternelle, oil 'on jouit d'une fflicit6 sans melange, optimirm partem qua non auferetui,

Marthe symbolise la

vie actuelle pleine de tracas, de soucis, turbaris circa
plurima. Dans ce sens-la, toutes les personnes de communaut6, qu'elles soient Carmilites, Visitandines,
R6paratrices, Filles de la Charit6, Petites Soeurs des
pauvres, sont des Marthes, expos6es a toutes sortes
de tentations, et elles deviendront par la mort comme
Marie; elles entreront en partage de l'unique n6cessaire, du meilleur sort qui est la vision de Dieu. Dans
ce sens donc, il ne s'agit pas de choisir entre Marthe
et Marie, il s'agit tout simplement d'etre une bonne
Marthe ici-bas pour devenir Marie l-haut.
Mais ce sens n'est pas celui qui est suivi par la
plupart des interpr&tes. Les commentateurs disent en
g6neral que Marie symbolise la contemplation et
Marthe l'action.
De meme qu'il y a en nous l'Ime et le corps, ainsi
notre vie doit 6tre un harmonieux m6lange d'action
et de contemplation. Le corps doit s'appliquer aux
devoirs de la vie exterieure; l'ime ne doit pas se
laisser d6tourner de sa fin supreme par les preoccupations de la vie. Marthe, qui veut entrainer Marie a
venir l'aider, c'est -le corps qui cherche a d6tourner
l'&me de la contemplation des verit6s 6ternelles;
aussi J6sus-Christ, avec raison, blame-t-il Marthe et
loue-t-il Marie. Notre-Seigneur ne condamne pas la
vie exterieure, mais seulement les exces, les tracas
inutiles, les soucis superflus, et cette legon de NotreSeigneur est tres utile aussi bien pour les religieuses
cloitrees que pour les communaut6s non cloitrees.
Dans les cloitres comme au dehors, en effet, il ne
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faudrait pas croire que l'on put mener une vie si
contemplative que l'on n'ait plus A se soucier d'actions
matirielles. II fautdone, mrme danslescloitres, manger,
boire, dormir; il faut done, m&me dans les cloitres,
des sceurs qui fassent la cuisine, balayent la maison,
s'occupent du linge, le lavent, le repassent, le raccommodent; nulle religieuse ne pent, me&me dans les
cloitres, s'appliquer a une vie uniquement contemplative. Que dirait la Mere Abbesse si une religieuse, sous
pr6texte de ne pas encourir le reproche de Marthe et
de meriter l'6loge de Marie, d6clarait a sa Superieure
qu'elle n'est venue dans le cloitre que pour &couter
Jesus et qu'elle ne veut faire aucune autre chose. La
Mere Abbesse rappellerait vite sa fille a la raison, lui
diclarant aue l'on doit faire l'un et ne pas omettre
l'autre, et elle lui dirait qu'elle pent 6couter Jesus, tout
en se livrant aux occupations mat6rielles, comme le
faisait sainte Marguerite-Marie, en gardant les lapins
de la Communaut6, dans le jardin du couvent de
Paray le-Monial. Et la Mere Abbesse aurait raison.
Done Marthe pent se trouver m&me dans les communautes cloitr6es, et, l1 conme ailleurs, il faut veiller A
ce que Marthe ne d6tourne pas Marie; il faut faire
attention a ne pas se laisser tellement pr6occuper par
ses actions. materielles qu'on oublie la vie interieure,
qu'on cesse d'6couter J6sus. II peut y avoir, meme
derriere la grille, meme sous le voile, des religieuses
A qui Jesus-Christ pourrait dire : c Marthe, Marthe,
tu t'inquietes trop des choses materielles, tu oublies
le n6cessaire, tu n'apportes pas assez de puret6
d'intention dans tes actes, tu te laisses conduire par
I'amour-propre, par lajalousie, par le d6sir de plaire a
ta Supirieure, par la susceptibilit6; Marthe, Marthe,
fais attention. ,
D'autre part, la vie en dehors du cloitre, dans une
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co;.munaut6 comme celle des Filles de la Charite,
n'exclut nullement la contemplation. Les Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul doivent, aussi bien que les
cloitrees, avoir le regard de leur Ame tourn~ vers
Jesus pour l'ecouter, le contempler, converser avec
Lui pendant que leur corps se livre aux occupations
materielles, et il y a parmi les Filles de la Charit6 un
grand nombre d'Ames adonnees a une vie intirieure
tres. intense; quelques unes meme ont 6t6 6levees
jusqu'aux hauteurs les plus sublimes de la vie contemplative; telles Catherine Labour6, Apolline Andriveau
et d'autres.
Par consequent, chaque personne de Communaut6,
qu'elle soit dans un cloitre ou non, doit s'attendre A
mener une vie melang6e de contemplation et d'action;
plus ou moins, elle devra travailler, quelles que
soient ses occupations, A ne pas se laisser absorber
par elles, mais A les surnaturaliser par la puret6 d'intention; done Marthe et Marie peuvent exister partout, dans les cloitres et ailleurs. Si,dans un cloitre,on
se laisse troubler par les preoccupations de la vie, on
encourt les reproches de Jesus a Marthe; si,en dehors
du cloitre, on est tres appliqu6 A la vie interieure, on
m&rite l'eloge de Jesus a Marie.
Par consequent, il n'est pas vrai, il n'est pas juste,
pas charitable de dire que choisir la vocation
n'est
il
de Fille de la Charite, c'est imiter Marthe, c'est se
troubler de beaucoup de choses, c'est negliger la meilleure part, c'est oublier la seule chose n6cessaire.
Ce qui est vrai,'ce qui est juste, ce qui doit &tre dit,
c'est que la vocation des Filles de la Charitd est un
harmonieux melange de contemplation et d'action; or,,
.saint Vincent de Paul dit quelque part que si la vie contemplative est superieure A la vie active, elle ne 1'est
pas A celle qui est A la fois contemplative et active,
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parce que telle a eti la vie de Jesus-Christ, de la sainte
Vierge, de saint Joseph, de saint Jean-Baptiste, des
ap6tres, aiuxquelles vies nulle autre ne peut etre compar6e. La vie mixte, c'est la perfection, c'est l'union
de I'me et du corps, de la contemplation et de
l'action, c'est l'accomplissement des deux grands pr&ceptes, I'amour de Dieu et l'amour du prochain. Or,
cette vie mixte, les Filles de la Charite la possedent,
merveilleusement disposee.
Est-ce que leur vie n'est pas contemplative par
1'oraison du matin, la sainte messe, la sainte communion, les actes si frequents de la presence de Dieu,
les trois examens de chaque jour, la lecture spirituelle, 1'exercice de la Passion i trois heures, la meditation de cinq heures et demie, le quart d'heure qui
precede la priere du soir, sans compter leur admirable
chapelet, qui est semblable a un veritable petit office,
distribu6 entre les diverses heures de la journee
comme les parties du br6viaire? De plus, la puret6
d'intention que leurs saintes rggles leur recommandent, donne a celles qui en sont animees une vie contemplative 6minente : elles voient Jesus dans le
pauvre, dans le malade, dans le petit orphelin; elles
communient a Jesus toute la journee, si elles le
veulent, par cette purete d'intention; elles se tiennent
continuellement A ses pieds, devant Lui, pres de Lui;
bien plus, elles Le touchent, elles Le soignent, elles
L'habillent, elles Le nourrissent, elles prennent soin
de Lui, puisque tout ce qu'elles font aux pauvres,
<c'est a Lui, c'est a Jesus, c'est a Dieu qu'elles le font.
0 contemplation ineffable! 0 mystere qui ravissait
d'amour, surtout quand Jesus, pour encourager certains de ses fideles serviteurs, illuminait les haillons
du pauvre, transfiguraic les traits du malade, et daignait se manifester dans toute sa beaut6 aux Gr6goire,
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aux Jean de la Croix et a tant d'autres. Voil pour la
vie contemplative des Filles de la Charite.
Je ne m'attarderai pas a niontrer qu'elles menent
une vie active, toit le monde le sait; mais ce a quoi
on ne pense pea-t-etre pas assez, c'est que leur vie
active n'est pas une vie active ordinaire, mais pr6cis6ment celle de Jesus-Christ, de la sainte Vierge et des
apbtres. Comme J6sus-Christ, elles passent en faisant
le bien, guirissant les malades, instruisant les ignorants, procurant l'avinement du regne de Dieu, prechant la bonne nouvelle aux pauvres; comme la tris
sainte Vierge, elles nourrissent Jesus, elles habillent
J6sus, elles bospitalisent Jesus, elles ensevelissent
Jesus, en nourrissant le pauvre, en habillant le
pauvre, en hospitalisant le pauvre, en ensevelissant le
pauvre; comme les ap6tres, elles vont partout, elles
quittent m&me leiur patrie pour aller exercerjusqu'aux
extremit6s de l'univers les oeuvrcs de mis6ricorde spirituelle et corporelle. Quelle plus belle vie active peuton concevoir que celle-la!
Done la vie des Filles de la Charit6, quand elles
vivent selon leurs rigles, est une vie qui unit admirablement la vie contemplative la plus 6minente A la vie
active la plus belle; c'est done la perfection.
Nous disons cela non pas pour rabaisserla vie admirable des Soeurs cloitrees; cette vie m6rite tous les
61pges; nous 6crivons ces r6flexions uniquement pour
rassurer les Filles de la Charit6, entre les mains
desquelles tomberait le petit livre dont nous parlons,
et pour enlever de leur esprit les quelques doutes.
qu'il pourrait leur faire concevoir sur la sublimit6 de
leur vocation.
Non, mes tres chores Sceurs, soyez tranquilles, votrepart est belle, tres belle.
Filles de la Cbariti, vous tes les Filles de Dieu le
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Pire qui est charite, pratiquant comme lui la misiricorde.
Filles de la CharitY, vous etes les disciples privil6gi6es de Notre-Seigneur, vous suivez ses conseils;
vous etes ses imitatrices, vous faites ce qu'a fait le
mod&le des predestines; vous etes ses 6pouses, vous
vivez en union intime avec Lui, ne cherchant que Lui
dans votre vie de contemplation et d'action.
Filles de la Charit6, vous etes non seulement les
temples du Saint-Esprit, mais ses fid&les associees,
ses instruments, ses ap6tres dans l'ceuvre de la sanctification des ilus, qui est la grande ceuvre I laquelle
travaille le Saint-Esprit. O sublime vocation! 0 merveilleux melange d'action et de contemplation!
On ne s'6tonnera plus, des lors, que Dieu ait comblvotre Communauti de grices et de faveurs comme la
Medaille miraculeuse, le scapulaire de la Passion, la
b6atification de votre Mire, Louise de Marillac, la
glorification de votre Pere, Vincent de Paul.
Disons, en terminant, que la jeune fille qui avait
tant aime les pauvres jusqu' la retraite d'election de
septembre 1907, et qui d6cida a cette 6poque, sur les
reflexions que nous avons analys6es, de faire machine
en arriere comme elle dit, et d'entrer dans le cloitre,
ne semble pas y avoir trouv6 le parfait bonheur. Trois
mois aprs. sa prise d'habit, elle 6crit qu'elle ne voit
plus clair en son ame, il lui semble que tout y est
embrum6; cependant elle veut etre contente et elle le
redevient; mais voici une autre epreuve : ( J'6tais une
des mieux portantes du noviciat; j'avais eu la permission de jefiner la fin du careme; tout allait bien et je
comptais les jours qui me separaient de mes vceux,
puis je me suis sentie faible; c'est la grippe, c'est la
fievre, c'est la sortie du noviciat, c'est le retour a la
maison paternelle, c'est la souffrance prolong6e »; on
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lui annonce que ce sera bient6t la mort. « J'ai eu
grand'peine a accepter la mort; cela a et6 dur quand
j'ai vu que tout allait finir. J'ai viogt-quatre ans. ,
Mais elle fait le sacrifice genereusement et elle meurt
dans sa famille, A Paris, loin de son cher convent.
C'est certainement une tres belle Ame, une sainte
Ame, mais il est permis de se demander si elle n'itait
pas vritablementappelee Ase faire Fille de la Charit6,
et si elle n'aurait pas 6t' aussi sainte, meme si la
retraite d'6lection de 1907 n'avait pas brusquement et
complRtement chang6 ses id6es et ses d6sirs.
Fermons la parenthese et continuons le r6cit des
fetes des Bienheureuses.

MINIAC-MORVAN
La paroisse de Miniac-Morvan a voulu cl16brer,
comme il convenait, la batification recente de Th&rbseMadeleine Fantou, Fille de la Charit6, martyrisde
pendant la Revolution.
Le z~l6 Recteur avait attendu la date du 26 decembre
pour pr6parer sa population par une mission de trois
semaines a la c~elbration de cette grande fete de la
famille paroissiale, II se d6clara enchant6 des resultats
de cette mission et bien reconnaissant envers les
Peres Eudistes, pridicateurs et confesseurs, du d6vouement intelligent et du zele ardent qu'ils avaient
diployes.
La mission finissait le 25 decembre, en la fete de
Noel et, A la messe de minuit, pros de sept cents
hommes et jeunes gens firent la sainte communion
avec recueillement et pidtd. Le soir, les bons missionnaires donnerent leurs derniers conseils et firent leurs
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adieux. Cependant, ils resterent pour assister aux
belles ceremonies du lendemain.
La journ6e du 26 d6cembre fut entierement consacr6e a honorer la m6moire de la bienheureuse Fantou,
sous le regard de Dieu et sous la prisidence de
Mgr Charost.
M. le Recteur avait eu la delicate pensbe de rassembler, pour cette fete, tous les pretres originaires de la
paroisse et ceux qui y exercerent le saint ministre.
Aussi, Mgr le C,oadjuteur etait assist6 au tr6ne par
M. le vicaire g6n6ral Gayer et par M. le chanoine
Lechoux. M. le chanoine B6ziel c6lbra la grand'messe,
et M. le chanoine Touffait presida les vepres. MM. les
abb6s Gervy, Sauvage, Faucheux, anciens vicaires;
Lechoux, Colas, Durand, Goget, Huet, Briand, originaires de Miniac, s'6taient r6unis pour apporter leurs
hommages a la plus illustre paroisienne et lui adresser
leurs prieres.
Une d6elgation de vingt-cinq Filles de la Charit6,
ayant a leur t&te la Rev6rende M&re Marion, de
Rennes, assista aux c6remonies.
Avant et apres les offices, le clerg6, precedM des
enfants des ecoles chr6tiennes, de fillettes costumies
en anges, des clairons et tambours du Cercle paroissial, alia chercher etreconduire Monseigneur au presbytere. La foule se pressait sur son passage pour
entendre une parole aimable, recevoir une b&n6diction
et s'6difier d'une si gracieuse simplicit6.
Les chants, executes par des jeunes gens et hommes
groupes derriere le choeur, par des fillettes placees
dans une chapelle laterale, furent tres beaux et firent
honneur aux ex&cutants et a ceux qui les avaient prepar6s. Nous eussions tous aim6 entendre la foule
6norme, qui emplissait l'6glise, lancer quelque beau
cantique en I'honneur des saints... Habitants de

-

589 -

Miniac, unissez-vous aux chants, rien ne fera plus
plaisir a vos pretres et i Dieu.
Mgr le Coadjuteur avait bien voulu accepter de precher le panegyrique de la Bienheureuse. II le fit aux
v&pres. Et pendant quarante-cinq minutes, ses auditeurs furent sous le charme de ce langage academ:que, simple et facile, de cette erudition 6tonnante
qui fait affluer petits faits d'histoire et citations heureuses, de cet esprit surnaturel qui inspire une parole
ardente, qu'on sent d6sireuse, avant tout, de faire du
bien en introduisant de justes id6es dans les cerveaux
et de pieuses 6motions dans les coeurs.
Monseigneur montra la Bienheureuse travaillant, a
Arras, avec ses soeurs, au soulagement des miseres
morales et des d6tresses physiques, et r6ussissantavec
un maigre budget A obtenir ce r6sultat merveilleux,
qu'il n'y avait pas de misereux non soulages dans la
ville. II clouaau pilori de l'histoire les infames rivolutionnaires, Lebon, Robespierre et consorts, qui, malgr6 les d6mentis formels apport6s contre toutes leurs
accusations et supercheries, condamnerent i la guillotine les saintes religieuses qui avaient pass6 leur vie
A faire du bien a leur prochain pour I'amour de Dieu.
Sa Grandeur manifesta l'espoir et exprima le desir
de voir encore sortir de Miniac-Morvan de nombreuses
vocations religieuses et sacerdotales. Elle souhaita
que la protection de la Bienheureuse s'etende sur tous
les paroissiens de Miniac et les aide a imiter ses vertus.
Beaucoup d'entre eux se glorifient a juste titre d'avoir
un degr6 de parent 6 avec Th6rese Fantou. Qu'ils se
montrent dignes d'elle.
Et tous, gardons le souvenir de son h6roisme, afin
qu'il nous preserve de toute d6faillance et nous fortifie
dans notre ascension vers la saintete.
Abb6 FAUCHEUX.
(Semaine religieuse)
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Voici des details complimentaires envoyds par la soaur
Marion t lalTrs Honorde Mere Maurice:

La fin de 1'annie et Ie commencement de la nouvelle m'ont empechee de vous parler de MiniacMorvan, aussit6t la fete, qui a 6te vraiment une
journ6e du ciel. Des en arrivant, a neuf heures, a
Miniac, nous avons jbui de voir toutes les maisons du
bourg pavoisies et tendues de rouge, blanc et or;
surtout la petite maison oil est n6e la bienheureuse
Th6rbse Fantou 6tait vraiment belle.
La grand'messe 6tant a dix heures, nous nous rendimes a 1'6glise qui 6tait splendidement orn6e. J'avais
porte, quelques jours avant, la toile peinte et toutes
nos tentures, en flanelle, blanches, rouges et or, desquelles M. le Cure avait tire le meilleur parti, avec
goat.
M. le Curt nous fit placer sur deux rangs de chaque
c6te de la sainte table, tout a fait devant, afin, me
dit-il, que vous formiez la couronne de votre bienheureuse sceur Th&erse Fanton. De l'autre c6t6 de la
sainte table, dans le chceur, 6taient quatre fillettes
habillIes en ange, portant chacune une palme pour
repr6senter les quatre martyres.
Mgr Charost qui, a la priere de M. le Cur6, avait
accept6 de pr6sider la c6r6monie, arriva bient6t et,
en passant pres de moi, qui me trouvais pres du
milieu, ii me dit : ttMa bonne soeur Marion, combien
je suis heureux de voir vos blanches cornettes! n
Nous etions vingt, huit du Griffon, car j'avais tenut
amener toutes nos seurs bretonnes! Le fils du ch.teau, enfant d'une dizaine d'ann6es, portait la crosse
de Monseigneur, et, pour la circonstance, 6tait habilIl
en page d'Anne de Bretagne.
Monseigneur prit possession de son tr6ne et la
grand'messe commenca. Elle fut chantee, tres pieuse-
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ment, par le chceur de chants des jeunes filles, alternant avec les chantres.
Apres l'ivangile, M. le Cure monta en chaire pour
remercier Sa Grandeur d'etre venu rehausser la fete;
les sceurs, d'etre venues entourer leur heureuse et
bienheureuse compagne, et, enfin, dire son bonheur et
celui de toute la populatiou. Ce bon M. le Cure 6tait
6mu .et comme transportS. On reconduisit, apres la
messe, Monseigneur au presbytere, puis nous sommes
all6es embrasser les petites-nieces et petites-cousines
(au nombre de dix) de la bienheureuse Therese
Fantou.
De la, nous nous sommes rendues chez les soeurs
de la Sagesse qui avaient prepar6 un grand rifectoire pour nous recevoir. Je leur avais demand6 une
soupe chaude, chaque maison devant apporter ses provisions. Apres le diner, les cinq sceurs de la Sagesse
vinrent prendre le caf6 avec nous et. cela avec une
simplicitA et une cordialit6 vraiment touchantes. Du
reste, nous avons 6t6 reques par tout le monde,
comme si c'6tait la bienheureuse. Quel bon peuple,
aurait dit saint Vincent.
A trois heures, la processsion se mit en. marche
pour aller chercher Monseigneur pour les vepres et
alors nous 6tions trente cornettes, car Saint-Malo et
Saint-Servan 6taient arriv6es. Quand Sa Grandeur
sortit du presbytere, il me dit encore, en passant
devant moi... : i Oh! ces chores cornettes, on se croirait au ciel au milieu de la chere famille ! ,
Apres le Magnificat, pan6gyrique de la bienheureuse Th&rese par Mgr Charost, qui fit remarquer que
les quatre seurs, fiddles aux enseignements de leurs
saints Fondateurs, continuerent leur mission de charite tout simplement, qu'elles firent leur devoir jusqu'au bout et cela parce qu'elles avaient le coeur pur,
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entretenant en elles I'union & Dieu et l'amour du
devoir et que c'est pour cela qu'elles m6riterent la
grace du martyre. On etait suspendu A ses lIvres. 1
parla aussi de notre bienheureuse Mere, qui, avec
saint Vincent, avaient, tous deux, 6tabli la Compagnie
des Filles de la CharitA sur des bases si solides,
qu'elle traversait les r6volutions et se retrouvait toujours sur le terrain de la chariti. Quelle belle et
bonne journ6e! Apris le salut et le Te Deum, on
reconduisit Monseigneur a l'auto qui 1'emportait vers
Rennes, et a six heures nous prenions le tramway qui
nous diposa an Griffon a neuf heures.
Sceur MARION.

TOULON
(jaavier iga1)

Ce fut, pour les nombreux Toulonnais qui se pressaient dimanche dans l'6glise Sainte-Marie, un spectacle inoubliable que celui des f&tes organisbes pour
c6l6brer la beatification de Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charite, commun6ment dinomm6es sceurs de Saint-Vincent-de-Paul. On a pu
admirer la magnifique taile, representant la Bienheureuse, entouree de quatre de ses filles martyres, que
des jeux de lumiere savamment combines par notre
ami, M. Perone, 1'61ectricien bien connu de la rue

Augustin-Daumas, charge de la decoration lumineuse,
surent faire ressortir avec une nettet6 frappante
autant que magistrale. C'est devant ce portrait de la
nouvelle Bienheureuse que des milliers de Toulonnais
vinrent apporter le tribut de leur reconnaissance a
celles qui, lui succ6dant dans I'exercice de la charite,
avaient organise cette manifestation en son honneur.
A sept heures, la messe de communion r6unissait a la
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sainte table une foule considerable, qui s'augmentait
encore la grand'messe celebr6e par M. le chanoine
Arene et pendant laquelle la chorale de Saint-Jeandu-Var et de Sanary, avec le concours des el6ves de
Mme Candalon, se firent entendre dans l'execution
parfaitement reussie de la (, Messe d'Albrecht ,. sous
la direction de M. Castel. A l'offertoire, M. Castel et
M. Gielloux detaillerent avec une reelle finesse une
belle page de Guilmant. Le soir, la cath6drale, trop
petite pour recevoir la foule qui s'y pressait, fut le
the•tre d'un inoubliable enchantement. Les vepres,
executees en faux-bourdon, furent suivies du pan6gyrique dela Bienheureuse, prononc6 par le R. P. Viel,
des Freres precheurs, qui empoigna son auditoire
lorsqu'il retraqa, de sa voix claire, chaude et persuasive, la vie de charite et d'amour de la bienheureuse
de Marillac. Puisse cette journ&e faire respecter et
aimer les si devouees sceurs de Saint-Vincent-de-Paul.
(Un journalde la ville.)

LA GRAND'COMBE
Le dimanche 16 janvier a etr celebr6e, en l'6glise
paroissiale de La Grand'Combe, la fete en I'honneur
de la b6atification de notre Mere.
Depuis plus d'un mois, la paroisse se pr6parait a
cette fete, et c'est avec une sainte 6mulation que chants
et fleurs etaient exerc6s et confectionnees. La Compagnie des Mines contribua, pour une large part, a la
decoration en nous envoyant quarante pins, qui, dispos6s autour de l'eglise, tapissaient litteralement' les
murs de verdure et de roses et en faisaient un jardin
fleuri du meilleur effet. Elle mit egalement a la disposition de M. le Doyen tout un materiel d'eclairage

-

594 -

leertrique et les ouvriers n6cessaires A l'installation.
Les trois derniers jours de la semaine firent de 1'6glise
une ruche ou chacun tenait A apporter sa large part
de travail.
Surmontant I'autel, un d6me de velours rouge soutenait un manteau royal de meme couleur, sur le fond
duquel se detachait le tableau de la Bienheureuse.
Des lampes puissantes, disposees dans le d6me, projetaient leur lumiere sur le tableau, et notre Mere, guidant une enfant et montrant la croix a une multitude
de sceurs agenouillkes, semblait vraiment nous apparaitre dans un rayon de la divine clarte qui l'environne au ciel.
Une immense itoile form6e de quatre-vingts lampes
6lectriques 6tait placee au-dessus du d6me. Deux cordons de lampes, enveloppees dans des papiers de
diverses teintes, s'echappaient de ses branches et,
d6crivant une gracieuse courbe, retombaient sur les
piliers oi ils etaient accroch6s. Deux autres cordons
semblables descendaient de la vofte aux arceaux du
sanctuaire; le tableau, lui aussi, 6tait encadr6 de
lampes, et c'6tait reellement mille feux qui 6clairaient
cette apothkose.
En avant de la sainte table, on avait dispose un
autel pour la relique de notre Mere que l'on apporta
processionnellement a 1'6glise avant la grand'messe.
Le clerg6, en ornements sacerdotaux, se xendit a notre
maison d'oi partait le cortege ayant a sa tate l'Harmonie des mines qui faisait entendre ses plus beaux
airs de triomphe. La Congregation des Saints-Anges
suivait, puis celle des Enfants de Marie, parmi lesquelles quatre privilgi6es eirent le bonheur de porter le brancard sur lequel etait la relique v6neree. De
nombreuses soeurs faisaient escorte, et,apres le clerge,
s'avanýaient les chers Freres des Ecoles chretiennes
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avec leur Association d'anciens 61eves au nombre de
cinq cents qui avaient sollicit6 comme une faveur
cette place d'honneur.
A la messe de communion, les Enfants de Marie
firent entendre leurs chants, et l'assistance etait si
nombreuse que trois pretres distribuerent la sainte
communion. C'6tait un d6file interminable.
Les enfants des icoles, qui, chaque dimanche, remplissent notre vaste 6glise, eurent leur messe comme
d'habitude et ex6cuterent parfaitement des chants
appris pour la circonstance. Ils 6couterent sans broncher 1'allocution qui leur fut adress6e sur la communion. La foule etait debordante a la grand'messe ou
M. le chanoine Masson, notre doyen, prononca le
panegyrique de nos Sceurs d'Arras. L'Harmonie des
mines s'y fit entendre et accompagna les chants.
Les congr6ganistes des Saints-Anges et les Enfants
de Marie se r6unirent i deux heures,et, dans une allocution bien gofit6e, M. le Superieur de Prime-Combe
leur montra la reconnaissance qu'elles devaient a la
bienheureuse Louise de Marillac.
Les v6pres solennelles furent suivies par une assistance tris nombreuse. A la c6r6monie du soir, 1'6glise
6tait de nouveau trop petite et apres le pan6gyrique
de la bienheureuse Mere et la b6endiction du tres
saint Sacrement, malgr6 l'heure avanc6e (il 6tait dix
heures), les fiddles se presserent a la sainte table
pour baiser la relique.
Chacun semblait quitter A regret l'eglise dans
laquelle on avait entrevu comme un petit coin du ciel
pendant cette journ6e qui laissera, nous l'esperons,
des impressions salutaires dans toutes les ames. Puisse
notre bienheureuse Mere benir de la-haut ses filles
qui essayent de faire un peu de bien a ce bon peuple
de mineurs, et donner a celui-ci des grices de pr6ser-
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vation et de persiverance. Qu'elle b6nisse nos oeuvres
et les- rende prosperes pour ia plus grande gloire de
Dieu.
CASTELJALOUX
28, 29 et 3o janvier 1921.

Casteljaloux, qui possede un hospice et un orphelinat dirig6s par les Filles de la Charitb, a youlu honorer par un triduum la bienheureuse Louise de Marillac
et les quatre Soeurs d'Arras, martyres de la R6volution.
La fete a &t6 6mouvante et belle, telle qu'on pouvait l'attendre d'une ville oit ne manquent ni les
d&vouements ni les gin6rosites, ni les ressources
artistiques. Toute l'elite de la population, riches et
pauvres, obliges et admirateurs, a v6cu ces jours-li en
contact avec nos bonnes religieuses, si populaires et si
d6vou6es. Celles-ci avaient d'ailleurs mobilis6 toutes
les bonnes volontes n6cessaires. Pour leurs deux chapelles, elles avaient multipli4 les lumieres, formi des
choeurs de chants, dignes des cath6drales, prepar6 et
dispose de merveilleux decors.
Chaque soir, un orateur cl6ebra les gloires des Bienheureuses.
Ce fut d'abord M. I'abb6 Goulfi6, vicaire de la
paroisse, qui raconta avec un realisme dramatique
l'histoire des quatre martyres d'Arras.
Le samedi, M. l'abb6 Lespes, cure du Passage, a
Agen, vint parler A son tour dans la chapelle dont il
etait autrefois l'enfant de choeur. Son panegyrique de
la bienheureuse Louise de Marillac fut une profonde
etude de pi6te et de mystique. I1 cut quelques moavements d'6loquence puissante qui s'apaisaient souvent pour dire avec une fine delicatesse, ie merveilleux et patient travail de Dieu dans une Ame de saint.
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Le dimanche, 1'6glise paroissiale, si sombre d'habitude, versait a flots la lumiere de son nouvel 6clairage sur la merveilleuse d6coration de I'autel. A la
messe et aux vepres, M. le Cure, ramenant a l'unit6
les discours des orateurs precedents, montra dans
saint Vincent de Paul, I'inspirateur et I'ame vivante
de toutes ces ames d'elite, qui, depuis Louise de
Marillac, portent la cornette si aimbe des Filles de la
Charit6.
Les belles fetes sont toujours trop t6t finies et les
lendemains en sont lourds.
(Semaine religieuse d'Agen.)

MAZERES
Le dimanche 30 janvier, la paroisse de Mazeres
ce~1brait avec un incomparable eclat Ia bienheureuse Louise de Marillac, fondatrice, de concert avec
saint Vincent de Paul, des Saeurs de la Charit6.
Mgr I'ev6que avait accept6 de venir presider les
fetes, et, malgr6 les fatigues d'une ordination, le
matin meme, dans la chapelle du grand S6minaire, il
le fit avec cette aisance, cette affabilit6, cette bont6
souriante que tout le 'monde se plait a reconnaitre
en lui.
La Congregation des Enfants de Marie avait e6t
pr6par6e a ce beau jour par le R. P. Briffon, de la
Soci6te des pr6tres fond6e aussi par saint Vincent de
Paul. Pendant une semaine entiere, il avait donn6,
sans compter, des tr6sors de sa science et de sa pi6t6
a ces ames jeunes, dont l'assiduite & ses instructions
ne se d6mentit pas, depuis la premiere heure. Aussi
quel recueillement, quelle ferveur, quelle sainte joie,
au matin de la communion generale qui couronna cette
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retraite! Un reflet du ciel se voyait dans tous les yeux
et les voix se devinaient plus douces, plus pures et
plus 6mues.
La paroisse, elle aussi, avait eu sa part de preparation spirituelle. M. l'Archipretre de la cath6drale,
etait venu, d-s vendredi, apporter a tous le bienfait
de sa parole abondante, color6e, chaude, -pleine de
vie et d'entrain.
Si bien pr6paree, la fete ne pouvait qu'etre couronnie de succ:s et elle le fut. L'assistance fut nombreuse a toutes les messes qui se succ6d&rent dans
la matinee, plus nombreuse encore a la grand'messe,
pr6sidfe au tr6ne par Mgr l'6veque. Mais ce fut
surtout aux vepres qu'elle donna- toute sa mesure;
la vaste nef de l'6glise ne put la contenir, elle
deborda sur la place. Et, neanmoins, le plus profond
recueillement ne cessa pas de r6gner sur cette assembl6e, visiblement touch6e par tout ce qu'elle voyait et
entendait.
Au dessus de l'autel, dans un cadre merveilleux de
verdure, de fleurs et de lumieres, un magnifique triptyque se d6tachait, au centre duquel apparaissait,
radieuse et ang6lique, l'image de la Bienheureuse.
Sur le tableau de droite, un touchant 6pisode de sa
vie. Saint Vincent de Paul apportant au couvent, dans
les plis de son manteau, le premier enfant trouv6; sur
le tableau de gauche, quatre de ses filles, les quatre
martyres de Cambrai, dont les blanches cornettes
semblaient etre devenues de blanches ailes de colombes
qui portaient leurs ames au ciel. De la vofte, tombaient des oriflammes qui rappelaient les traits principaux de la vie de la Bienheureuse. De chapelle en
chapelle, couraient des guirlandes ourlees de fleurs,
qui offraient aux yeux le plus harmonieux spectacle.
Aussi ne pouvait-on que bien chanter et bien parler
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dans un pareil milieu, et on n'y manqua pas. Les
chants, en particulier, suivis, soutenus par l'assemblie
tout entiure, produisirent le plus impressionnant effet;
- elles sont si rares les paroisses oh tous les fideles
prennent part au chant des offices! A Mazires d'entrer, une des premieres, dans cette voie et d'y persevirer.
A trois heures et demie, M. 1'Archiprktre 6tait en
chaire. Apres avoir, dans un saisissant raccourci, fait
passer sous nos yeux la biographie de la Bienheureuse, il s'appliqua a mettre plus specialement en
relief I'intensit6 de sa vie surnaturelle et de son apostolat. Ame de pricre et de m6ditation, ame eucharistique, ame souffrante et forte, ap6tre du sacerdoce
aupris de son fils, ap6tre du cat6chisme aupres des
enfants, apotre de la charit6 aupres de ses sceurs,
Mile Le Gras fut tout cela, et elle le fut & un degre
superieur. Faut-il ajouter que, dans le developpement
de ces divers points, M. le Pr6dicateur ne manqua pas
d'insbrer des considerations tres pratiques sur les
ceuvres dont il est lui-meme l'ap6tre zel6 a travers
le diocise : Enfants de Marie, Jeunesse catholique,
retraites fermies, congrbs, catechistes volontaires,
recrutement sacerdotal, etc.
A Mgr 1'eveque 6tait riserve de dire le dernier
mot. Ce fut un 6loquent merci, jailli du plus profond de son cceur, un merci d- reconnaissance et
aussi de fierti, car Monseigneur est fier de Mazeres,
il ne le cache pas. Dans ce merci, tout le monde eut
sa part. Notre-Seigneur, d'abord, la source et la
recompense de toute saintet ; saint Vincent de Paul, a
qui,-apres Dieu, nous devons la bienheureuse Louise;
les continuatrices de son oeuvre a travers le monde et
plus sp6cialement dans la paroisse, les Soeurs de la
Charit6, si estimbes, si aimbes de tous, A Mazeres...
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Merci aussi aux predicateurs, au grand Seminaire,
aux 6coles libreP, a tous Les divouenmnts qui, sans
compter, avaient donn6 leur temps, leurs mains ou
leur voix pour pr6parer une si belle fete... Merci,
enfin, au zele, si actif et si plein d'esperances, du
jeune cure.. Merci a tous... et perseverance, perseverance dans la foi et la pratique religieuse. « Honneur
oblige ,, dit Monseigneur en terminant, et les Maz6riens s'en souviendront. De pareilles journ6es ne
passent pas sans laisser de profondes traces dans les
ames. Que Monseigneur, i son tour, en recoive, ici,
le plus respectueux et le plus filial merci.
X...

BELMONT D'AVEYRON
i7-i.8-9 fevrier.

Voici l'echo d'une petite ville, perdue aux confins
des Cevennes occidentales, au point oi l'Aveyron se
soude avec le Tarn, a I'extr6mit6 nord de I'arrondissement de Castres.
Belmont possede un petit Seminaire d6ja seculaire,
et, depuis 1837, une communaut6 de Filies de la
Charit6. Ces deux ktablissements, une belle 6glise
gothique avec un clocher monumental et classe, lui
donnent un relief a la fois austere et charmant.
L'existence est paisible dans cette localit6 d'arrinrecampagne; les traditions chr6tiennes s'y conservent
profondes et vivaces. La population n'en est que plus
sensible aux ev6nements extirieurs qui interessent la
vie de son h6pital ou de son petit s6minaire. Les
Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul jouissent d'une popuSlarit6 qu'elles doivent, partie au prestige de leur Congr6gation, partie a leur merite personnel. Presque
toutes ont pass6 une vie d6ja longue dans le poste oh
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elles furent dirig6es en quittant le s6minaire de la

rue du Bac.
Autrefois, elles tenaient des 6coles florissantes et
une pharmacie; aujourd'hui, la direction d'un ouvroir
avec de jeunes orphelines, le soin des vieillards
qu'elles abritent, la visite des malades et l'administration d'un petit temporel leur donnent encore une
vie tres active.
Leurs anciens emplois, leurs occupations actuelles
les ont mises et les laissent en rapports constants avec
les gens de la localit6. Tous les mouvements de la
petite cit6 les int6ressent, comme aussi rien de ce qui
les concerne ne laisse la population indiff6rente.
II s'agit cette fois de c6elbrer la b6atification de la
Fondatrice de leur Ordre. La petite communaut6 avait
tressailli, I'an pass 6 , quand elle avait connu les nouvelles de Rome. En lisant dans les Annales de la
Mission le compte rendu des diverses fetes locales,
elle a senti passer sur elle un souffle d'all6gresse. Elle
a song6 a joindre sa note au concert unanime et universel. Aussit6t elle s'organise; elle aura un pr6dicateur de marque pour donner la parole de circonstance, toute la paroisse de Belmont sera invit6e et
prendra part

a la fete.

Quelle joie quand M. l'abb6 Durand, sup6rieur
du grand Seminaire J'Albi, arrive le mardi soir,
15 fevrier ! II est connu. Dans Ie Tarn, il n'y a qu'une
voix pour rendre hommage a sa bont6, a sa belle intelligence, a ses simples et nobles manieres. M. I'abb6
Durand a les honneurs de la maison; au cours deson
passage, il est mis au courant de tout; les vieillards
sont visites, les petites orphelines recoivent des avis
et des encouragements; les bonnes sours font connaitre leurs travaux, leurs difficult6s, leurs sollicitudes, leurs espoirs.
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Et puis, car l'occasion est belle, on avise avec M. le
Cure, aux moyens de faire passer dans la paroisse un
courant de vie surnaturelle. Chaque apres-midi, les
Enfants de Marie se r6unissent dans la coquette chapelle de l'h6pital pourentendre de pieuses exhortations
et d'utiles conseils : a Vous valez par votre vertu, c'est
votre tr6sor; d6fendez-le! > Deux fois par jour, le
matin et le soir, il y a des conferences a la paroisse.
L'affluence est d'abord restreinte : la circonstance est
sp6ciale, toute nouvelle, et la population, habitu6e a
ses fetes traditionnelles, s'6branle lentement, d'autant
qu'en depit de la saison, le temps est splendide et on
travaille aux champs. Ce sont les oisifs et les fervents
qui, les premiers, donnent le pas. Au retour, ils disent
merveille .de ce qu'ils ont entendu... Maintenant
I'6glise est remplie; c'est I'affluence des beaux jours
de mission. Les mouvements de la grace agitent les
ames. Plus d'une saisit I'occasion pour revenir a Dieu
et M. le Cur6 est tout heureux de compter maint
retour.
Rien du reste n'a &tC n6glig6 pour attirer les bneddictions du ciel et impressionner pieusement I'assistance; prieres, sainte messe, saluts du tres saint
Sacrement. Le chceur des chanteuses, admirablement
entraine par l'une des soeurs, a donn6 les cantiques
speciaux la fete. Sous une forme simple et tres personnelle, le pridicateur a passe rapidement en revue
les points essentiels de la doctrine et de !a morale
chr6tiennes.
M. Durand a requ en partage des dons abondants :
une parole claire et sonore, un exterieur attrayant,
des manieres allantes et dignes; son esprit est tres
cultive : l'6tude et I'observation l'ont meubl6 de connaissances 6tendues et solides, sa documentation est
precise; les traits abondent pour eclairer les textes
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sacris, pour caracteriser les 6poques de l'histoire.
La phrase est large, rapide, port6e par un souffle puissant. On &coute sans fatigue, on suit sans effort, tant
les id6es ont leur trame naturelle. L'accent qui les
souligne est en rapport avec l'importance qu'elles ont.
Aucune d6clamation, aucun geste compliqu6, mais
une belle allure, dans un expos6 toujours lumineux.
Apres chaque entretien,on entend les humbles parmi
les auditeurs se dire entre eux : ( Comme il parle bien!
Jamais on ne nous avait pr&ch6 avec tant de clart6,
jamais nous n'avions si bien compris! »
Ces qualit6s &clatent au dernier jour oi toute la
population se presse dans la vaste et imposante nef
de l'6glise de Belmont. Les Sceurs de Saint-Vincentde-Paul ont tout mis en ceuvre pour int6resser la
paroisse . leur fete de famille. Par leurs soins, 1'6glise
est magnifiquement orn6e. Des oriflammes, des guirlandes de fleurs se balancent sous l'arceau des chapelles laterales; de larges tentures, aux suaves couleurs, se d6tachent du maitre-autel et se prolongent
sur les murs lat6raux; l'autel disparait sous les cand6labres et les bouquets, ou s'illumine a la clart6 des
cierges et des lampes 6lectriques. Seul, au-dessus du
tabernacle, se d6tache, en apothiose, Ie tableau de la
Bienheureuse : Louise de Marillac triomphe comme
dans le ciel; des petits orphelins, guides par les
blanches cornettes, accourent & ses pieds.
Dans cette 6glise, devant cet autel, a une foule avide et recueillie, M. Durand adressera encore deux
fois la parole; le matin, il racontera le martyre des
Filles de la CharitA d'Arras; le soir, il donnera le
pan6gyrique de la bienheureuse Fondatrice.
A la premiere messe, messe de communion gen&rale, 1'6glise est comble ; les chanteuses eutonnent de

leur plus belle voix les airs de Vignal, de la Tom-
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belle, de Gounaud. M. Durand dit d'abord comment Madeleine Fontaine et ses compagnes ont pu,
pendant les premiers temps de la tempete revolutionnaire, tenir leurs saints emplois. Par leur d6vouement
et leurs vertus, elles s'imposent a l'estime publique
A tel point que les pers6cuteurs n'osent mettre la
main sur elles. Mais en fevrier 1794, elles sont arretees et traduites devant le tribunal r6volutionnaire;
sommees de se prater a des mesures que leur conscience r6prouve, elles refusent h6roiquement. De prison en prison, sous la menace ou la s6duction horrible, elles parcourent un douloureux calvaire, sans
que leur foi chancelle, sans que leur coeur s'6branle,
jusqu'au jour oiu Lebon, pour prouver son civisme, les
fait emmener i Cambrai pour l'ex6cution. A ce moment
supreme, le secours d'en haut iniervient; les vierges
timides au cceur trbs fort, parce que la vie fut sainte,
pr6sentent leur t&te au bourreau. Comme les martyres
des pers6cutions romaines elles tombent genereusement pour leur foi, avec la confiance que leur sacrifice
ne sera pas vain : leur immolation aura combl6 la
mesure expiatrice : ( Consolez-vous -, disait a ses
compagnes 1'hUroique Madeleine Fontaine, (( nous
serons les dernieres victimes ! n
Et de fait, quelques jours apres, la r6action thermidorienne venait mettre un terme aux exces de la Terreur. Les Filles de la Charit6 avaient paye leur tribut
A la Revolution. Les gouttes de sang tachetaient leurs
cornettes blanches, mais I'epreuve du martyre, a cette
6poque sombre de notre histoire, donnait un rayonnement inconnu a l'oeuvre de saint Vincent de Paul
et de la bienheureuse Louise de Marillac. Aux jours
affreux des luttes pour la foi, pour la vertu, pour la
vocation sainte, a I'heure des convulsions terribles
de notre cher pays, les Filles de la Charite 6taient l1,
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pour recevoir un bapteme nouveau! Comme elles
reprisenterent bien leur Compagnie! Quel accueil le
saint Fondateur et la bienheureuse Fondatrice durent
faire au ciel aux vierges qui montaient de l'6chafaud i Quels titres de plus a l'affection et a 1'estime
des Franqais !..

Telles sont les riflexions que suggerait le r6cit 6mu
du predicateur. Quand on avait fini de 'entendre, il
semblait parler encore et on lui savait gr6 et de ce
qu'il avait dit et ce qu'il avait inspire a nos ames.
II tarde d'etre an soir pour l'6couter encore. A
mesure que la mission approche de la fin, la foule est
plus avide de l'entendre. Les cloches ont sonn6 les
vepres. Rapidement la vaste enceinte se remplit. Le
chapelet, intercalM de chants, pr6lude a I'office du
soir ; l'humble et traditionnelle priere est de circonstance toujours. Encadrbs par M. le Directeur et tout
le personnel de l'6tablissement, les 616ves du petit
Siminaire sont venus, divis6s en deux groupes ; la
communaut6 prend place dans le chceur, la chcrile
de quarante-cinq ex&cutants monte a la tribune. Elle
est dirig6e par le maitre de musique du petit Seminaire, M. I'abbe Cadenet, dont la modestie 6gale le
talent. Les psaumes sont enlev6s dans cette musique
palestrinienne qui donne au plain-chant cette expression, trop peu connue, de grace et de majest6. Apris
1'antienne a la Vierge, le pan6gyriste monte en chaire.
II prend pour texte ces paroles, admirablement appropriees : t Ses enfants se sont lev6es et l'ont proclamre
Bienheureuse ! , Dans un magnifique langage, il
montre comment Louise de Marillac a m&rit6 par sa
vie les honneurs dont elle est l'objet. Sous la direction admirable de saint Vincent de Paul, elle a et&,
dans le monde, le module de la femme forte ; elle est
devenue ensuite le type accompli de la Fille de la
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Charit6, elle a fond6 enfin l'ceuvre 6minente qui, a travers les geset les pays,s'6panouit toujours plus belle.
A l'heure actuelle, elle compte pres de quarante mille
soeurs et plus de trois mille fondations.
Pendant plus d'une heure, sans perdre un mot, nous
6coutons le r6cit de la plus belle des vies. C'est un
tableau d'histoire, c'est une page d'hagiographie oh
l'ime du dix-septieme siecle revit avec ce que saint
Vincent de Paul et sa bienheureuse collaboratrice y
mirent de meilleur; c'est une narration d6taille oi
I'anecdote familibre s'encadre avec les id6es g6nerales, dans un ensemble harmonieux ;c'est une allocution vibrante de pi6t6, d'aspiration surnaturelles.
Grice au talent de l'orateur, lecaractere religieux du
grand siecle se d6tache avec un relief saisissant et on
a l'impression que les traits qui marquerent la foi de
cette 6poque sont aussi profonds que ceux qui marqierent le g6nie. Les oeuvres de la religion ne furent
en rien inf6rieures a celles de l'art, dela litt6rature, de
la science militaire. Elles furent meme plus grandes,
pouvait dire le pr6dicateur, car elles supposaient dans
!"tme de Vincent de Paul et de Louise de Marillac plus
d'abn6gation et decharit6. Or, d'aprbs le divin Maitre,
la charit6 est le crit6rium des ames, et un grain de
bant6, comme traduirait Lacordaire, ( vaut plus
qu'un monde de grandeur ).
Et M. Durand de conclure a pen pres en ces termes:
a Heureuse la France qui, dans tous les domaines,
s'est donn6e une place A part! Qu'elle est grande la
nation qui a produit les exemples sublimes du dixseptieme siecle et qui prolonge, comme on l'a vu au
cours de la dernixre guerre, ses traditions d'h6roisme
et de saintet6. Mais plus grande encore que les h6ros
et les saints, la foi qui les suscite et qui, par de tels
effets, assure B notre France une vie immortelle ! a
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Sur cette pensIe, le pan6gyriste quitte la chaire.
Pas un moment nos ames n'ont cess6 de vibrer avec la
sienne. Quand sa voix s'est tue, nos yeux ont suivi le
predicateur qui allait modestement s'agenouiller au
coin de la stalle. Nos regards et les siens se portent
maintenant sur I'autel inond6 de lumiere, surmonte
d'un tableau resplendissant. La chorale du petit Seminaire a riserv6 pour la fin ses meilleurs accents. Les
jeunes artistes, ind6pendamment de l'enthousiasme
pieux de leurs ames, savent que les bonnes soeurs,
attentives a tout, n'ont point oubli6 pour eux un autre
c6t6 de la fete. Cette aimable condescendance est
dans l'esprit de saint Vincent de Paul, avait dit le
bon M. Durand. A deux, trois ou quatre voix, les faux
bourdons de Perruchot, 'O felix Maria de Clerembault,
le Christus vincit de Kunc, le Tantum ergo de Vittoria
et d'autres morceaux sont 1rillamment ex6cut6s. Le
salut du saint Sacrement cl6ture cette journie si bien
remplie.
Le triduum est fini. La foule, lentement, a quitt6 le
sanctuaire. Elle gardera longtemps le souvenir de
cette solennit6, dont le caractere particulier s'est mele,
de faqon si intime et si 6clatante, a tous les sentiments
que la religion et le patriotisme peuvent inspirer.
M. Durand s'est d6robe, par un brusque d6part, a
cet attrait qu'exerce 1'ame de l'ap6tre partout oi elle
Spasse : son retour sera beni.
Et la petite communaut6 qui avait suscit6, organis6,
anim6 tout ? Elle songe & r6parer le desordre pr6vu
des lendemains de fete. Au cours de ces jours, elle
s'est oubli6e elle-meme, ne comptant pour rien la
fatigue : tout le travail 6tait joie. Mais l'office de
Marthe n'emp&che pas de parler a Jesus on d'icbuter
sa voix. Parmi I'agitation ext6rieure, sous le flot des
impressions de l'ame, les Filles de saint Vincent de Paul
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et de labienheureuse Louisede Marillac ont senti fris-,
ssnner plus d'une fois leurs cornettes blanches;.elles
o.'. 6prouNi
les douces et fortes emotions des anciens,
engagements ; elles reprennent, dans l'Ordre immense
dont le rayonnement est partout, leur tache modeste
de devouement et de sacriftce, avec une fiert6 et un;
courage nouveaux !
UN AMI.
L'abondance des matieres nous oblige h renvoyer
an prochain num&ro le compte rendu des fetes de
Coutances, Avignon, Bayonne, Saint-Pons, Sedan et
Rethel.
MONSEIGNEUR MONTETY

Archeveque de Biryte
Voici ce que dit la Semaine religiesse d'Arras,. de notre
honori et regrette confrxre :

Nous apprenons tardivement la mort de Mgr Montety, d&cdM I Millau (Aveyron), dans sa famille,, le
12 juillet 1921.

Un grand nombre de nos curTs connaissaient cette
belle, figure, d'6veque missionnaire. Sa large poign6ede mains, son fin sourire, ses maniires. h la fois. simples et distinguees lui conqutraient d'abord la, sympathie. Et il achevait de s&duire par sa bienveillance
in6puisable, l'6tendue de ses.connaissances, la perspicacite de son jugement, la fermet6 d'une foi aussi
6claire- qu'agissante.
Pendant plusieurs annees, ii aida Mgr Williez et

Mgr Lobbedey ducant la perinde des. confirmations.
Hi exerca surtout son ministere dans la r.gion houil1kre: et dans les. villes. Mais les circonslances I'amenerent a parcourir presque toutes. les. parties du diocese-
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NI le 29 janvier 1854, a Compeyre (Aveyron), il

dtait.entr~ A dix-neuf ans dans la Congregation de la
Mission.(26 septembre 1873).
Ordonn6 prktre le 21 dicembre 1878, i fut erivoye,
en r879, a titre de missionnaire, en Perse.
A trente-sept ans, il est promun l'episcopat, sons le
titre d'archeveque de Beryte. I1 reqnt les fonctions de
dl6gueapostolique en Perse et d'administrateur de
l'6v&ch6 d'Ispahan (fivrier 1891).
Mais les r6volutions sont fr6quentes en ce pays
soumis aux influences contradictoires que l'on sait, et
I'autoritA y est trop souvent instable.
C'est ýce qui provoqua, en i895, le retour de
Mgr Montty -en France.
II ne cessa, des lors, de -rendre service aux ev&ques
qui solliciterent son concours. II tait particuliirement
attache au v6nriable .-veque-de Viviers.
11 fut frapp6 de .congestion c&rebrale, en pleine
force, A cinquante-huit ans, .et privý6 Ala fois de mouvement *et de parole. Depuis lors, sa vie ne fut plus
qu'une longue #preuve. L'inaction pesait lourdement
a ce temperament robuste et A ce zele ardent.
Tons ceux qui ont connu et aim6 auront, au saint
antel, un souvenir pour -ce pr6lat que Dieu a sanctifi6
surtout -par la souffrance et auquel les circonstances
n'ont peut-etre pas permis de donner -toute sa mesure.

(Semaifre eligieus-e d'Arras.)

MONSIEUR VESSIERE .EDOUARD
S4pirieurde eldablissement de La .Te•pe
La Semaine religieuse de Valence consacre k notre regrett
oonfrere Particle nicrologique suivant:

M. Edouard Vessiqre, superieur de la Mission et de
I'Asile Saint-Vincent de La Teppe, est retourne i
or
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Dieu, le 29 aoit, dans la cinquante-septieme annie
de son age et la vingt-huitieme de son sacerdoce.
Ce soir-la, La Teppe avait change d'allure. Toujours riante, d'ordinaire, dans une discrete et sainte
gaiete, malgre la souffrance qui y regne, elle s'etait
enfoncee, tout le jour, de plus en plus profond6ment
dans le silence, dans la tristesse. Le bon c Pre Superieur ,, crucifie depuis huit mois par des maladies qui
n'6pargnent guere, 6tait tomb6 en agonie.
I1 6tait bien prepare. Plusieurs jours auparavant, en
pleine connaissance, il avait recu avec une devotion
'difiante le sacrement de l'Extreme-Onction. Hors
d'etat de c6lebrer le saint sacrifice de la messe, il
mettait toute sa ferveur a accueillir, chaque matin,
Jesus eucharistique dans son cceur.
La lutte supreme se prolongeatrois longues heures,
durant lesquelles les secours surnaturels 6taient prodigues au mourant par son venerable confrere,
M. Pascal, et quelques prtres de 1'6tablissement,
tandis que la Mere Superieure, l'Assistante et d'autres
Filles de la Charit6 l'entouraient de leurs soins. Un
instant l'oppression parut se calmer, le haletement
s'arr&ter : c'6tait le dernier instant, celui auquel aucun
autre ne succede, celui que la Providence avait marqu6
pour introduire dans le repos eternel son fiddle serviteur, notre bon Pere.
Ainsi fut-il arrache a ceux qu'il aimait si profonddment et qui lui 6taient tres- 6troitement attaches.
Combien le brisement fut douloureux pour sa grande

famille! On le vit bien a l'6motion poignante qui saisit
tous les coeurs, a I'angoisse marquee sur tous les
visages. Quel grand vide s'est fait! Quel abime s'est
creus6, emportant le meilleur des peres! Tel etait, a
cette heure p6nible, le sentiment intime de chacun.
C'est qu'en effet, applique au cher disparu, le titre
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de Pere n'btait pas un vain mot. Durant cinq ans
passes, le ministire de M. Vessiere & La Teppe a 6t6
tout paternel, tout bienfaisant, tout pacificateur.
C'est une cit6 peu ordinaire et fort complexe que
l'asile Saint-Vincent. Sa population nombreuse, compos6e d'6elments tres divers, i tout point de vue,
r&clame, de la part d'un aum6nier, d'un superieur,
une grande suret6 de jugement, une fermet6 sans
rigueur, une condescendance sans faiblesse, une constante affabilit6, en un mot, une chariti toute surnaturelle. Ces pr6cieuses qualitis ont rayonn6 admirablement dans le bon Pere Vessiere, et ont marque de leur
bienfaisante empreinte sol oeuvre A La Teppe.
On appr6ciait fort les conseils pr6venants, reconfortants, consolateurs qu'il semait Apropos dans les
ames quelque peu d6semparies. On gofitait les paroles
affectueuses qu'il versait avec mesure dans les cceurs
endoloris. On recueillait avidement les lecons de ferveur et de charite que, presque tous les dimanches, il
donnait eloquemment du haut de la chaire. Letheme
favori de ses instructions 6tait la concorde, la bonne
harmonie, la charit6 fraternelle sous toutes ses formes,
pour Dieu. Et il ne se contentait pas de la precherde
sa belle voix vibrante et enthousiaste; il l'enseignait
surtout, nous l'avons dit, par ses constants exemples.
M. Vessiere avait connu et aime La Teppe depuis
longtemps. 11 avait pr&ch6 deux retraites aux soeurs
et deux aussi aux malades. Une quinzaine d'ann6es
successives, il etait venu se reposer quelques jours a
sa a maison de campagne n, comme il appelait alors
volontiers l'6tablissement.
Et ce repos 6tait bien gagni, car M. Vessiere, en
vrai fils de saint Vincent de Paul, d6pensait g6nereusement ses energies et son zAle dans les ceuvres multiples de sa vocation.
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N6 Grabels, pres Montpellier, le 12 septembre 1865,
il etait entr6 a Saint-Lazare, en 1886, et y avait etk
ordonn, pr&tre en 1893.
Son activite fut appliqu&e d'abord a l'enseignement.
II fut professear a Nice, au Bercean de Saint-Vincent
et an petit Siminaire de Montpellier.
Plac6 comme missionnaire a la Teppe, il dut, apres
un an, quitter cette communautA.
II fit alors de l'apostolat a Lisbonne, pendant pris
de trois ans, fat ensuite d6lgu_ quelques mois &

Smyrne, et fixe enfin & Figueras (Espagne), comme
missionnaire. De la, pendant quatre on cinq ans, il
rayonna a travers la France, pr&chant de nombreuses
retraites et missions, avec un grand succes pour
l'avancement du royaume de Dieu, seul souci d'une
Ame apostolique. II 6tait tres heureusement servi dans
son sublime ministare, par une grande facilite de
parole que partout l'on a admir, en meme tempsqu'on
se rejouissait du bien consid6rable fait aux imes.
Aussi 6tait-il souvent redemand6 dans les paroisses
qui avaient recu le bienfait de ses predications.
Un travail apostolique moins apparent, mais non
moins pr6cieux, fut celui des retraites des Filles de la
Charit6, de la visite des Communautbs. M. Vessiere y
excellait particulibrement. Mme apres son installation
comme superieur de LaTeppe, ilcontinua de cosacter
une part de son activiti

& cette ceuvre plus intime,

mais de haute importance.
Cest en join 1916 qu'il vint occuper son dernier
poste, laiss4 vacant par le deplacement de M. Le Gall.
Tout de suite, il conquit les coeurs par sa bont6, son
affabilitY, sa facilit6 d'adaptation aux caracteres les
plus divers, sa grande habilet6 A eviter les heurts, ses
remarquables aptitudes pour la pacification, en an
mot sa douce et profonde charith de pere. Avec les
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annhes, 1'amour g6neral ne fit que se consolider et
s'accroitre autour de lui. Et ceci explique la profonde

doulear qu'a cans6e sa perte.
Le jeudi -i" septembre, La Tcppe, qui fait bien
toutes choses, a r6serve6
son " Pere
rtant regrett6,

des funerailles vraiment dignes de lai.
L'assistance 6tait tres nombreuse, et sur elle planait

une atmosphere de doux recueillement. Toute la maison etait r&unie : sceurs, malades, employes; avec
eux, les parents tres 6mus, mais chr6tienmnement r6sign6s; I'auxiliaire du d6funt, M. Pascal; deux autres
confreres, dont le supkrieur de Lyon; enfin, des amis
accourus de divers points. La retraite eccl6siastiquea
empbchi bienr des pr~tres du diocese de satisfaire
leux d6sir de prendre part k cette filiale manifestation. On a pu remarquer, cependant, M. le chanoine
Chevalier, cur6-archipr&tre de Tain, et son vicaire;
M. l'abb6 Tardieu, cure-archipretre de Tournon;
MM. les cur6s de la Roche-de-Glun et de Crozes;
La messe, entour6e de toute la solennit6 des grands
deuils, a 6te chantee par Mgr Bellet, protonotaire
apostolique, qu'assistaient deux pretres de I'Ftablissement, faisant fonction de diacre et de sous-diacre.
Le long cortege funabrefut imposant par sa vari&t6,
qu'unissait un sentiment comman de tristesse relev
par la coafiance surnaturelle. La Compagnie des pomnpiers de La Teppe dfilait en grande tenue. Ses clairons et tambours faisaient alterner avec la psalmodie
liturgique une plaintive marche funebre. Les cordons
dut poele taient tenus par M. l'archipretre de Tain,
M. le cur6 de la Roche-de-Glun, M. Tournaire, medecin de l'6tablissement et M. Texier.
L'impressionnante cir6monie a eu son digne couronnement e dimanche, g la grand'messe, quand I'aum6nier, M. Pascal, laissant parler son. coeur, avec ne

- 614 emotion tres vive,qui, plusieurs fois, lui 6treignit la
gorge et coupa ses paroles, prononqa l'dloge bien m6rit6 de celui qui, longtemps, avait etC son confrbre,
son ami intime, son superieur.
La Teppe a perdu un bon Pere. Dieu nous I'a ravi
pour l'etablir en l'6ternelle et supreme b6atitude, promise en r&compense aux bons ouvriers, aux Ames pacifiques. Mais il nous reste de lui mieux qu'un simple
souvenir. Sa parole et son exemple vivent et vivront
longtemps encore parmi nous. Des relations nouvelles
nous unissent A lui plus 6troitement que jamais : la
double chaine des prieres ferventes que nous faisons
monter abondamment vers Dieu pour lui, et des graces
pr6cieuses que son intercession, toujours attentive a
nos besoins, fera descendre du ciel pour nous. Cette
douce conviction est bien faite pour nous consoler.
(Semaine religieuse de Valence.)
P. C.

VOYAGE DE LA TRES HONOREE MERE EMILIE-MAURICE
EN ANGLETERRE,

eCOSSE

ET IRLANDE

Depuis de longues ann6es, la province britannique
h'avait pas vu une Superieure gen6rale; la Tres
Honor6e Mere a voulu lui donnercette consolation et,
le 28 juillet, elle se mettait en route, accompagn&e
de la Visitatrice de -Madagascar, la respectable sceur
Bertrou et d'une secretaire. Quelques extraits de la
correspondance de ma soeur Bertrou nous permettront
de suivre fa Trbs Honor&e Mere dans sa rapide tournee
A travers 1'Angleterre, l'9cosse et 1'Irlande :
De Londres; 28 juilet.

4 Apres une travers6e excellente,nous sommes arriv6es a Douvres, oi nous attendaient la chore Visita-
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trice, ma soeur Blundell et quelques sceurs de Douvres.
Ma sceur Hannezo exultait de joie de posseder notre
Mere dans sa province. Mais quelle cohue, quelle
bousculade pour le visa des passeports! le m6tro,
un jour de f&te, n'est rien a c6t6, et cela pendant pres
de trois quarts d'heure. Je souffrais de voir notre
Mere ainsi pouss6e, mais elle attendait patiemment
son tour en souriant. Enfin, c'est fini et nous voici
bien install6es dans un confortable wagon qui, en
deux heures, nous conduit i Londres. La nous trouvons
bon nombre de soeurs. Un taxi nous a aussit6t emmen6es
a Mill-Hill en passant par les grands quartiers.
( Tous les petits garqons de ma soeur Blundell, officiere de la Maison centrale et soeur servante de I'orphelinat, rang6s sur la pelouse, ont salu6 notre Mere,
pendant que leur fanfare jouait la Marseillaise, et
qu'un petit Francais sonnait au drapeau sur son
clairon. Les sceurs a l'habit, les petits bonnets faisaient la haie depuis le vestibule jusqu'i la chapelle
oit l'on chante le Magnificat et 0 Marie, confue sans
Pfeii, puis le salut. Notre Mere vit ensuite les sceurs
de la maison a la chambre, et, apres le souper et une
courte visite au Phre directeur, nous sommes all6es
nous coucher. ,
3o juillet.

SJe continue aujourd'hui A vous tenir un peu au
courant du voyage. Hier, apres le diner, caf6 a la

chambre, puis r&.nion a la retraite, oi une soeur a
r6cit6 un compliment en franqais. Notre Mere a parl6
avec sa bont6 habituelle et assez lentement pour Ptre
comprise, en partie du moins, de la majorit6 des
soeurs; de meme au seminaire, of une jeune soeur lui a
adress6, aussi en franqais, avec une simplicit6 ravissante et un air bien joyeux, un beau compliment. t
c A quatre heures et demie, nous partions avec sceur
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Langdale, assistante de la province, pour une maison
d'enfants estropibs, trbs int-ressante. Ces pauvres
enfants, tons infirmes, logent, hiver comme iti, nuit
et jour, sous des hangars enti&rement ouverts d'un
c6t ; ce traitement leur est eficace.
a Ma seur O'Driscoll nous a emmenCes voir a le
Saint-Jean , de Mill-Hill, une maisonnette dans le
jardin, aminagte pour loger les soeurs du siminaire,
trop nombreuses, au moment des retraites. C'estcharmant en it6; en hiver, ce le sera moins, car ii faudra
parapluies et peut-tre sabots; les petites Soeursseront
vraiment u filles de village ). C'est trEs simple et trks
confortable comme tout ce qui est anglais. ,
-1

aoit.

A Hier, nous sommes arrivees A une heure ~ SaintDavid (maison de seeur Howard), maison splendide,
ancienne demeure du duc de Kent (grand-pire de la
reine Victoria). Une cinquantaine d'estropiis de la
guerre ysont log6s avec tout le bien-tre souhaitable.
Ma seur Howard 6tait rajeunie de voir notre Mre..
Diner A la francaise, visite de la maison, cafe et, apres
quelques mots aux sceurs, depart pour la maison des
Missionnaires frangais. Cordiale reception par
MM. Ducoulombier et Kelly, visite a l'6conomat
et-en route pour la maison de seur Peter, au coeua de:
Londres, en face de la cathedrale. Immense itablissemeat, toutes les oeuvres, m&me la Bonne Garde, la premiere a Londres ; detail : I et dans plusieurs maisons, au centre de la ville, ii n'y a pas de cour; pour
la remplacer, une grande terrasse garnie de hautes
grilles, ayant un preau couvert tenant lieu de toit, et
c'est lA que les enfants prennent leur recr6ation.
, Un petit arrxt dans 1'ancienne maison de PA'conpmat; compliment francais par une petite Frangaise.
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Nous terminons par P'hpital italien; tres pen de
malades, c'est le moment ouh I'on fait les reparations.
t Aujourd'hui, les seurs servantes viennent pour le
diner et notre Mere les verra; demain, depart pour
Darlington oh nous resterons mardi. ,
La visite de la Tres Honoree Mere a Darlington est
rapport6e dans la lettre.suivante d'une sceur de l'Ecole
secondaire de 1'Immaculke-Conception.
c La venue de notreTrbs Honor6e Mbre a Darlington
nous procura une joie d6licieuse; tout se passa a
merveille depuis le commencement jusqu't la fin. Nous avions fait tout notre possible pour que Southend
fut 4 en son plus beau t. A la gare, deux autos attendaient les voyageuses. Nous 6tions sur le quai lorsque
le train arriva et une seconde apres nous apercevions
l'aimable physionomie de notre Mbre, souriarrt et
saluant a la portibre. Je me suis tout de suite trouvee
S1l'aise. Les autos nous emmenerent a la maison. A
I'approche de l'avenue, le coup d'ceil 6tait superbe :
toutes les cornettes 6taient rang6es des deux c6t6s et
garnissaient jusqu'au haut des marches. Alors la
cloche sonna et j'eus 1'honneur d'ouvrir la porte de la
voiture et d'aider notre Mere a descendre. Ma Sceur
visitatrice pr6senta les soeurs servantes qui 6taient
sous le porche, puis notre Tres Honor6e Mbre entra
quand elle traversa le corridor vitr6, elle dit : c<Tres
tbeau, trbs beau! ,,Le jardin, rempli de fleurs et tout
6tait ravissant, et notre Mere semblait
ensoleill,
enchant6e. Nous descendimes A la chapelle, elle
h-sita beaucoup avant de s'avancer jusqu'au prieDieu, mais enfin elle alla s'y agenouiller et ma Sceur
visitatrice aussi sur un autre a c6te.
Les sceurs de retraite firent diligence pour se placer
dans la chapelle et le Magnificat fut entonn6; on
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chanta aussi 0 Marie, confue sans fjcki! Notre
Mere passa ensuite A la salle de retraite oi elle parla
une demi-heure aux soeurs, du haut de l'estrade. A
sept heures, tout le monde se rendit au refectoire.
Pour la recr6ation du soir, notre Mere vint a la
chambre de communaute, et ce fut un moment plein de
charme. Le lendemain matin, la .chapclle, garnie
d'hliotropes de deux .tons, 6tait toute prete quand
notre Mere arriva. Apres la messe, elle visita la
maison, trouva tout tris bien; le soleil brillait, ce
n'6tait que lumiere et fleurs. Puis, accompagnee par
ma soeur Marshall, assistante de ma soeur Cullen (la
ven6rde Fondatrice des oeuvres de Darlington), notre
Tres Honoree Mere se rendit a Saint-Augustin et de 1l
a Saint-Joseph, ou elle fut ravie des enfants, et la
Visitatrice de Madagascar, tres contente d'y trouver
trois petites negresses. L'heure du d6part approchait,
notre Mere, avant de nous quitter, alla a la salle de
retraite ou elle distribua images et medailles, puis elle
dit au revoir. o
Reprenons le journal du voyage :
Smyllum-Lanarck, 3 aoft.

SA onze heures et demic, d6part pour Edimbourg,
oii nous prenons les deux sceurs servantes, et que nous
ne faisons que traverserpour nous rendre a la gare de
Lanarck. A la station precedant cette ville, les soeurs
nous attendaientavec deux autos ; trois quarts d'heure
de chemin & travers une campagne splendide; du
reste, depuis que nous sommes en Icosse, le paysage
tant6t nous montrant la mer, tant6t nous laissant
apercevoir un fond de montagnes, est ravissant; mais
il fait tres frais : l'hiver de Madagascar. Smyllum est
un grand orphelinat; six cents enfants, garcons et
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filles, dans une propriet6 superbe et tout le confort
anglais. La fanfare a salu6 notre Mere, et tous les
enfants jusqu'aux b6bes de la a nursery ),, 6taient
ranges des deux c6t8s du chemin conduisant a la
maison. Les petites filles, suivant la mode anglaise,
avaient dans les cheveux de grands nceuds bleus et
roses qui donnaient a l'alle oii elles 6taient assemblies, I'aspect d'un immense bouquet. Les soeurs, y
compris une partie de celles de Lanarck et plusieurs
smurs servantes, attendaient notre Mere dans le vestibule.

Priire

a la chapelle, extra-belle, marbres,

mrosaiques, etc., de beaux bouquets de lys de Madagascar (naturels); souper et, a sept heures et demie,
salut solennel oil toutes nos petites fleurs de l'arriv6e,
d'un c6t6 les garcons, de l'autre les filles, se retrouverent pour chanter le Magnifical. C'6tait tres beau,
et I'aspect de tous ces enfants catholiques portaient
encore a remercier le bon Dieu du bien fait par la
grande famille.
c(Ce matin, messe a'sept heures par un bon Pere
Lazariste (cantiques), puis depart pour Lanarck;
cinq minutes d'auto. La bonne soeur servante est
excellente; h6pital superbe, visite aux missionnaires
qui font a notre Tres Honoree Mere les honneurs de
leur 6glise dont, Ajuste titre, ils sont tres fiers. Notre'
Mere dit qu'il n'y en a pas de plus belle en Italie :
marbre d'kcosse mele au marbre d'Italie, sculptures
superbes et, comme partout, du reste, propret6 id6ale.
cc Aujourd'hui, la r6union des sours servantes etait
ici. Ce soir, nous soupons a Lanarck et, a huit heures,
nous partons pour Glascow, ou nous ne quitterons le
train que pour passer sur le bateau. )
La seur servante de Smyllum parle ainsi des
adieux : c Je restai avec notre Tris Honoree Mere
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jusqu'd ce que le train s'6branlat, pour profiter de
tous les instants. Elle se souvint au dernier moment

qu'elle n'avait rien dit au vieux qui conduit 1'ane de la
ferme; alors elle ouvrit son sac, en tira une jolie
6pingle de cravate avec une medaille du SacrC-Cceur
et me pria de la lui donner. Elle n'oublia personne,
tout le monde recut un souvenir.
u Lorsque je revins a la maison, quel vide t Nous ne
pouvions nous empecher, comme les Dames de Charit6
le disaient de saint Vincent, de repeter les paroles
des disciples d'Emmaiis: t Nos coeurs n'etaient-ils pas
c tout brilants! -

c Cette visite est inoubliable ; le souvenir du charme
qui entoure notre Mere si aimable, si simple, si
bonne, si sainte, ne s'effacera jamais.
c Nous avons ajout& aux priires du soir un fervent
Ave Maris slella pour les voyageuses; comme elles
doivent t re fatiguees! Notre Mere a &t6 partout oi on
la d6sirait, meme elle a assist6 au repas des enfants.
Elle nous manque aujourd'hui. Nous remercions
Dieu de nous avoir appelees a notre chere Communaut6; qu'il en soit beni et aussi saint Vincent! ,
Ma seur Bertrou continue ainsi sa relation :
Dublin, 5 aoCt.

, Nous voici done a Dublin depuis hier. Ce n'est plus
ni 1'Angleterre, ni l'Ecosse, c'est la pauvre Irlande,
avec bien des marques encore de la derniere guerre,
mais avec toute sa foi, dont l'expression exterieure
nous fait tressaillir toutes les fois que nous entrons
dans une des magnifiques 6glises; car les 6glises sont
aussi riches que le peuple est pauvre. Mais, revenons
un peu en arriere. Nous avons done quitt6 Lanarck
mercredi a neuf heures du soir et devions prendre le
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bateau A une heure a Glasgow. A onze heures
un quart, aom htions sur le quai attendant le bateau
qui approchait; il avait plu et le temps 6tait tres
humide; enfin, aprs bousculades, arrets, nous
sommes dans nos cabines, oh I'installation est des
plus gaies. Ma sour M.., ravie de ce nouveau mode
de voyage, s'installe au-dessus de notre Mere, pendant
que ma Sceur visitatrice ne veut d'autre couchette,
pour pouvoir voir la mer, que celle.au-dessus de moi ;
il -tait minuit un quart; le calme revenu et la mer

&tantbanne, on s'eadort jusqu'A cinq heures o~ notre
Mere apercevant la terre, nous dit - a V.ive J6sus! n
a Les sceurs nous attendaient Anotre arriv6e i Belfast
et, chezelles, nous attendait aussi la sainte messe dite
par an respectable r6demptoriste. La petite chapelle
de nos sceurs est au second. Dernitrement, ui carzeau -

et la persienne furent perces par une balte; Je tron y
est encore. Apres notre action 'de graces, dejeuner,
puis d6part pour Dublin oh nous arrivons a une :heue
et demie.
((Hier nous sommes altes dans les deux maisons de
ces messieurs :la chapelle du colI4ge Saint-Patrick
est une merveille et I'6glise est superbe.
* L'accueil confiant de toutes les scears est un vrai
bonheur. Elles sont simples et bonnes, comme le peuple
au milieu duquel elles vivent, et leurs ceuvres admirabies. Ici, rien que dans cette maison de chariti oh
nous sommes descendues, elles ont, classes et
orphelins, plus de deux mille enfants. Ce qui fait
plaisir, c'est de constater que si les 6glises et les
locaux affectes aux ceuvres sent magnifiques, dans les
appartements des sceurs tout est pauvre, pas de parquets cires. 8 aoit.

t C'estdela mer d'lrlande, entre Dublin et Holy-Head
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que je vous 6cris : Notre traversee est de deux heures,
la mer est trbs calme. Ce matin, nous avons quitti
Dublin a trois heures un quart emportant le meilleur
souvenir de la terre d'Irlande et surtout des sceurs, qui
ne savaient que faire pour temoigner leur reconnaissance a notre Mere; elle-meme paraissait bien heureuse. Hier nous avons, sons la pluie, visit6 quatre
maisons de Dublin, dont un etablissement.de pauvres
dames folles; il y a 1• trente-huit religieuses de divers
Ordres. C'est une jeune religieuse des Oiseaux qui
6tait au piano quand notre Mire est entree, et elle Iui
a r6cit4 en franiais un joli compliment.
Mill-Hill, 7 aoCit.
u La mer, bonne au d6part, est devenue trbs forte.
C'est done & Mill-Hill que je termine ma correspondance anglaise. Nous y sommes arrivees a six heures
et demie, hier, apres un voyage en wagon des plus
agreables.

, Le lundi 8 aoit, au matin, la Tres Honoree Mere
quittait Londres, heureuse de tout ce qu'elle avait vu
chez ses filles d'outre-Manche. Le soir, elle coucha

a

Boulogne et consacra & cette ville une partie du lendemain et, le 9 aoit, elle rentrait a la Maison-Mere oh

son retour fut salu6 joyeusement. »
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BELGIQUE
Lettre de M. VERDIER, Supirieur gineral, aux S&EURS
de la province de Belgique.
Paris, le 8 septembre 192%
En la f&te de la Nativite de la Vierge Marie.
MES BIEN CHERES SEURS,

La grdce de Noire-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Par la pr6sente lettre, je viens apprendre, a celles
d'entre vous qui l'ignorent encore, une nouvelle
plut6t p6nible. Les n6cessitbs de l'administration de
la Com pagnie me mettent dans I'obligation de rappeler,
d'Ans-les-Li6ge, M. Henri Heudre, le devou6 et intelligent directeur de votre province, pour lui confier la
direction de la province de Beyrouth.

a toutes, j'en suis sur, une
grande et sincere peine. D6ji la respectable Sceur
visitatrice, ainsi que ses dignes officieres, se faisant
les interprites autoris6es de la Maison centrale et de
la province entiere, m'ont exprim6 les regrets que
cause a toutes le d6part de M. Heudre. Ces regrets
sont amplement motiv6s car, durant les trois annees
que M. Heudre a eu en main la direction de votre
province, celle-ci n'a- fait que progresser dans le
nombre de ses sujets et dans le nombre de ses etablissements.
De ces progres si consolants, il faut en faire
remonter sans doute tout I'honneur a Dieu, et a Dieu
aussi exprimer toute notre reconnaissance. Mais nous
dirons aussi que M. Heudre fut pour Dieu, au service
de la province, un admirable coop6rateur par sa pruCette mesure cause
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dence, son zele, son activit6, son esprit surnaturel,
sans parler de ses dons d'ordre naturel, intelligence,
jugement, connaissance du pays, de ses mceurs et de
ses langues.
Il m'aurait -ti bien agriable de le lai-ier encore
longtemps A la-direction de la province et de le laisser
jouir, et vous aussi, de si heureux commencements.
Tout le monde s'accordait A dire que le choix de
M. Heudre 6tait de bonne et tris bonne inspiration.
Je savais que lui-m6ee etait satisfait de la province
coanfe A ses -soins; dans ses relations 6crites on
-orales il m'en disait, avec grande joie et consolation,
le bon esprit, les oeuvres lorissantes, les esp&rances
brillantes et fondes.

Aussi, ce n'est point sans peine ni sonffrance qu'il
se s-pare de vous. Separation d'ailteurs purement
mat&rielle car, d'esprit et de coeur, de -priLre surtout,
il sera au milieu de sa chore province de Belgique.
D'au dela des mers, ir continuera a s'int&resser A vous
toites, A vos travaux, partageant vos peines et vos
consolations, s'unissant A vos Aerites, au service de
Dieu et des pauvres.
La province de Beyrouth, avec la Syrie, la Palestine, 'Egypte, pays remplis de tant de souvenirs, ne
lui fera pas oublier Ans, la Belgique et les maisons,
si promettantes, r6cemment fond-es en Hollande.
Ai-je besoin de vous dire que seule la n6cessite
m'a amene a vous imposer, a vous comme A lui, la
penible epreuve de la s-paration.
II nous fallait pour cette province si 6prouv6e par
la mort si rapproch6e de ses trois derniers Directeurs:
MM. Romon, Albisson, et Richin; si eprouv6e aussi
dans ses membres, parmi lesquels la mort a largement
moissonn6 en ces dernieres annees; si eprouv6e enfin
par la destruction presque totale de ses oeuvres durant
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la guerre mondiale, il fallait a cette province un Directeur qui,, aux qualit6s naturelles et aux dons spirituels
que requiert cet office, joignit les leqons de 1'exp6rience et la connaissance des maisons, des lieux et des
oeuvres. M. Heudre a paru tout indiqu6, puisqu'ilremplissait, mieux que tout autre. les conditions requises
pour la charge de Directeur de la province de Syrie.
II sera done 1•-bas, a travers ]a M6diterranbe, 1l
oi 1'envoie la Providence, et ot- le meilleur accueil
I'attend, pour continuer enversla Compagnie des Filles
de la Charit6 son ministere apostolique.
Pour le remplacer, j'ai fait choix de M. Nicolas
Bettembourg, actuellement visiteur de la province de
France et en r6sidence a notre Maison-Mere de la rue
de Sevres. En disant que j'ai fait choix de M. Bettembourg, je m'exprime d'une maniere un peu inexacte.
II serait mieux de dire que j'ai confirm6 le choir fait
autrefois par M. Emile Villette, mon pr6decesseur
dans la charge de votre Compagnie. Rappelant
en 1914 M. Bettembourg, de Buenos-Aires, il le destinait a votre province. La guerre survint et le projet dut
etre abandonna. 11 vient d'etre repris et va recevoir
son execution. Bient6t, M. Bettembourg sera install,
et mis en possession de son office de Directeur de la
province de Belgique, en remplacement de M. Heudre.
Par les situations elevees qu'il a successivement
occupies dans la Congregation, par ses connaissances
acquises au cours de sa vie de Communaut6 et denombreux voyages, par les services rendus a votre Compagnie dans son office de Procureur g6n6ral, puis de
Directeur de la province des soeurs de Lorraine
d'abord,. d'Argentine ensuite, il est tout prepar6 a
etre d'un puissant secours au Conseil de la province.
Pres de lui, Visitatrice, Officibres, Directrice et vous
toutes, soeurs servantes et compagnes, trouverez accueil
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paternel, sages conseils, prudentes d6cisions, un
devouement que rien ne lassera jamais. Vous irez
done a lui en toute conflance, comme a celui que vous
envoie le successeur de saint Vincent et qu'il vous
envoie en toute assurance.
Comme M. Heudre, hiritier de son amour pour la
province, ii verra celle-ci progresser et prosperer.
Comme M. Heudre, il me consolera par ses relations
ecrites on orales oi il me dira, de nouveau, le bon
esprit de pi6t&, de regularite, de charite de la province.

De ce bon esprit et du parfum de pi6ti que degage
la Maison centrale d'Ans, j'ai pu jouir moi-m&me en
c616brant, ces jours derniers, la sainte messe, dans
cette chapelle ou, de longues ann6es durant, demeurerent bien gard6es et venarbes les reliques precieuses
de notre bienheureux Pere saint Vincent.
En vous annonqant officiellement la nofiination de
M. Bettembourg en qualit6 de Directeur de la province, il m'esl doux, apris m'etre recommand6 a vos
ferventes prieres, de vous donner " toutes et a chacune
ma meilleure benediction.
Je demeure dans les saints cceurs de Jesus et de
Marie,
Votre tout d6voue serviteur.
F.

VERDIER,

i. p. d. 1. m. Sup. gin.
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ITALIE
ROME
ALLOCUTION PRONONCiE PAR S. S. BENOIT XV, LE JOUR
DE LA
FILLES

CLOTURE DE LA
DE

LA

CHARITI

PREMI.RE
DE

RETRAITE

DES

ROME, LE 6 SBPTEM-

BRE 1921.
Le 29 aoit commencait, a la maison Saint-Vincent,
via dei Bresciani, la premiere des deux retraites qui
se donnent A Rome. Comme chaque annie, la precieuse
grice de l'audience de notre Saint-P.re avait etC sollicitee et accordee pour le mardi 6 septembre, date
doublement chire, puisque c'6tait 1'anniversaire du
couronnement de Sa Saintete.
A quatre heures, nous nous trouvons toutes r6unies
dans la vaste salle du Consistoire : c Voici le Saint
Pire ! ) dit le fidele camirier de Sa Saintete, et nous
tombons A genoux en apercevant la personne auguste
de notre saint Pontife qui, tout souriant, promene
un long regard sur le nombreux groupe formant une
large couronne. 4 Que de cornettes, que de cornettes!... », dit-II, en s'avangant d'abord vers le digne
missionnaire M. Silva, pieux pr6dicateur de la retraite,
puis vers notre ven6r6e Mere Marie qui, a genoux,
pr6sente les Filles de la Chariti qui ont termin6 les
saints exercices et viennent solliciter la ben6diction
apostolique. - <<Eh! bien, ina Mire, puisque vous
avez fini, qu'etes-vous venues faire ici? -Nous venons
prendre le meilleur de notre retraite et en assurer
les fruits par votre sainte parole, Tres Saint Pere.
- L'avez-vous dirig6e vous-meme? -- Non, Saintet6,
je ne l'ai pu; mais j'ai vu toutes les retraitantes, elles
sont tres nombreuses : quatre-vingt-sept. Quelques-
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unes ont fait la retraite a Naples ou a Lorette, et se
sont reunies

.

celles de Rome pour avoir le bonheur

d'entendre Votre Saintet6 et recevoir sa pr6cieuse
benediction. -

Bien, bien n, dit le Saint-Pire, en nous

faisant signe de nous lever, puis, se tournant vers son
camerier: , Faites approcher les soeurs... tout pres,
tout pres. , Et nous voila toutes en rangs plus serres,
autour du Souverain Pontife qui, assis au tr6ne, se
dispose a nous parler:
a I1 m'a &6t dit que les Filles de la Charite se sont
tout particulierement rejouies de voir coincider la
cl6ture de leurs exercices spirituels avec l'anniversaire de Notre couronnement et Nous Nous sommes
demande quel rapport, quelle analogie Nous pouvions
trouver entre le couronnement du Pape et la cl6ture
de la retraite de quelques bonnes religieuses. Car,
remarquez4e bien, nous ne devons pas seulement tenir
compte de la joie qu'une circonstance si solennelle
apporte a tous les chretiens, mnais plut6t nous arreter
a la consolation qu'6prouve notre coeur A la fin des
saints exercices, car cette joie est preferable a la premiere, parce qu'elle est plus durable.
, Ainsi, comme au Pape Dieu a fait un trbs grand
don quand II l'a Olu Chef de I'Eglise, couronn6
comme son Vicaire, a vous aussi a etC accord6 un tres
grand privilege quand vous avez ete elues epouses de
Jesus-Christ. Le Pape est priviiegi6, mais vous anssi
devez remercier le Seigneur du don de la vocation.
u Et ce n'est pas tout; les Filles de la Charite se
sont grandement r6jouies de la coincidence de I'anniversaire de Notre couronnement avec la cl6ture de leur
retraite et la raison Nous l'avons trouvee. Revoyant en
esprit les c6r6monies qui accompagnent le couronnement papal, une des plus impressionnantes est celle oi
le ceremoniaire pr6sente an Souverain Pontife et
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brtle devant Lui des matieres inflammables, en r6petant
par trois fois : ( Tres Saint Pere, ainsi passe la gloire
a de ce mondeI n
a Nous poavons dire que cette c6r6monie est I'cho

de l'enseignemeat de l'Iglise, qui dit a tous les fi dles
de passer parmi les biens de la terre sans perdre de
vue ceux du ciel! Au Pape, on dit encore : l'honneur, le nom, la grandeur, la dignit6, ne doivent pas
faire perdre de vue la gloire eternelle... et ceci est le
resume de tottes les predications de votre retraite.
Vous avez dt y bien x~elichir; et tous, Nous et vous,
devoas penser que les biens de la- terre sont transitoires; que nous devons les considerer non comme fin,
mais comme moyea pour atteindre les biens du ciel;
ne pas nous y attacher, atre toujours prets A tout
quitter; c'est la meditation de la mort.
4 Vous ayezdd m6diteraessi que nous sommes surcette
terre comme des phlerias, c'est la parole de l'£glise:
a Ici-bas, sous passons comme des voyageurs. ,
Celai qui est de passage et doit bient6t se remettre en
route, ne s'arr&te pas aux agr6ments de I'h6tellerie oh
il repose pour une nuit; si la chambre est ornee de
peintures oudedorures, il ne s'affectionne pas a ce lieu
de simple passage; ainsi, une Fille de la Charit6 ne doit
pas s'attacher a un lieu, A une maison, a un office...
Aujourd'hui a Rome, demain a Londres ou kParis,.ou
en un lieu quelconque! Ce n'est pas le sejour de Rome
qui assure la felicite du ciel; mais on doit &trevolontiers ARome parce que l'ob~issance nous y place. Par
obeissance egalement, on doit etre prat a le quitter...
II ne faut pas non plus trop s'attacher son office, les
enfants, les malades, les vieillards, mais etre toujours

prete A r6pondre a l'appel des Superieurs. Dans la
voix des Superieurs, il faut entendre la voix de Dieu.
C'est ainsi qu'une sour doit accomplir la volont6 de
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Dieu et assurer le salut de son ame. II peut arriver
qu'une Fille de la Charit6 remplisse bien son office,
accomplisse l'ceuvre de Dieu avec toute la perfection
dont elle est capable, sans chercher I'estime des creatures et que, cependant, elle soit- mal jug6e. Alors,
elle se dit : Dieu me volt, I1 connait ma droite intention, je ne cherche que sa gloire, et elle accepte cette
6preuve, s'appuyant sur Lui, rapportant tout a Lui.
, Attention, attention, dit-on au Pape, a passer
entre les choses de ce monde sans perdre de vue les
choses du ciel!... Nous vous redisons le meme enseignement, mes tres chbres filles, en ce jour anniversaire de Notre couronnement et cl6ture de votre
retraite, et Nous Nous rejouissons en pensant que le
Seigneur Nous a donne, an moment le plus solennel de
notre vie, 1'ardent d6sir de l'aimer, de le servir de
tout notre coeur; et aujourd'hui, Nous avons renouvele
cette promesse de le servir toujours mieux.
t Et vous, qui avez termin6 votre retraite en ce
meme jour, rjjouissez-vous d'avoir un sentiment commun avec le Pape, vous 6tes ses filles privilegibes,
vous devez vous sentir les filles du Pape d'une manitre
toute spcciale. II vous unit a Lui dans une m&me
offranie. Aux pr6sentes comme aux absentes le Pape
donne sa b6nediction, benediction qui confirmeraet
affermira les resolutions de la retraite. Que cette
benediction descende premierement sur la digne Mbre
Maurice de Paris, et sur la Visitatrice qui la reprksente
ici; qu'elle s'6tead e A toutes les maisons de Rome, et
a toutes les maisons de votre Communaut6, et que
cette b6n6diction fasse que toutes les Filles de la
dCharit6, passant par les biens de la terre sans perdre
-e vue ceux du ciel, nous arrivions a nous retrouver
ous dans la bienheureuse 6ternit6! »
Ici, le Saint-Pire prononca les paroles de la bin6-
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diction sur les sceurs prosternees et 6mues. Sa Saintet6
descendit ensuite de son tr6ne et fit baiser son
anneau a toutes les heureuses retraitantes.
Puis, notre v6ner6e Mere Marie remit a Sa Saintete,
qui daigna la bien agrier, la modeste offrande des
Filles de la Charit6 des maisons de Rome et des sceurs
de la retraite, en faveur des affames de la Russie. Et
notre tres aim6 Pontife se retira, suivi du regard

reconnaissant et attendri de toutes ses filles.
C'etait vraiment Notre-Seigneur que nous avions vu,
entendu, en son auguste et saint repr6sentant, et nos
cceurs restaient sous cette douce impression, comme
autrefois les disciples d'Emmaiis.

ALLOCUTION PRONONCEE PAR S. S. BENOIT XV, LE
26 SEPTEMBRE 1921, LE JOUR DE LA CLOTURE DE LA
DEUXIEME

RETRAITE DES FILLES DE LA CHARITE DE

ROME.

Reunies dans la salle du Tr6ne, les soixante-huit
Filles de la Charit6 qui vont terminer leurs saints
exercices attendent, en une douce trepidation, le SaintPare, pour entendre sa parole de v6rite et de vie et
recevoir sa pricieuse b6nediction. Peu de minutes
s'ecoulent; il est juste quatre heures, et voici apparaitre Sa Saintetk, souriante, et enveloppant dans un
regard tout paternel les humbles Filles prosternees
et emues. Traversant la salle, sans cesser de b6nir, le
Saint-Pere s'arr&te devant la respectable Sceur visitatrice qui lui pr6sente tout d'abord le digne predicaceur, M. Rigal de Musinens, qui lui exprime son
bonheur. - , C'est la premiere fois que vous venez A
Rome ? lui dit Sa Saintete. - Oui, Tres Saint Pere.
- Vous ne devez pas comprendre et encore moins

-

632 -

parler-l'italien,, reprend en riant Sa Saintete, et le
Missionnaire de repondre avec grande simplicit6 et
accent bien franaais: a Eh oni, Trbs Saint Pere, xon
capisco, capisco... D
Assis sur son beau tr6ne de velours rouge, Sa Saintet6 donne un nouveau et bon regard a cette couronne
de Filles de la Charite, qui, avec radieuse expression
de visage, semble deja suspendue a. ses lrvres : et,
rompant le silence profond, d'une voix forte, vibrante,
et sur on ton quasi inspir6 :
4 Nous sommes a l'heure solennelle des vepres, les
cloches sonores de la v6nerable basilique vaticane
appellent a cet office do soir et annoncent au'monde,
qu'avec le d&clin du soleil, va commencer un nouveau
jour eccl6siastique et pour vous, Filles de la Charit6,
ce nouveau. jour qui volt terminer vos exercices spirituels, vous appelle aussi acoimm6morer le jour glorieux,
27 septembre 1660, ok.le Seigneur accueillait dans la
b6atitude 6ternelle saint Vincent de Paul, votre Pare
et Fondateur.- (A ces paroles, il y eut dans toute
l'assemble, un tressaillement de bonheur contenu,
mais tris expressif...) It laissait la terre d'exil, pour
entrer dans Ia patrie du ciel. Notre Mire, la sainte
Pglise, appelle naissance. le jour de la mort des saints

parce que c'est le jour oi its passent de la terre t la
patrie c6leste, des p!eurs d'ici-bas, aux joies &ternelles. C'est ainsi que pour saint Vincent, REglise
appelle le jour de demain : Dies natalis.- Or, Nous
riflichissons que les Filles de la CharitM, filles de
saint Vincent, lesquelles terminent lears saints exercices a l'aube do jour comm6moratif de sa bienheareuse mort, ont certainement au coeur le grand d6sir
de laisser la terre pour aller au ciel, 1l ou est lear
Pere. Le 27 septembre i66o, saint Vincent commence
ane vie nouvelle d'amour et d'6ternelle joie; de m&me
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ses filles, apres la sainte retraite, doivent commencer
une vie nouvelle : votre conversation doit etre celle du
ciel, votre vie, ure vie de paradis; ce jour est bien
approprie pour rendre fermes et durables les bons
propos de la retraite et mediter sur le paradis :
ancun ceil, aucune oreille humaine n'a jamais pen6tr6
les beaut6s de 1'6ternelle cite... Mais, ce que nous
savons, c'est que notre Dieu en fait toutes les difices
et que Lui-m&me sera notre grande et eternelle
recompense. Deus merces vestra. Les biens de la terre,
tresors, richesses, peuvent etre ravis par les voleurs
on d6truits par la rouille, mais les vrais biens, les
tresors du ciel, ne sont sujets ni aux voleurs,
ni
la rouille. Dieu est le souverain bien auquel
nous devons tendre; en cons6quence, les biens d'icibas ne doivent pas htre pour nous le but, mais le
moyen d'atteindre l'unique bien, Dieu, qui forme
1'essence meme du para4is. Nous done, qui aspirons
an ciel, sentons le besoin de Dieu; notre cceur est
inquiet et ne trouve de repos qu'en Lui et dans sa
possession ; Dien seu 1 II est le seul bien qui puisse
satisfaire notre ceur, et seulement quand nous pourrons avoir Dieu et posseder ce plus grand des tresors,
notre coeur sera pleinement satisfait. Et ce trisor,
saint Vincent I'a atteint le 27 septembre i66o, alors
que de la terre il passa au ciel. Durant ces jours de
retraite, vous avez dM vous bien persuader, qu'ici-bas
nous n'avons pas de demeure stable, et que tout en
nous doit tendre vers le ciel, vers le beau paradis,
pour y etre en compagnie du saint Fondateur, et partager avec lui 1'eternelle joie.
u Les saintes ticritures nous repr6sentent le paradis,
non seulement comme le bien souverain, comme un
lieu d'ineffables delices, mais aussi comme prix et
r6compense. Alors qu'un jeune homme se presenta a
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Notre-Seigneur, lui demandant : i Maitre, que dois-je
faire pour atteindre la vie 6ternelle ? » J6sus-Christ
lui r6pondit : Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. -

Et, ici, le Maitre divin ne fait pas de distinction entre
homme, femme, vieux ou jeune, mais a tous il dit:
Serva mandata. -

Le paradis est une recompense, et

durant ces jours de recueillement, vous avez certainement reflechi, medit6 sur vos devoirs, sur ce que vous
devez faire pour suivre les traces de votre Pare et
Fondateur, Vincent de Paul, et vous avez consid6r6
combien il importe d'observer les lois de votre propre
vocation de Filles de la Charit6; votre nom meme de
Fille de la Charit6 vous dit que cette vertu doit Ltre
l'ame de votre vie, dicter vos paroles, diriger vos
actions; c'est la charite qui doit vous conduire et
,inspirer, alors que vous visitez les malades, instruisez
les enfants, consolez les pauvres et en toutes les multiples manifestations de cette belle vertu. - Le plus
grand de vos devoirs est celui de l'ob6issance, obbissance a Dieu dont la volont6 se manifeste directement
par le moyen de vos Supdrieurs, ce qui 6quivaut a
dire que leurs ordres, que leurs lois sont ordres et
lois de Dieu Lui-m6me. Vous devez done avoir bien
compris la n&cessit6 d'aller 1I oi l'ob6issance vous
appelle, lI oi elle vous envoie...
Voulez-vous aller au ciel ? faites que.votre vie soit
en tout conforme a la loi de Dieu, aux intentions de
vos Sup&rieurs. - L'observance de vos devoirs n'est
pas toujours facile; elle impose, parfois, sacrifice,
peine, violence, mais aussi, le paradis nous est repr&sent6, non seulement comme recompense, mais comme
palme de victoire, en 6change des peines, douleurs,
souffrances et sacrifices, acceptes et endures, en un
mot, a qui a di combattre, lutter, puis enfin vaincre.
Violenti rapiunt illud. II faut done embrasser la
\
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croix, car elle est le tres sir chemin du ciel. Le
27 septembre 1660, saint Vincent remporta, non seulement le prix, mais la palme de la victoire, et vous,
bien-aimees Filles, si vous voulez etre les dignes
filles de votre PNre, vous devez non seulement suivre
les commandements de Dieu, les rggles de votre saint
6tat qui sont de facile accomplissement, mais aussi
ceux qui vous coutent douleur et sacrifice. Et, puisque
durant les saints exercices, s'est allum6 en vous toutes
un d6sir toujours plus grand d'imiter saint Vincent,
de marcher fidd~emeni sur ses traces, vous devez, a son
exemple, regarder du c6t6 du ciel, de ce beau paradis
qui sera donn6 comme prix et palme de victoire, mais
seulement a qui aura g&enreusement souffert et combattu. - Dans les psaumes nous lisons : Inclina cor
meum, Deus, in testimonia tua. Vous avez aujourd'hui

bien compris quelle est la r6tribution, quel est le
prix que Dieu veut vous donner. Par suite, votre cceur
doit etre incline . maintenir les resolutions prises, et
la pens6e du ciel vous doit donner force et courage :
Inclina cor meum... L'me"qui aime Dieu sincerement
devrait accomplir sa sainte loi, meme sans esperance
de rxcompense, mais, puisque Dieu a voulu dans sa
bont- nous la promettre, nous la donner, tenons
fixes vers cette fin nos regards et nos desirs, et
pour que ces d6sirs soient pleinement accomplis,
Nous faisons descendre sur vous 1'apostolique b6endiction, afin qu'6levant coeur et pensee vers le ciel, 1l
oi est saint Vincent, accomplissant avec armour la loi
de Dieu, 6tant de plus en plus fiddles a toutes vos
saintes obligations, le Seigneur vous donne force et
grace pour vous maintenir fermes et g6n6reuses dans
la voie qui vous fera gagnei le ciel, notre unique et
celeste patrie : Sit nomen Domini benedictum, etc... )

Une fois donnee, et revue avec amour, la precieuse
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benediction, le Saint-Pere descendit de son tr6ne, et,
avec paternelle bont6, fit le tour de la salle, donnant
son anneau a barser a chaque soeur, adressant cý et l1
quelques.bonnes paroles ou b6nediction speciale pour
qui l'implorait aune intention particulibre. Le pieux et

bon prEdicateur fut Je premier a recueillir une de ces
pricieuses paroles, ayant dit avec filial 61an Sa Saintet6, que pour lui venait de se renouveler le miracle
.de la Pentec6te, car il avait lout compris, tout gofti !..
Et he Saint-PBre :len flicita, en lui disant que, selon
son 46sir, il le verrait en audience priv6e, ce qui mit
le comble A son bonheur.
-.. Puis, la douce et blanche vision s'lIoigna,
tenant sa main sacr6e levee, pour mous b6nir encore,
pendant que, le.cenur tout 6mu et les yeux humides,
mous la suivions et la contempl-ions avec un tout
reconnaissant et filial amour. 11 nous -avait 6et si bon,
et sous 6tions restees si touohees de la pieuse et
paternelle dilicatesse qii avait anspire a notre auguste
et saint Postife de nons parler en termes si pratiques
et si pieux de notre saint Fondateur, en ce cher anniversaire. Ce banheur, ce privilege, nous -aurions voula
qu'il put etre goftt par tous les membres de la Comnmaaute repandus dans le monde entier, mais nous
les avions tans pr6sents, -sans exception, en recevant
la beandiction apostolique du Vicaire de Jesus-Christ,
et ce faible petit aperqu d'un iimmense bonheur et
d'munvrai festin spirituel, leur -en fera gofter du moins
quelques miettes et mettra dans Ile cceur de chacune un
plus grand dtsir ,da ciel, une plus ardente volont- de
le gagner, en pratiquant ce que saint Vincent a enseign6 et ren aimant ce qu'il a aime.
Sceur N...

637/

TARANTE
J'aurais du vous 6crire depuis plusieurs jours pour

vous parler de nos belles f&tes qui ont 6t6 un vrai
triomphe pour notre bienheureuse Mere et nos Sceurs.
martyres. Le cieL a voulu contribuer a les rendre plus
lumineuses; un temps magnifique a remplac6, pendant ces trois jours, les plaues continuelles. que nous
avons eues avant et aprss les fetes. Le tableau de
l'apoth6ose semble avoir it6 fait sux la mesure de la
niche de la Madone :. la toile remplissait 1'espace
entre les deux colonnes qui sergaient d'encadrement.
Des. nuages en tarlatane blanche, passemis de bouquets de violettes, comblaient le vide de l'ovale de la
niche. La sainte Vierge a laiss6 sa place aux Bienheureuses. L'apotheose illumin6e par les lampes.
cachees dans- les nuages de la niche et par des r6flecteurs, dissimul6s derriere les piliers du sanctuaire,
resplendissait d'une- clart, mysterieuie; les IBenheareuses; se detachaient sur ce fond lumineux, et apparaissaient comme. une ecleste vision. L'affluence des.
persoanes qui venaient pour la c6r6menie:du soir bait
si grande, que la chapelle ne pouvait les. contexir.
Le premier jour, Mgr L'archbevque a parle de: notre
bienheureuse Mbre, faisant voir la glorieuse place
qu'elle occupe parmi ces ames d.'lite auxquelles Dieui
communique sa. f6conditi divine, leur donnant une
maternrit spirituelle. Le discours &taitdiuis& en trois.
points :. r pr6paxration

a. cette mi~sion de Mere spiri-

tuelle, savoir j:usq;u'a sa rencontre avec. saint Vincent;.
2"I'accomplissement de sa mission; toutes les oeuvres
que Lui a confiies saint Vincent, eelles qu'elle a
ktablies et laisshes comme hlritage aux Filles de la
Charit6, formnes par elle et associ6es a sa mission;
3* fruits de cette mission, d'abord au ciel oii des
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milliers d'Imes de Filles de la Charit6, de pauvres,
d'enfants, de picheurs convertis, benissent sa charit6;
et ensuite sur la terre, ofi les Filles de la Charite,
soutenues et inspirees par les exemples de leur Mere
et Fondatrice, font tant de bien dans le monde entier.
Le lendemain, Mgr Venditti a raconte la vie simple
et genereuse des Soeurs d'Arras, leur d6vouement dans
les ceuvres de charit6, meme pendant les tristes jours
de la Revolution, leur h6roique courage pour ne pas
trahir leur foi, leur action charitable et compatissante
dans les prisons, leur constance admirable jusqu'au
pied de 1'echafaud, jusqu'a la mort. II a fait voir que
leur charite sans limite, leur foi intr6pide et leur
mort h6roique reposaient sur les c6lestes esperances
et que, dans le travail, les souffrances, et en face de la
mort, elles r6pitaient : c'est pour le ciel.

Le troisieme jour, 27, c'est M. Mitolo, missionnaire,
qui a prech6 sur la M6daille miraculeuse, racontant ses
origines, les apparitions de la sainte Vierge a seur
Catherine, la diffusion de la M6daille, les nombreux
miracles, surtout la conversion d'Alphonse de Ratisbonne; sa parole, pleine d'onction et de pi6te, a
suscit6 dans toutes les ames un grand enthousiasme
et amour pour Ia M6daille, qui nous a 6t6 demand6e
par tant de personnes que nous n'avons pu les contenter toutes. II y avait plus de huit cents personnes
dans la chapelle et dans les corridors. Pendant les
quelques jours qui ont prqecd6 les fetes, les deux
missionnaires, M. Mitolo et M. Messina, ont beaucoup
confess6. Que de retours a Dieu! des personnes 6loign6es des sacrements, depuis dix, vingt ans, se sont
confesses; des mauvais livres ont 6t6 portes aux missionnaires. Ces fetes ont 6ty vraiment le passage de
la grace.

Soeur GREY.

CAVA

639 DEI TIRRENI

Un solennel triduum en 1'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac et des quatre Soeurs martyres d'Arras a ete c616br6 les 8, 9 et io novembre
1920, dans la cath6drale de Cava dei Tirreni, mise
avec bienveillance a la disposition de nos Soeurs par
Mgr l'lveque et le respectable Chapitre. Pr6parees
avec un profond sentiment de pi&te et de d6votion, les
fetes ne pouvaient que parfaitement reussir, suivant
,un programme strictement religieux, solennel, 6difiant
dans l'aust&rite du rite et de la liturgie.
Sur un tr6ne d'une blancheur immaculee, entouree
de gerbes de lumiires et de fleurs fraiches, apparaissait I'image de notre bienheureuse Mere, les
regards l6ev6s au cielvers lequel elle semblait guider
ses Filles, qui avaient puis6 dans ses exemples le courage et la force du martyre. Au-dessous, se trouvait
l'autel sur lequel, dans le saint sacrifice c~elbr6 au
propre des Bienheureuses, J6sus s'immolera toutes les
demi-heures et jusqu'd une heure de 1'apres-midi
pendant tout le triduum. Nombreuses furent les
communions, ferventes les prieres de la foule qui se
pressait fraternellement unie par les liens de la
charit6, dont notre Mere avait fait sa vie, et dont sa
famille a pris le nom.
Le 8 novembre, a neuf heures et demie, Mgr Nicolini, abbe b6n6dictin de la Sainte-Trinit6 de
Cava, assist6 du Seminaire diocesain, des reverends
cur6s et du College de la Cathedrale, suivi de S. G.
Mgr Gaviteaux, transporta au tr6ne la relique de la
bienheureuse Louise de Marillac, et tandis que tout
le clerg6 chantait le Te Deum, le tableau fut d6couvert.
Ce moment solennel rappela vivement a ceux qui
avaient &t6 les heureux t6moins de la Beatification
21
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du 9 mai a Rome, les ineffables impressions de cette
heure inoubliable. L'imotion etait visible dans 1'assistance attentive, les nuages d'encens montaient avec
l'harmonie des chants, auxquels ripondaient le son
grave des cloches de la cath6drale et les joyeux

carillons de toutes les gglises de Cava.
Le reverend abb6 c6lebra solennellement la grand'messe pontificale, ce qui, par disposition de Sa Grandeur, se rep6ta chacun des trois jours. La i Schola
Cantorum Ceciliana ) de Pregrato executa fort biea
musique et chant liturgiques, et ainsi, les douces et
suaves melodies gr6goriennes et perosiennes ajoutirent a la beaut6 des ceremonies, qui se diployerent
matin et soir dans un ordre parfait.
Le premier soir, aprbs les vepres solennelles,
M. Troisi, pr&tre de la Mission fit un discours plein
de ferveur qui fut suivi du chant des litanies de la
samte Vierge, de l'hymne de la Bienheureuse et de la
benediction du saint Sacrement.
Le 9, 1'office pontifical fat c6l1bri par Mgr Farina,
iveque de Troie, et, le soir, M..Bottiglibri, pretre de
la Mission, fit le panegyrique de notre bienheureuse
Mere.
La journ6e du to restera memorable dans les
annales, non seulement de notre famille religieuse,
mais de la cite dont toute la population, s'unissant

au clerg6 et a nos Sceurs, tant de Cava et Pregrato,
que de Vietri et Salerno, temoigna une vive devotion
aux nouvelles Bienheureuses, dont la connaissance
precise etait propag6e par des distributions d'images
et de vies de divers formats.
La grand'messe pontificale fut c6lbr6e par l'ange
du diocese, Mgr Lavitrano, devant une assistance fort
nombreuse, et son hom6lie fut un hymne d'amour
envers la bienheureuse Louise de Marillac et ses
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Filles martyres. L'Ime ardente et zilee du v6ner6
prelat, qui peut se dire de notre famille, chanta les
ascensions graduelles de notre Mire et de nos Sceurs
vers la perfection de l'amour. Sa parole pr6cise,
simple et entrainante, pn&6trant les coeurs, parut faire
une impression profonde sur la foule compacte, qui
recut ensuite avec 6motion la benidiction pontificale.
Le soir, apres les vapres pontificales et le panegyrique du R. P. Sciacchettano, une belle procession du saint Sacrement s'organisa, form6e des
diverses congregations d'hommes et de femmes, du
s6minaire, du clergi et duchapitre. S. G. Mgr lf•veque
portait l'ostensoir sous un riche baldaquin. Les cloches
de toute la ville unissaient leurs joyeuses vol6es au
Te Deum chanti alternativement par le clerg6 et le
peuple. Le Seigneur de la Charit& ainsi escort6 fit le
tour de la place de l'lv&ch illuminde aux feux de
bengale, puis rentra dans son temple pour b6nir la
foule immense, pieusement enthousiasm6e. Le baisement de la relique de notre bienheureuse Mere cl6tura
ces f&tes dont l'impression sera durable. La population
toute m&ridionale de Cava a su gofiter et admirer le
bel ordre,le s&rieux de ce triduum c6l6bri selon Pusage
romain, et elle en est demeuree 6difide. Grande est

notre reconnaissance envers Mgr Lavitrano qui a
montre, avec un inter&t plus que paternel, a la bonne
r6ussite de ces fetes, un culte vraiment filial envers
notre bienheureuse Mbre.
Sceur N...
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POLOGNE
Letire de M. SLOMINSKI, visileur de la province de
Pologne, & M. ROBERT, secritaire de la Congrigation.
Cracovie, le 22 juillet 192x.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE!

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour toujours!
Je vous envoie un rapport sur la mission pr&chee a
Sao Matheus (Parana) que, peut-&tre, vous jugerez
assez intiressant pour le mettre dans les Annales.
Pendant mon sijour an Brisil, oii je m'etais rendu,
vers la fin de l'ann6e derniere, pour visiter les maisons
de nos missionnaires et celles des Filles de la Charit6,
qui font partie de la province polonaise, je pus
prendre part A une mission, organisde alors par nos
confreres, A Sao Matheus. Disirant profiter de 1'occasion qui se pr6sentait, je voulus me joindre a eux,
pour les aider et prendre ma part de travail, dans
cette ceuvre qui occupe la premibre place parmi celles
auxquelles se voue notre Congregation. C'est que
j'esp6rais en meme temps prendre connaissance des
circonstances et conditions propres a cette contrie,
afin de pouvoir, au besoin, les prendre en consideration.
Sao Matheus est une petite ville situee sur
l'Iguassu, qui est I'artire d'eau la plus considerable
du Parana. Cette contr6e est une des plus riches en
production de thA,connu sous le nom de c herv )). Lt
cours de I'Iguassu, qui contourne les environs, semble
faciliter la navigation, comme s'il voulait de luimeme faire circuler les navires, aupres des bords les
plus fertiles, afin que les heureux cultivateurs de th6
puissent le transporter- loisir.
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La rivibre est done d'une grande importance et le
port lui-meme, quoique d'aspect tres primitif, est un
bienfait pour la ville de Matheus.
Quant i la ville elle-meme, elle est le centre des
colonies polonaises, qui sont les plus anciennes.
Durant trente ans environ, les fonctions de la
paroisse 6taient confides a un pretre d'une nature
belliqueuse et rebelle; aussi les Polonais, ses paroissiens, n'eurent jamais le. loisir de goiter une paix
durable. Sa nature l'entrainait meme vers les milieux
rivolutionnaires, auxquels it se m&lait; elle ne lui
permettait pas d'accomplir ses devoirs, autrement
qu'en s'engageant dans une lutte acharnbe, non contre
l'esprit malin, mais contre autrui, et en particulier ses
paroissiens.
II est done clair qu'une paroisse dirig6e de la sorte
avait plut6t les apparences d'un immense champ de
bataille, oil les adversaires gisaient, terrass6s ou
vaincus, sans aucun signe de vie surnaturelle. Pour la
plupart, la fr6quentation de 1'6glise et des saints
sacrements devenait impossible.
Nos confreres y avaient pourtant travaill6 a
maintes reprises, sur I'invitation du cur6 lui-m6me, ou
envoyes par 1'ev6que. Cependant leurs efforts ne
furent pas couronn6s de succes, vu la conduite du
cur6; convaincu que la lutte dans ces cas-la 6tait
necessaire, il assaisonnait souvent la besogne des
missionnaires de son esprit belliqueux.
L'6evque se d6cida enfin A le d6poser de sa charge,
d'autant plus que le vieillard lui-meme succombait,
fatigu6 de cette lutte.continuelle. C'est aux mains de
nos confreres qu'il confia le soin de la paroisse.
Ce fut le I" aolt 1920 que M. Zdzieblo, au nom
de la Congr6gation, prit possession de la nouvelle
charge.
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Tris peu de temps apres, c'est-A-dire *trois
semaines plus tard, l'ancien cure terminait ses jours.
II fallait songer a entreprendre un travail jusqu'alors
niglig6 et commencer par faire savoir et comprendre
aux habitants des contrees les plus 6loignies de la
colonie, que l'eglise de SIo-Matheus est en virit6 la
demeure de Celui qui dit : a Venez a moi, vous tous
qui travaillez ,,etc,..

Le meilleur moyen d'y arriver, c'etait d'organiser
une mission, ce qui fut decide. Elle fut marquee pour
le 6 mars de l'ann6e courante. Tous nos confreres
du voisinage s'offrirent volontiers, pour venir en aide
& M. Zdzieblo.
M. Stanislas Piasecki, d'Orleans, se chargea de la
direction de la mission. M. Wr6bel d'Aqua Branca
(station eloign6e de 14 kilometres) et M. Gertner de
Rio-Claro (48 kilometres) se joignirent a eux et moimeme, comme je l'ai dit plus haut, je fus aussi de la
partie.
La paroisse en question est une des plus petites de
la contrie; elle compte environ cinq cents families
polonaises et quatre cents families br6siliennes. I1
va sans dire que la mission 6tait organisbe uniquement
pour les premieres.
Vu la distance que les colons de Parana etaient
obliges de parcourir pour se rendre a l'6glise, le
plan de la mission devait etre conforme aux circonstances. C'est a peine si quelques personnes auraient
pu etre pr6sentes, a une heure tres matinale; aussi le
d6but des exercices fut fix6 a huit heures et demie du
matin. Aux prieres du matin succidait le premier
sermon; le second etait prechi pendant la grand'messe.
Apres une pause, dans l'aprbs-midi, on faisait en
commun le chemin de la croix, ot F'un de nous donnait une lejon de catichisme, suivie d'un troisieme
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sermon, puis la benediction du saint Sacrement. Apres
le quatriime sermon, les prieres du soir et l'examen
de conscience cl6turaient les exercices de la journ6e,
vers six heures du soir.
Comme de coutume, la mission debutait par la s6rie
des femmes, le 6 mars. De mon c6te, je ne pus me
rendre a Sao Matheus a la date fixne. La visite des
maisons m'occupa jusqu'au 7. Le matin done de ce
jour, nous quittimes Kurytyba pour nous rendre, par
voie ferree, APorto-Amaronas, M. Kandora et moi,et
de la en bateau, par 1'Iguassu, jusqu'SSao Matheus, oi
nous d6barquimes apres un trajet d'une nuit entiere.
La mission 6tait done commenc6e. Les femmes, qui
d'ordinaire sont plus promptes que les hommes a.
s'approcher de Dieu, se r6unirent en grand nombre et
les hommes, bon gre mal gre, furent bien obliges de
les conduire en voiture jusqu'a 1'6glise. En v6rit6, la
femme, quoique appartenant au sexe faible, salt, au
besoin, se faire obbir.
La communion g6nerale, avec la benediction apostolique, fut remise au vendredi. Ce jour-l!, 1'6glise
6tait pleine. On distribua six cents communions... La
ceremonie se prolongea dans l'apres-midi.
Pour le lendemain samedi, nous annoncions la
benediction des enfants et de 1'eau dite de saint
Vincent de Paul.
Comment d6crire 1t joyeux spectacle qui s'offrit a
nos yeux, ce jour-la. C'etait beau et touchant a la
fois, Des le matin, sons les rayons 6blouissants da
soleil, dej bien haut dans le ciel, on voyait d6boucher,
des routes qui conduisent des colonies a Sao Matheus,
une quantit6 de charrettes, portant ces bonnes femmes
accompagn6es de leurs enfants, tous endimanch6s de
leurs plus beaux habits. On aurait dit des grandes
corbeilles de fleurs qu'on dirigeait vers l'6glise pour
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lad6corer. Pour cette fois, l'eglisese remplit d'enfants.
La grand'messe fut solennelle et Jisus-Hostie, tr6nant
dans l'ostensoir, semblait r6peter avec all6gresse :
c Laissez venir a moi les petits enfants. n Un pr6tre
monta en chaire et, dans son discours, expliqua la
raison pour laquelle on avait demand6 d'amener les
enfants et quelle part de bonheur, eux aussi, doivent
retirer de la mission.
Apris les litanies de la sainte Vierge et la b6endiction des enfants, on leur distribua la MWdaille miraculeuse. C'est a ce moment que la joie des meres fut au
comble et, a vrai dire, il fallait les voir, transportees de
joie, voyant leurs enfants participer aux graces nombreuses de la mission. Ce moment restera i jamais
grave dans ma m6moire.
Dans ce pays florissant oii les paysages s'etendent,
imposants, encadres de montagnes a 1'aspect majestueux et pittoresque, oii tout, meme les maisons des
Polonais, est orn6 de fleurs, la vue de ces enfants,
fleurs eux-memes, vivantes et gracieuses, contribue
grandement a elever I'a.me bien haut vers le Createur.
Une courte exhortation, ayant pour sujet la vie de
saint Vincent, suivit les ceremonies d6crites plus haut.
L'orateur engage les paroissiens a se mettre sous la
protection du saint et leur explique quel est le sens
cach6 dans cette c6remonie de la b6n6diction de l'eau
de saint Vincent. Les meres, apres avoir puis6 de
cette eau, se pr6parerent a partir avec leurs chers
tr6sors, leurs enfants, et chacune d'elles en avait assez
pour que la voiture soit pleine. Elles s'en retournaient
joyeuses et en paix, par une chaleur tropicale, sous
les rayons du soleil de midi.
La s6rie des femmes etait terminee, on voit done
qu'elle avait parfaitement r6ussie. Restait celle des
hommes; quant i celle-ci, elle nous causait un peu
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d'inqui6tude. La premiere avait bien recompense nos
missionnaires de leurs efforts. La sueur qui avait
could de leur front n'avait pas 6t6 sans fruits Les
femmes, avides de la parole de Dieu, avaient grandement profiti de la mission et leurs visages 6panouis
6taient bien I'image de leurs ames, que Jesus avait
comblies de graces et recompensecs, relativement a leur
bonne volont6.
La serie des hommes, contre toutes apprehensions, r6ussit comme la premiere. II est vrai que nous
comptions sur le zlee des femmes que nous avions
chargees d'etre les ap6tres de leurs maris et freres;
pourtant nous attendions avec une certaine crainte
l'ouverture de la serie. Contre toute attente, a la
grand'messe, l'eglise ne pouvait contenir le nombre
d'hommes venus de toutes parts. Ils &coutaient avec
une telle attention les paroles qui leur 6taient
adress6es, qu'on aurait entendu voler une mouche.
Les femmes, elles, pendant ce temps-la, avaient,
d'apres nos recommandations, tach6 de remplacer les
hommes dans les travaux domestiques. Elles montrerent, de ce c6te-li, un vrai esprit de sacrifice.
Chaque matin, nous efmes la joie de voir arriver, de
toutes parts, des voitures conduites par les femmes
elies-memes, qui s'6taient faites cochers d'occasion.
Celles d'entre elles - et pour la plupart des jeunes
filles - qui habitaient le plus pres, s'en retournaient
aussit6t a la maison, afin de s'adouner au travail, pour
revenir le soir reprendre les hommes. Les autres, de
contries plus 6loign6es, restaient, afin de s'occuper des
chevaux, pour que leurs hommes aient Ie loisir de profiter de la mission.
II faut avouer, a l'honneur des hommes, qu'ils se
r6unirent plus nombreux meme que les femmes. Le
cure compta qu'il en manquait peu a I'appel. Les
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jeunes surtcut, par leur exactitude a se presenter A
I'6glise et par 1'attention avec laquelle ils 6coutaient
la parole de Dieu, nous procurerent une grande joie.
Ils profitaient du moment de r6pit que nous leur donnions pour aller se desalt6rer A la fontaine voisine et
pour allumer une cigarette, qu'ils n'avaient pas parfois le temps de brfler jusqu'au bout, la cloche les
rappelant bient6t; mais, fiddles A sa voix, ils se rendaient imm6diatement a son appel.
Malgr6 la chaleur accablante du jour, nous ne
trouvions pas la besogne trop p6nible, ni trop dur
de rester au confessionnal jusqu'a une heure avanc6e
du soir, et de monter en chaire d'oi, il faut I'avouer,
on descendait inond6 de sueur. Nous nous trouvions
pourtant bien r6compenses de nos peines, voyant
i'empressement avec lequel ils accouraient, avides
d'entendre la parole des missionnaires. Leur visage
semblait -nous dire : u Que voulez-vous que nous
fassions? ) Ils nous rappelaient les foules qui, suivant le divin Maitre, resterent trois jours sans prendre
de nourriture.
Nous comprenions alors pourquoi notre saint Fondateur nous engageait d'user d'une grande douceur
avec le peuple, parmi lequel notre vocation nous
appelait. C'est le moyen le plus sir de gagner les
coeurs. Ceux-ci, priv6s depuis si longtemps de la parole
de Dieu, buvaient A longs traits de cette eau qui leur
-etait vers6e par nos missionnaires, appliquant la m6thode de saint Vincent.
11 y en avait qui, malgre leur age avance, pour la
premiire fois pouvaient s'approcher du tribunal de la
penitence. Avec quelle joie nous les vimes, le vendredi
suivant, s'approcher- de la sainte table, pour recevoir
le Dieu de mis6ricorde et d'amour. Ils 6taient au nom-
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bre de sept cents. Leur cour semblait se fondre aut
soleil de la grice.
Engages i s'inscrire dans la Confrerie de l'abstinence, ils le firent volontiers.
La fete de saint Joseph tombait Ie samedi, jour du
Pardon dans la paroisse voisine, oi travaille
M. Wr6bel (14 km.). C'est la que nous nous rendimes..
La cl6ture solennelle de la mission eut lieu le dimanche
des Rameaux, a Sao Matheus. Apres la c6r6monie de
la b6nediction des rameaux et la c6elbration de la
grand'messe, la procession s'organisa avec chants
et litanies de la sainte Vierge, aprbs quoi un pretre
monta en chaire et, en paroles chaleureuses, invita les
paroissiens i se consacrer i Celle qui a 6t6 de tout
temps le refuge des p6cheurs. Plus d'une larme fut
vers6e parmi ces braves gens qui, ne pouvant trouver
tous de place . l'6giise, assistaient pourtant a la cer6monie, au dehors. Mais ces larmes 6taient douces, car
ces ames ardentes ressentaient les bienfaits de la grice
et trouvaient dans cette consecration une joie pure, car
la -Mre de misericorde sirement les pressait avec
une tendresse infinie sur son coeur maternel.
Nous fimes aussi allusion a la croix, plant6e li
jadis par nos missionnaires, dans le cimetiere local.
Le 20 mars, jour marque pour la cl6ture de la mission 6tait pour nous, Polonais, un jour m6morable :
jour fix6 pour le pl6biscite en Haute-Silesie; aussi
c'est avec une ferveur particulibre que nous avons pri&
tous en commun a cette intention.
II 6tait deux heures de l'apris-midi quand nos ch•res
brebis s'en retournrent, rayonnantes de joie, a leurs
occupations quotidiennes. Leur ame 6tait en paix.
nous le sentions bien, les voyant si calmes et si joye'
A la fois. Un sentiment de regret s'6veilla un in,
dans nos cceurs i la pens&e que nous devions diF
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le Dieu de misericorde et d'amour. Ils 6taient au nom--

TION
s~en retournrent, ayonnane
joe, leurs
occupations quotidiennes. Leur ame 6tait en paix,
nous le sentions bien, les voyant si calmes et si joyeux
a la fois. Un sentiment de regret s'eveilla un instant
dans nos cceurs a la pensie que nous devions deja les

-

648 -

jeunes surtout, par leur exactitude a se presenter a
1'6glise et par I'attention avec laquelle ils ecoutaient
la parole de Dieu, nous procurerent une grande joie.
Ils profitaient du moment de r6pit que nous leur donnions pour aller se d6salterer a la fontaine voisine et
pour allumer une cigarette, qu'ils n'avaient pas parfois le temps de briler jusqu'au bout, la cloche les
rappelant bientot; mais, fiddles a sa voix, ils se rendaient imm6diatement a son appel.
Malgr6 la chaleur accablante du jour, nous ne
trouvions pas la besogne trop p6nible, ni trop dur
de rester au confessionnal jusqu'b une heure avancee
du soir, et de monter en chaire d'oi, il faut 1'avouer,
on descendait inond6 de sueur. Nous nous trouvions
pourtant bien recompenses de nos peines, voyant
I'empressement avec lequel ils accouraient, avides
d'entendre la parole des missionnaires. Leur visage
semblait nous dire : a Que voulez-vous que nous
fassions? n Ils nous rappelaient les foules qui, suivant le divin Maitre, resterent trois jours sans prendre
de nourriture.
Nous comprenions alors pourquoi notre saint Fondateur nous engageait d'user d'une grande douceur
avec le peuple, parmi lequel notre vocation nous
appelait. C'est le moyen le plus sar de gagner les
cceurs. Ceux-ci, priv6s depuis si longtemps de la parole
de Dieu, buvaient a longs traits de cette eau qui leur
6tait vers6e par nos missionnaires, appliquant la methode de saint Vincent.
II y en avait qui, malgr6 leur age avanc6, pour la
premiere fois pouvaient s'approcher du tribunal de la
.pnitence. Avec quelle joie nous les vimes, le vendredi
suivant, s'approcher- de la sainte table, pour recevoir
le Dieu de mis&ricorde et d'amour. Ils 6taient au nom-
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bre de sept cents. Leur coeur semblait se fondre au
soleil de la grace.
Engag6s k s'inscrire dans la Confririe de l'abstinence, ils le firent volontiers.
La fete de saint Joseph tombait le samedi, jour du
Pardon dans la paroisse voisine, oiu travaille
M. Wr6bel (14 km.). C'est 1l que nous nous rendimes.
La cl6ture solennelle de la mission eut lieu le dimanche
des Rameaux, a SAo Matheus. Apr!s la c6r6monie de
la b6nediction des rameaux et la c6lebration de Ia
grand'messe, la procession s'organisa avec chants
et litanies de la sainte Vierge, aprs- quoi un pretre
monta en chaire et, en paroles chaleureuses, invita les
paroissiens a se consacrer a Celle qui a 6t6 de tout
temps le refuge des pecheurs. Plus d'une larme fut
versee parmi ces braves gens qui, ne pouvant trouver
tous de place a.l'glise, assistaient pourtant A la ceremonie, au dehors. Mais ces larmes etaient douces, car
ces ames ardentes ressentaient les bienfaits de la grace
et trouvaient dans cette consecration une joie pure, car
la -Mire de misbricorde s6rement les pressait avec
une tendresse infinie sur son coeur maternel.
Nous fimes aussi allusion A la croix, plant6e 1
jadis par nos missionnaires, dans le cimetiere local.
Le 20 mars, jour marqu4 pour la cl6ture de la mission 6tait pour nous, Polonais, un jour m6morable :
jour fix6 pour le pl6biscite en Haute-Sil6sie; anssi
c'est avec une ferveur particulibre que nous avons pritous en commun A cette intention.
II 6tait deux heures de I'aprss-midi quand nos chores
brebis s'en retournirent, rayonnantes de joie, A leurs
occupations quotidiennes. Leur Ame 6tait en paix,
nous le sentions bien, les voyant si calmes et si joyeux
A la fois. Un sentiment de regret s'6veilla un instant
dans nos cceurs ala pens&e que nous devions dijl les
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quitter; mais nous gardions la douce esperance que,
desormais, ils viendraient en grand nombre et s'approcheraient souvent du Dieu qui s'etait montr6 si doux
pour eux, si plein de misericorde et qui les avait
appel6s par la voix des missionnaires. Ils avaient enfin
compris cet appel : , Venez tous Amoi! ,
Oui, grace a Dieu, notre peuple aime A fr6queater
l'Fglise; il faut savoir 1'attirer et surtout ne jamais le
repousser.

C. SLOMINSKI.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MISSION DE S.

EM. LE CARDINAL DUBOIS EN ORIENT
JOURNAL DE M. LOBRY

(suite)
Lundi 16 fivrier 1920. -

Nous sommes arrives

devant Smyrne dans la matinee. Le medecin du bord
va a la « Sante ". On nous donne libre pratique pour
entrer et sortir. On nous avait pr6vcnu que la peste
sevissait A Smyrne; je crois qu'il s'agit de la grippe
infectieuse.
Personne ne venant A bord, accompagni du commandant Remillet, je me rends au consulat. On
venait de dcchiffrer la d6pkche de Constantinople
annonqant notre arrivee; les dipeches envoyies de
Beyrouth n'ont pas 6et reques. Le consul general,
M. Laporte, a la grippe et garde la chambre. Nous ne
sommes pas attendus pour ce jour; c'est une arriv6e
manqu6e. Avec le consul, nous dressons pourtant le
programme du sejour du cardinal a Smyrne, puis nous
retournons diner Abord. Pendant ce temps, le consulat
fait prevenir dans Smyrne, de l'arrivee du cardinal.
Apres le diner, nous descendons Aterre. Les quinze
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coups de canon r6glementaires sont tires par le
Juriex de la Gravibre, en l'honneur de Son Eminence.
II y a eu r6ception au consulat, des autorit.s, d.s
repr6sentants des Communaut6s, etc. Apres IL rxc.ption, le cardinal rendit visite I'h6pital franqais. Cet
h6pital ne comprend que trente lits pour le moment.
Nos Soeurs ont deux cent quarante-six el6ves.
De I'h6pital, on passa chez les Petites Soeurs des
Pauvres, puis chez les Carmelites. Vinrent ensuite les
visites officielles au Chancelier de l'archeveche, aux
autorites grecques, etc... Le soir, M. Guiffray donna
un grand diner au Sporting Club, a huit heures du soir.
Les notabilites de la colonie et les Superieurs des
6tablissements s'y trouvaient.
Le cardinal eut ses appartements chez M. Guiffray
ainsi que Mgr Grente et M. Delabar; Mgr de Llobet,
M. Marquet et moi, nous ffimes'log6s A la Mission. Le
P. Berret alla cbez les Dominicains.
Mardi gras, 17 f/vrier. - C'est la fte du B. Clet.
Le cardinal dit la messe dans notre 6glise du SacreCoeur. A la reception des l66ves, il y eut un discours
que Mgr Grente dit &tre le plus beau que nous ayons
entendu. On se rendit au cabinet de physique;
M. Jung en fit les honneurs avec l'humour et I'esprit
qu'on lui connait. Le tout intbressa fort le cardinal.
Du Sacr6-Cceur, on passa ~ la Providence. -Nos Sceurs
ont quatre cents bleves et trente orphelines. La recep
tion fut ch'armante. Le cardinal parle familibrement
aux eleves et gagne de suite toutes leurs sympathies.
En sortant il jeta un coup d'ceil sur le dispensaire qui
est A Pentr6e de la maison. Puis visite . l'6glise SaintPolycarpe, oil le cardinal fait une allocution; visite
aux Freres des itcoles chr6tiennes, A l'h6pital SaintRoch, recemment repris par les Soeurs Franciscaines
de Marie.
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A douze heures, il y eut Te Deum et salut & la
cath6drale. Don Mirzan souhaita la bienvenue a Son
Eminence dans les meilleurs termes. Le cardinal y
repondit par une touchante allocution. A une beure, le
diner eut lieu au consulat. Ce furent les memes
invit6s qu'hier soir.
Le haut-commissaire grec, M. Sterchiadis a envoye
ce matin un auto et un lieutenant pour 6tre mis a la
disposition de Son Eminence. II a fait mettre un
poste de soldats Bla porte de la maison de M. Guiffray,
oh r6side le cardinal. Aprbs le repas pris au consulat,
on rendit visite H M. Sterchiadis. II est Cr6tois. IL
parle au mieux de la France, la nation alli6e qui
toujours a secouru et aide la Grkce dans ses revendications pour la liberte et I'ind6pendance. II dit que
les ceuvres francaises sont belles a Smyrne. II assure
que leur fonctionnement ne sera pas entravi par le
Gouvernement grec. I1 se met &la disposition de Son
Eminence pour tout ce qu'elle peut souhaiter. Ul se
d6clare tres heureux de savoir que le cardinal se rend
A Athenes, qu'il va en prevenir officiellement son
Gouvernement. II ajoute qu'il croit pouvoir dire que
Sa Majeste Ie Roi sera heureux de recevoir le cardinal
francais.
Dans l'apres-midi, on fit visite aux Sceurs de NotreDame de Sion, a l'h6pital Saint-Antoine, a l'orphelinat Saint-Joseph de nos Soeurs oi quarante orphelins,
quarante-deux orphelines et vingt-deux b6b6s de la
creche furent pr6sentbs au cardinal. La reception fut.
toute simple ettoute bonne. En sortant du Coula SaintJoseph, nous nous arretimes au cimetiere pour y dire
un De profundis sur les tombes de Mgr Pompilj
et du chanoine Spadaro. En rentrant en ville, le
cardinal fit visite aux Peres Dominicains et aux
Franciscains de Sainte-Marie. Le soir, il y avait-diner
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A huit heures chez M. Guiffray. J'ai decline l'invitation pour prendre un repas avec nos confreres.
Mercredi des cendres, 18

fevrier. -- Je dis la- messe

A la Providence et je b6nis et impose les cendres.
Puis je fais mes adieux a nos confreres, A M. Basile,
que j'ai trouv6 souffrant, au cher M. Poulin qui m'a
paru aller fort bien. La vedette du Jurien de la
Gravikre nous mena a Cordilio. La, pas d'echelle
pour aborder. Le cardinal a dd grimper pour atteindre
la jetee, et nous A sa suite. On fit visite aux Soeurs de
Notre-Dame de Sion, a l'eglise paroissiale, aux
Freres des tcoles chr6tiennes et aux Sceurs de SaintJoseph. Le cardinal regretta beaucoup de ne pouvoir
se rendre a Bournabat et A B6udja pour y visiter les
maisons.de nos Soeurs. Nous rentrons au consulat, em
faisant le tour du golfe en voiture, car c'est de 1 que
nous devons nous embarquer. II y a beaucoup de
monde sur le quai. Les soldats grecs font la haie. Le
g6n6ral Miliatis est venu saluer Son -Eminence, Le
haut-commissaire grec offre un officier pour accompagner le cardinal A Athenes. L'offre est aimablement
d6clin6e. Les Superieurs de Communaut6, nos confreres, le clerg6 siculier assistent aussi au d6part. Les
soldats grecs prbsentent les armes et sonnent du
clairon au moment de l'embarquement, A onze heures
et demie. Le diner eut lieu a bord. A deux heures, le
bateau se mit en marche. Nous n'avions fait que
passer A Smyrne. La ville est calme; mais A pen de
distance, dans la vallie du M6andre, les Turcs et les
Grecs sont en presence. Ce n'est point un indice de
pacification pour I'Asie Mineure. Nous naviguons par
une mer convenable; personne ne se plaint du mal
plusieurs fois 6prouv6 deja.
Jeudi 19 fjvrier. -

Des le lever du soleil, nous

sommes en vue d'Athenes. Bient6t le Juriex de la
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Graviere salue la terre de Grece, par vingt et un coups
de canon. Des l'entree dans le port du Piree, ce
m&me salut est rendu ? notre bateau de guerre par les
canons grecs de terre. M. de Billy, ministre de
France, accompagni de Mgr Petit, archeveque
d'Athenes vinrent A bord. A la descente, au quai du
PilCe, le maire de la ville, le secretaire du ministre
des Affaires 6trangeres, des officiers suprieurs
recoivent Son Eminence; une compagnie de soldats
presentent les armes. Un tapis rouge va de l'escalier
du quai jusqu'aux automobiles. Le maire fait un
discours francophile; ses actes dulpass6 prouvent
qu'il est sincere. Le discours est court, parfait a tous
points de vue, y compris le c6t6 religieux. On se rend
en auto a Athenes par la route du Phalire. M. de Billy
m'invite a diner avec le cardinal. Les autres membres
de la Mission se rendent chez Mgr Petit. Nous arrivons a l'improviste. Les t6elgrammes de Beyrouth
ne sont arrives ni & M. de Billy, ni & Mgr Petit.
Somme toute, c'est par le haut-commissaire grec de
Smyrne, M. Sterchiadis, qui a prevenu M. Palitis,
ministre des Affaires etrangeres, que l'arrivee du
cardinal Dubois a et6 sue A Athenes.
Apres le repas chez M. de Billy, tout le personnel
de la Legation de France vint saluer Son Eminence.
Apres une visite A I'archev&que, Mgr Petit, les
membres de la Mission rendirent visite & M. Palatis,
ministre des Affaires 6trangeres. C'est un Corfiote
tris intelligent. II a h6t longtemps professeur de droit
en France.
-A sept heures, on soupa chez Mgr Petit. II n'y avait
que les membres de la Mission, le cure de la cathbdrale et le chancelier. Son eminence a ses appartements a lI'cole francaise d'Athenes. Les autres
membres de la Mission sont loghs soit chez 1'arche-
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veque, soit chez des-gineraux frangais. Pour moi, je
suis recu au lycee Leonin par les excellents Freres
Maristes qui me font le meilleur accueil.
Vendredi 20. - Je dis la messe chez les Freres
Maristes. Dans la matinee, le cardinal, accompagn6 de
M. de Billy, vient visiter le lyc6e Leonin. Belle
r&ception, musique d'orchestre, Marseillaise,et hymne
grec. Le cardinal parle en s'inspirant de son cceur
aux six cents eleves group6s autour de lui. On se rend
ensuite A l'h6pital francais, ouvert depuis peu et pour
lequel on avait demandi des Filles de la Chariti.
Faute de personnel, la Communaut6 n'a pu accepter;
cinq Sceurs de Saint-Joseph s'y trouvent. Faute de
ressources, la situation de I'h6pital est pricaire, m'a
dit le medecin chef, en m'exprimant ses regrets de
n'avoir pu obtenir des Sceurs de Chariti.
Puis, on alla A l'6tablissement des Sceurs de SaintJoseph. Belle reception au milieu de leurs sept cents
eZlves. On y resta pour le repas de midi. M. Picard,
directeur de l'-cole francaise d'Athenes, vint ensuite
nous prendre pour aller a 1'Acropole. Sous sa direction,
et avec toutes les explications savantes qu'il nois
donna, cette visite fut des plus interessantes.
Revenus a la Legation de France, le cardinal rebut
la visite de M. Palatis puis celle du metropolite. Le
matin, le cardinal avait fait diposer une carte chez
ce dernier. Le m6tropolite est un homme plein de vie.
11 est Cr6tois et il aurait fait le coup de feu en Crete,
jadis, a c6t6 de Venizelos. II nous parle de ses nombreux voyages, de son passage a Paris, de sa visite
au cardinal Amette. II envisage a sa faron une r6forme
du clerg6 grec. La conversation a 6t6 simple et
bonne; mais aucune question sp6ciale n'a 6t6 abordbe.
Le soir, a sept heures, le repas a eu lieu chez les.
Frires Maristes. M. de Billy y 6tait, ainsi que 1'arche-
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veque d'Athenes et le cure de la cathedrale. Ce soir,
le mmistre des Affaires eirangercs a fait parvenir a
chacun des membres de la Mission une invitation a
dejeuner pour demain samedi a une heure de l'apresmidi, a l'h6tel de la Grande-Bretagne.
Samedi 21 fivrier. - Dans la matinee, la Missionse
rend au Pirie, d'abord chez les Sceurs de Saint-Joseph qui ont une 6cole et un pensionnat; puis chez
M. Panayatopoulos, maire du Pir6e. A unc heure, nous
nous rendimes lY'h6tel de la Grande-Bretagne pour
assister au dejeuner offert a Son Eminence par
M. Palatis. Les convives 6taient les suivants : M. de
Billy, ministre de France; M. Gryparis, grand marechal
de la- Cour; le m6tropolite d'Athenes; M. Dingas,
ministre de 1'Instruction publique; M. Negrapontis.
ministre des Finances; M. Spyridis, ministre de l'conomie nationale; M. Naoum, directeur general du
ministere des Affaires 6trangeres; l'eveque de Nauparte et un archimandrite, professeur
l1'Universit6.
Nous avons regrett6 que Mgr Petit, archevEque
d'Athenes, n'ait pas e6t invite. M. Naoum m'a dit avoir
&t6 eleve de Saint-Benoit et que toujours ii a d6clare
que ce college 6tait le meilleur. M. Negrapontis,
aupres duquel je me trouvais a table, m'a invite a
recourir a lui en toute confiance pour nos 6tablissements de Gr&ce. 1I n'y a pas eu de toast proprement
dit a ce repas.
Dans la soir6e, nous avons visite le stade, les alentours de I'Acropole, le temple de Thesbe. Nous avons
evoque le souvenir de saint Paul, en face du rocher de
l'Ar6opage, puis nous avons fait une promenade en
auto dans la ville d'Athenes. A cinq heures, la Mission
a assisti i une conference de M. Picard a lI'cole
francaise. II a parl6 des fouilles faites en Macidoine
et a Salonique pendant la guerre, de celles faites par
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lui encore a Philippes. Un autre membre de 1'icole a
parli de Delos. A six heures et demie, la colonie
francaise vint a la legation de France pour etre presentee a Son Eminence. II y eut beaucoup de monde.
Le cardinal a parl4 avec beaucoup d'a propos. M. de
Billy me retint pour diner en famille. La Mission va a
l'archevech6.
Plus haut, j'ai oubli6 de dire que M. de Billy, ayant
une de ses filles convalescente de la fibvre typhoide,
n'avait pu loger chez lui le cardinal.
Dimanche 22 fivrier. -

A onze heures, Mgr de

Llobet c6lbra une messe basse, avec assistance pontificale, suivie du salut du tres saint Sacrement. Belle
solennit6, Ia cathedrale est combJe. Le cardinal a fort
bien parl, avec un discours de Mgr Petit. Celui-ci a
fait preuve de grande 6rudition. D6jeuner a une heure,
a la 14gation de France. M. Palatis y a assist6. II y a
eu des toasts. Le cardinal avait 4crit le sien et ii I'a
In. Au debut, il s'est adress- a M. de Billy, mais le
principal de son discours allait a M. Palatis. Celui-ci
a ripondu en des termes pes6s et mesur6s. I a d'abord
parl6 de la France et de la Grkce, puis il a dit nettement quc, dans le pr6ambule du trait6 fait par la Conf&rence de Paris, sans que cela ait 6t, sollicit6, les
Allies avaient spontanement fait confiance a la Gr&ce,
an sujet du lib6ralisme qu'elle saurait montrer dans
son gouvernement, entre autres pour les questions religieuses, et qu'il en serait ainsi. Puis il a ajouti que
la Grece avait le projet d'etablir des rapports directs
avec le Saint-Siege et qu'il priait Son Eminence de le
communiquer au Vatican. Le cardinal dit etre tres
heureux de cette declaration, et qu'il se ferait un
devoir d'en parler an Pape. Vers trois heures, nous
partimes pour ileusis par la voie Sacr&e. M. Picard
nous accompagnait. On s'arreta au monastere de
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Daphne pour admirer les belles mosaiques qui restent
dans l'6glise. Les explications qu'il nous donna au
milieu des ruines d'Eleusis furent pour nous du plus
vif int&ret. Au retour d'Eleusis, A l'lcole francaise,le
commandant Neurillet annonqa la visite de M. de
Billy, charg6, par M. Palatis, de remettre des d6corations grecques aux membres de la Mission. J'ai n6glig6
de dire que le roi etait absent d'Athenes. A sept heures,
diner chez le g6neral francais Arnould, inspecteur
general des h6pitaux de l'arm6e grecque.
Lundi 23 fevrier. - A neuf heures, visite du grand
Mus6e sous la direction de M. Picard. Puis visite a
M. de Billy, pour le remercier et prendre cong6.
Depart pour le Pir6e oii nous nous embarquons vers
onze heures et demie.
Mardi 24 fIr'rier. - Point de messe A bord, la mer
est mauvaise. Au cours de la matinee, nous sommes en
vue de M6telin, puis de Ten6dos. En entrant dans les
Dardanelles, le commandant Neurillet explique quelles
6taient les positions de nos troupes, la position des
batteries, les operations navales, etc. En face du cimetibre francais, le cardinal preside une absoute suivie
d'un De profundis.
A l'arriv6e A l'endroit oiZ le Bouvet sombra dans la
bataille, avec six cents hommes A bord, le cardinal
r6cita le De profundis et il y eut de nouveau sonnerie
de clairon et presentation des armes. Un t6elgramme
avait et6 envoy6 a M. Defrance, haut commissaire a
"Constantinople, pour indiquer le jour de l'arriv6e de
Son Eminence a Constantinople.
M. Defrance a r6pondu et a indique que le cardinal
et son vicaire g6neral descendraient k l'ambassade de
France. D'autre part, I'amiral de Bon a telegraphi6 au
Jurien de la Graviere qu'il viendrait saluer Son tmihence des que le Jarten de la Gravibre aurait mouill6.
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La mer est calme pour aborder la Marmara. Nous
avons eu une belle journ6e de soleil. Je prie Dieu de
donner du beau temps pour le sijour de la Mission i
Constantinople. A plusieurs reprises, j'ai demand6 an
cardinal de quitter la Mission a Constantinople et je
lui en ai expos6 les raisons. Il m'a ripondu qu'iltenait
essentiellement a ce que je ne lequitte pas et a m'avoir
avec lui jusqu'i Rome et Paris.
Mercredi 25 fevrier. - Vers neuf heures, le Jurien de
la Gravibremouille aupres de la tour de Leandre. Sans
tarder, M. de Vaux, conseiller d'ambassade; M. B6guin
Billecoq, les generaux Claudel et Cat, des officiers
de terre et de mer viennent saluer Son tminence a
bord. A neuf heures et demie, l'amiral de Bon, au
debarqu6 de la mer Noire, arrive de son c6t6. C'est,
entour6 de ces personnages que le cardinal quitta le
bateau de guerre, pendant qu'une salve de dix-neuf
coups de canon 6tait tiree en son honneur.
On aborde au quai de Dalma-Batche, au milieu
d'une haie de marins et de fantassins fran<ais qui pr&sentent les armes. Les musiques militaires jouent la
Marseillaise. Le cardinal, accompagn6 du g6neral
Claudel, passe la revue et dit un mot a nos soldats.
Le general Claudel remplace le g6neral Franchet
d'Esp6rey absent. Les autos ne manquent pas. On se
rend a l'ambassade de France en passant par Galata et
Pera. M. Defrance, haut commissaire, pr6sente son
personnel et des officiers a Son Elminence. On fait
visite a Mme Defrance. Le cardinal est log6 A l'ambassade de France avec son vicaire g6n6ral. Les
salons sont mis a sa disposition pour ses receptions.
Les eveques et les secretaires ont leurs appartements
au Pera Palace, avec salon et salle a manger a part, le
tout aux frais de l'ambassade. Pour moi, j'ai tenu A me
rendre & Saint-Benoit. Dans i'apres-midi, les membres
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de la Mission font visite a l'amiral de Bon, a bord de
la Provence. L'amiral est exquis a tous points de vue;
il a une grande finesse d'esprit; ses vues sur l'Orient
sont nettes; ii est dans les meilleures traditions de la
marine; il parle en catholique et en vrai Francais.
Au retour a l'ambassade, le cardinal recoit les
Communautis religienses; puis visite est faite au
g6ntral Claudel a l'ex-palais d'Enver Pacha. On termine la journ6e en fixant un programme pour le sejour
du cardinal a Constantinople.
Jeudi 26 ftvrier. - J'ai la consolation de dire la
messe chez nos sceurs de la Maison centrale. Dans la
matinee, les membres de la Mission visitent le college
des Peres Capucins francais, les Peres Jesuites, les
Peres Grecs-Catholiques, la D616gation apostolique
representbe par Mgr Cesaraio, secretaire. A midi, le
dejeuner a lieu chez les PeresCapucins de Saint-Louis.
Puis nous nous rendons an college de Saint-Gr6goire
l'llluminateur, chez les Scears Arm6niennes, les Petites
Soeurs des Pauvres, les Peres Giorgiens, les Sceurs
Georgiennes, les Franciscaines de Marie et enfn i
I'hpital Franchet d'Esperey, tenu par les Filles de la
Charite. Les quatre-vingt-dix lits sont occupes. Le
cardinal voulut se rendre au chevet de tousles malades.
Ayant pu disposer d'un moment, je suis all6 a l'h6pital
Ger6mia pour saluer nos Sceurs et voir M. Picard qui
s'y trouve malade. A huit heures et demie, nous assistimes au diner offert k Son Eminence, a I'ambassade
de France.
Vendredi 27 fivrier. - Le cardinal. vient dire la
messe dans notre 6glise de Saint-Benoit. Des neuf
heures, nous allons prendre la t mouche , de l'ambassade, A Dalma-Batch6, pour nous rendre i HaidarPacha. On visite les 6coles des Freres des Ecoles
chr6tiennes et des Oblats de 1'Assomption. Puis on se
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rend-au collfge des Freres de Cadikeui, ois eut lieu le
diner apres la r6ception des 6leves. Dansl'apris-midi,
visite A l'Ytablissement des Sceurs de Notre-Dame-deSion et aux Carmelites, A Fanaraki.
Samedi 28 fivrier. - Apres-avoir visitA les 6coles
gratuites des Freres des tcoles chr6tiennes et des
Sceurs de Sion, A Pancaldi, le cardinal se rendit au
lycee de Galata-Serai oi se trouve l'l6ite de la jeunesse turque, au nombre de plus d'un millier. Son
Eminence fut reque par le directeur qui est Turc, par
le sous-directeur qui est Frangais, par tout le corps
professoral. Un discours fut adress6 au cardinal dans
la salle des fetes. Celui-ci r6pondit avec tact et A propos. II apposa ensuite sa signature sur le livre d'or du
lyc6e. Cette visite fit sensation. Elle marque une fois
de plus que la Mission du cardinal Dubois avait a
coeur d'encourager toutes les ceuvres qui travaillent A
r6pandre la langue et la civilisation frannaises. Le
d6jeuner a lieu A une heuie Abord de la Provence. Les
marins presentent les armes; il y a musique pendant le
repas. L'amiral de Bon nous charme par sa conversation. Je suis un peu gene par ses attentions A mon
6gard. A trois heures, nous 6tions chez nos Sceurs,
A l'orphelinat Saint-Joseph. Cette maison a pu se
maintenir pendant la guerre. On a meme pu y distribuer chaque jour mille cinq cents soupes. Le cardinal
eut sous les yeux quatre-vingt-cinq orphelines et cent
quatre-vingt-dix 6lves de l'6cole externe. Avant la
guerre, on comptait cent quatre-vingts orphelines. La
r6ception fut belle et simple. Le cardinal s'attira tons
les cceurs par ses bunnes et affectueuses paroles. A
Sainte-Pulch6rie, ou se trouvent nos Sceurs, la
r6ception eut le m6me cachet. La salle contenait six
cent trente eleves. Cette maison ne demande qu'a
s'6panouir, mais le personnel enseignant fait defaut.
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On termine la journ6e par 1'6cole des Freres de Galata
et la visite aux Pires Dominicains.
Dimanche 29 fivrier. - Le repas de midi eut lieu H

la Delegation apostolique. Les eveques des rites
orientaux, les Superieurs des Communaut6s s'y trouvaient. A trois heures et demie, Son kminence, pr6cedde des eveques et du clerg6, quitta la Delgation
pour se rendre & la catheArale. Sous le dais et a ses
c6tes, se trouvaient M. Defrance, haut commissaire, et

M. de Vaux, conseiller d'ambassade. L'amiral de Bon,
les generaux Claudel et autres, des officiers supirieurs
de terre et de mer suivaient ainsi que tout le personnel
de l'ambassade en uniforme. Les musiques militaires
jouerent la Marseillaiseet d'autres airs de France. Les
rues etaient pavoisies et splendidement decorees.
Plus de trois mille ilves 6taient echelonn6s sur le
parcours; la foule etait considirable. A la cath6drale,
en r6ponse aux souhaits de bienvenue formul6s par
Mgr Cesarano, le cardinal fit une courte et chaleureuse allocution qui alla droit au coeur de tous.
Mgr Grente monta en chaire et fit un superbe discours,
rappelant tous les grands souvenirs de Byzance, des
conciles, des saints Docteurs, .etc. Ce discours fit
l'admiration de tous. Apris le salut solennel donn6
par le cardinal, on revint a la D616gation oi il y cut
th6 et r6ception.
Lundi 1" mars. -

Le cardinal dit la messe chez les

Armeniens catholiques, et apris une visite a l'ecole
des soeurs de Sainte-Ilisabeth, il descendit & SaintBenoit.
On commenqa par la Maison centrale de nos Soeurs.
M. Defrance assista au debut de la r6ception. II avait,
en effet, prie Son Eminence de remettre lui-meme la
croix de la LUgion d'honneur a la sceur Ruedin, et
c'est ce qui eut lieu.
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Le cardinal se montra excellemment bon au milieu
des 535 61eves qu'il avait sous les yeux. Sa simplicit 6 ,
ses paroles si sympathiques coutees avidement,
firent une impression profonde sur tous ces jeunes
coeurs. Ma soeur Reisenthel a fait un immense effort
pour relever les ruines et restaurer les cetvres, et Dieu
l'a b6nie. Un peu la fois, tout a repris vie et promet
pour l'avenir. Le dispensaire s'est remis a fonctionner; le dispensaire de Stamboul s'est maintenu
pendant la guerre et a le nombre de 25ooo assist6s
par annee. Les ouvroirs et l'orphelinat se rtorganisent. II reste i souhaiter que le service de sante
franiais puisse bient6t rendre la maison " Louise de
Marillac )) i B6beck pour y r6installer les petites
filles de la creche. Quant aux icoles, soit a la Maison
centrale, soit dans les autres maisons de nos sceurs,
elles regorgent d'le6ves. A Saint-Benoit, la reception
au college fut belle entre toutes, quoique marquee
d'un grand cachet de simplicite. Un bleve a lu un
beau discours en francais; il fut suivi de deux autres
en grec et en turc. Le cardinal parla dans les termes
les meilleurs et charma tous les 6leves. II y eut un peu
de musique faite par les 6leves. L'harmonie de la
, Provence , se trouvait aussi dans notre salle des.fetes
magnifiquement pavois6e. La tenue des el4ves fut
impeccable. Mgr Grente qui est un dducateur et un
lettr6 me fit compliment sur notre seance de r6ception
et sur les 6elves, classant I'ensemble parmi ce que
nous avions vu de plus beau. Le repas de midi fut
pris a Saint-Benoit; les Supbrieurs des 6tablissements
francais avaient 6tC invites.
Dans I'aprks-midi, visite fut faite a l'6cole des
frares de Saint-Jean-Baptiste, au lycye gr6co-francais, a l'acoie de filles a Lalay-Braggiatti ». Nous

nous rendimes ensuite a l'h6pital de la Paix. Le car-
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dinal y fut recu au milieu d'un groupe compose de
56 orphelins, 18 apprentis et de 5So jeunes filles.
La Paix a deux h6pitaux d'ali6nes, hommes et femmes.
Le cardinal fit bien volontiers visite a la sceur Becart,

la Superieure, atteinte d'une pneumonie double; on
prit une tasse de th6 avant de quitter l'etablissement.
En descendant de la maison de la Paix, le cardinal
s'arrete a I'h6pital maritime tenu aussi par nos Soeurs,
puis il se rendit a l'ambassade oif il y avait riception.
Mardi 2 mars. -

Apres s'etre arrkt6 chez les Peres

Assomptionnistes et les Oblates de l'Assomption a
S-amboul, la Mission se rendit chez les Freres
Miristes a Makri-Keui, oh se trouve l'"tat-major
d'une division francaise. Le g6neral fit grandement
les choses, les troupes 6taient sur pied, les rues
etaiant pavoisees aux couleurs francaises. Apres une
visite au g6niral, et accompagn6 de celui-ci, le cardinil rebut les 616ves des Frires, au nombre de 2oo.
La musique militaire joua ses plus beaux morceaux
jusque pendant et apris le repas qui suivit. A quatre
heures et demie, il y eut r6ception de la colonie
francaise ala Maison de France (l'Union frangaise)
en 1'honneur de Son eminence. Tous les membres de
la colonie, les messieurs et les dames, s'y etaient
rassembl6s, comme dans les grandes circonstances.
La salle des fetes etait splendide. M. Defrance fit
d'abord un discours et pr6senta Son Eminence aux
FranCais de Constantinople. Puis M. Steeg, directeur
de la Banque ottomane, premier d6put6-de la nation,
prit la parole dans les termes les plus respectueux, les
plus appropri6s a la mission an cardinal, les plus
elogieux pour les congregations francaises. Le cardinal, dans sa reponse, dit tout ce qu'il fallait dire et
il sut gagner de suite toutes les sympathies. Au
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buffet, il y cut des toasts, entre autres celui de
M. Rey, directeur de c l'IUnion francaise ). Le cardinal encore sut n'oublier personne et leva son verre
en l'honneur de M. Deschanel, president de la Ripublique. Cette riception du cardinal au milieu de la
colonie francaise laissa dans les coeurs de tous une
excellente et profonde impression.
Mercredi 3 mars. - C'est le jour du d6part. Malgr6
sa bonne volonti, le cardinal n'a pu visiter tous les
«tablissements francais des environs. I1n'a pu aller
A B6bek ou nos Soeurs ont I 5o 6leves, a Scutari oi
elles out 36o el&ves, A l'h6pital Gerimia, a l'h6pital
Municipal, a 1'hospice des Artisans oh elles ont le
soin de So vieillards. Moi-meme accompagnant tout
le jour le cardinal, je n'ai pu voir toutes nos sceurs,
a mon bien vif regret. A peine ai-je pu avoir la consolation de me trouver quelques instants, le soir, avec
nos confreres. Apres le- diner, nous nous groupons
tous a l'ambassade de France pour rejoindre le cardinal et partir en meme.temps que lui. Mme Defrance
cause longuement avec moi; elle me parle des oeuvres;
elle croit bon d'attendre un peu pour donner une
grande fete a leur profit. Elle souhaiterait que je
m'arr&te k Constantinople, mais le cardinal Dubois
declare, comme il I'a fait a nos Sceurs et a nos confreres, qu'il tient a ce que je l'accompagne jusqu'au
retour & Paris. M. Defrance me demande si je suis
satisfait au sujet de la r6ception faite au cardinal a
Constantinople. Je lui dis qu'on ne pouvait faire
mieux, que le cardinal en est enchant6 et profond&ment reconnaissant. En le felicitant, je lui dis qu'il y
avait eu parfaite unit6 pour la r6ception en question,
entre les trois pouvoirs du haut commissaire, de
I'arm6e et de la marine. Ma rkflexion le fit sourire.
Apres nos adieux & Mine Defrance nous partimes
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pour la gare. Le d6part fut grandiose et impressionnant. Les troupes de terre et de mer sont longuement
alignies et sous les armes. Le haut commissaire,
I'amiral de Bon, les gen6raux, les officiers supirieurs, les Superieurs de Communauti, les principaux
de la colonie, une grande foule sont sur le quai, en
face du train. Grand silence quand le train s'6branle,
je salue nos confreres, la Marseillaise retentit. Le
cardinal quitte Constantinople, au milieu d'une ovation dont je n'ai pas encore t&6t6moin. II a 6t6 trait6
en prince de 1'Eglise et en messager de France. Luipar tout ce qui a &t6.fait a
mime est impressionnh
Constantinople pour I'honorer. Son passage marquera
profond6ment. Quand, apris le passage du cardinal
Bourne, M. Fouques Duparc, ministre de France, me
parla d'un cardinal francais qui devrait venir en
Orient, je ne m'attendais pas a ce que viendrait le
jour oi ce cardinal souhait6 serait recu avec de tels
honneurs. J'ai oubli6 de mentionner que le cardinal
a fait visite au patriarcat grec du Phanar et au
Patriarche gr6gorien armenien, a la suite des visites
qu'il en avait reques. Un journal grec, le Proodas, a
6crit : a La visite du Patriarche grec etait tout indiquie. La plus haute autorit6 nationale grecque avait le
devoir de saluer l'envoy6 officiel de la France et
d'honorer en sa personne le pays des grandes traditions, celui qui, quatre ans durant, mena une lutte
horoique, etc. * Un train special nous a emmenis de
Constantinople vers le Danube. Le wagon-salon est
1V'usage du sultan. Nous avons
une voiture qui 6tait
des couchettes, une cuisine, un cuisinier et un serviteur a notre disposition. Le capitaine Pinon est avec
nous et doit nous accompagner jusqu'd Trieste.
A Makri-Keui et a San-Stefano, les soldats francais sont en gare et prisentent les armes a notre pas-
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sage; le ralentissement de la marche du train nous
permet de les saluer.
(A suivre.)
Lettre de M. LOBRY, visiteur, a M.
superieur gainral.

LOBRY.

VERDIER,
3 mai I91t.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binddictio,, s'il vous plait!
C'est sur mer que je vous 6cris une relation succincte des fetes qui ont eu lieu A Constantinople, en
I'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac et
des quatre Filles de la Charit6, martyris6es a Cambrai. La sceur Bataille et moi, nous nous sommes embarquis au lendemain de ces fetes, pour nous rendre
en Mac6doine et en Grace. J'ai la confiance que ce
recit sera pour vous, comme pour la Trcs Honor6e
Mere Maurice, un sujet de consolation.
Les Filles de la Charit4 de Constantinople, avec
leurs douze centres d'oeuvres de charit6 et d'enseignement scolaire, sont en contact non seulement avec le
clerg6 et la population des paroisses, mais encore
avec toutes les autorites auxquelles elles ont A faire,
ou qui leur rendent des services a divers titres.
Pour f&ter la bienheureuse Louise de Marillac sous
une forme en rapport avec la popularite des Sceurs et
digne de leur Mere, la cathbdrale 6tait la seule 4glise
designee. De plus, il fallait faire les choses convenablement.
Missionnaires et Sceurs s'y mirent de tout cceur; on
se partagea la besogne; chacun et chacune s'appliquerent a bien faire. Les r6sultats d6passerent toute
attente ; on ne se souvenait pas d'avoir -vu une fete
aussi belle, aussi complktement riussie, d'une aussi
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impressionnante grandeur, selon le mot d'un publiciste. A ma soeur Bataille qui a vu les fetes de Paris,
il lui a .chapp6 de dire que c'itait plus beau qu'a
Saint-Sulpice.
11 fallait un tableau d'apotheose; une brave Fille de
la Charit6 se mit a l'oeuvre. Elle representala bienheureuse Meremontant au ciel, ayant ases c6t6s sesquatre
filles martyres tenant des palmes dans leurs mains,
Senvironnies de petits anges, et sous leurs pieds des
lys et des roses.
Autour de ce grand tableau, se dressant A 1'arriere
du maitre-autel, il fallait une lumiere abondante. Une
demarche aupris du gienral Charpy, commandant en

chef les troupes francaises risidant a Constantinople,
suffit pour que des soldats du g6nie viennent disposer
d'abondants et gracieux cordons ilectriques, qui illumineront de mille feux les alentours du tableau, le
maitre-autel et tout l'ensemble du choeur jusqu'aux
voCtes Sur les gradins de 'autel, on ne plaqa que des
fleurs naturelles, mises en relief par de discretes
lampes electriques. Nos soldats n'oublitrent pas les
drapeaux francais; ils en form.rent de jolis faisceaux, entre chacun des arceaux des nefs laterales,
avec, au pied de chaque faisceau, des feux tricolores
du plus bel effet. Partout, dans la cath6drale, gracieusement dispos6es, pendaient de longues banderoles,
dont les inscriptions parlaient de saint Vincent et de
la bienbeureuse Mere.
Les fetes riclamaient des chants. Les Sceurs se
chargerent d'y pourvoir pour la premiere journ6e du
triduum; les 6leves du college Saint-Benoit pour le
second. Pour le jour de cloture, soixante ex6cutants,
composs .d'anciens 6leves et d'&leves de Saint-Benoit,
pr6parirent une magnifique messe de Perosi et tous les
autres chants en rapport avec la solennit6 religieuse.
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II itait dans l'ordre d'inviter a un repas les autorites ecclesiastiques, civiles et militaires, en un mot les
amis de nos deux families de saint Vincent. Grosse
question au sujet du local d'abord, puis surtout au

sujet du placement a table.
Quant au local, les Filles de la Charite qui, jadis,
batirent le pensionnat qui est adjacent a la cathedrale, et qu'occupent aujourd'hui lesSceurs de Notre,
Dame-de-Sion, ne se doutaient pas que les grandes
salles de l'tablissement serviraient un jour au banquet.
donn6 t l'occasion de la beatification de leur bienheureuse Mere. Ces salles furent en effet mises gracieusement a notre disposition. Saint-Benoit 6tait trop
distant de la cathedrale pour y amener ses invites.
Pour le placement a table, la question apparaissait
fort complique ; le protocole avait des exigences qui
nous 6chappaient. Les invites, au nombre de quatrevingts, occupaient les situations sociales les plus
varibes : haut commissaire de France et d6l6gui du

Saint-Siege, g6n&raux et amiraux, archeveques et
eveques, ministres, consuls, clerg6 s6culier et r6gulier,

administrateurs et m6decins, etc., etc. Bref, grace a
l'aide de M. Courcel, conseiller de l'ambassade de
France, M. L6vecque finit par 6tablir la place qui
revenait a chacun des invites. De plus, tout fut pr6vu
pour que chaque convive trouvat sa place sans
h6sitation ni recherche. De gracieux menus, d'un
coloris tres frais et orn6s d'emblemes de la Communaut6, furent faits par nos Soeurs.

Des le debut de la semaine pr&ecdant les fetes, les
invitations et programmes furent envoybs a travers la
ville; des affiches furent appos6es dans toutes les
6glises. Dans les &coles, ondistribua plusieurs milliers
de petites notices sur la bienheureuse Mbre, notices
que la soeur Bataille avait fait venir de Paris.
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Apres avoir dit nos pr6paratifs, il est temps
d'aborder la description des fetes; je le ferai succipctement; car, tous les triduums c6l6brbs en l'honneur
de la bienheureuse Louise de Marillac ont des c6tes
qui leur sont communs et dont nos Annales d6jA nous
ont parl6.
Le vendredi 29avril, MgrDolci c616bra, i huit heures,
Ja sainte messe. C'6tait le jour r6serv6 aux communautbs religieuses de femmes, aux Dames de la
Charit6, aux Enfants de Marie, aux orphelines, aux
ti6ves des ecoles des Sceurs. La cathedrale 6tait
remplie jusqu'aux tribunes. Les communions furent
tres nombreuses; un pretre dut assister Mgr 1'Archeveque, plusieurs ciboires furent epuises.
A dix heures, la cath6drale se remplit de nouveau
pourla grand'messe qui fut chantee par Mgr Cesarano,
vicaire g6neral. Le sermon fut donne par le R. P.
d'Authume, superieur des R6evrends Peres Jesuites. II
mit en relief les vertus qui composent l'esprit de saint
Vincent et sp6cialement la vertu de simpliciti. Un
salut solennel termina la c6remonie. Les chants furent
tres beaux.
Le samedi 3o avril, c'est encore Mgr Dolc'i qui
cClCbra la messe de huit heures. Pour ce second jour,
les associations et congregations d'hommes etaient
sp6cialement invitees. Les Freres des Ecoles chr6tiennes, les Frires Maristes vinrent nombreux, avec
leurs eleves. Le college Saint-Benoit s'y trouvait an
premier rang. Toute la grande nef 6tait remplie de
jeunes gens; les bas-c6tes etaient occipe6s par nos
Sceurs et par les fiddles. Les communions furent encore
tres nombreuses.
La grand'messe de dix heures fut chant6e par
Mgr Roch, le cure de la cathedrale. Un panegyrique
de grande allure fut prechi par un PNre Assomption-
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niste. Ancien 6lve des Sceurs de Charit6 et de nos
confreres de Jerusalem et d'Antoura, il y mit tout son
cceur et tout son talent. Les chants furent d'une
execution parfaite. Comme la veille, un salut solennel
cl6tura la c6r6monie.
Ces deux premieres journees furent trbs belles,
bien consolantes, tout impr6gnees d'une atmosphere
de pifti, et d6passant notre attente par I'affluernce des
personnes venues pour prier aux pieds de la bienheureuse Louise de Marillac et de ses quatre filles
martyres.
Quant A la troisibme journ6e du triduum, ce fut un
v6ritable triomphe pour la bienheureuse co-fondatrice
des Filles de la Charit6. Le tableau la reprisentant
montant aux cieux avec les quatre martyres environnies d'anges, eclair6 de mille feux, ravissait tous
les regards. Les yeux ne se rassasiaient pas de jouir
de cette vision qui 6levait les pensies vers le ciel.
Bien avant l'heure de la messe pontificale, la cathedrale 6tait surpleine.
Le monde officiel occupait le haut de l'6glise. Le
personnel de l'ambassade de France, le consul g&n6ral
de France, le ministre de Belgique, les notables
de la colonie frangaise 6taient places du c6t6 de
1'6pitre. Du c6t6 de I'6vangile, se trouvaient l'amiral,
les geniraux Charpy et Priou, nombre d'officiers
superieurs de terre et de mer. A leur suite, des deux
c6tis de la grande nef, venait la belle phalange des
Filles de la Charite.
Au parvis de la cath6drale se tenaient une compagnie
de soldats francais, I'arme au pied, et aussi, une
musique militaire. Exactement A dix heures, le gen6ral
Pell6, haut-commissaire de France, arrive; on luipr6sente les armes; la musique fait retentir la Marseillaise. Le vicaire g6neral, Mgr C6sarano, accom-
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pagne le representant de la France jusqu'au siege
d'honneur, pos6 sur une estrade, qui lui est r6serv6;
il placa 1'amiral de Bon au premier rang a gauche.
Sans retard, le cortege religieux sort processionnellement de la sacristie; il gagne le bas de la cath6drale et s'engage dans I'all6e du milieu. Ce cortege
apparait imposant et de toute beaut ; tous les prktres

sont rev&tus de dalmatiques; les sup6rieurs portent la
chape; quatre 6veques en mitre et crosse precedent
Mgr le Dl66gu6 apostolique. Avant d'aborder les
degr6s du chceur, chacin s'ariEte et salue le repr&sentant de la France.
Les c6remonies de la messe se d6roulerent avec une
impressionnante solennit6. Apres l'6vangile, Mgr Dolci
fit une homelie sur la .bienheureuse Louise de
Marillac. Avec une grande 6levation de pensees, en
un langage tout personnel et exquis, avec des formes
imag6es et po6tiques, il parla de la noble et genereuse France, resplendissante, non seulement par les
lettres, les sciences et les arts, mais aussi par la
charit6, nation qui adonn6 au monde saint Vincent de
Paul et la bienheureuse Louise de Marillac, etc. Cette
homelie fit sensation, et, apres Ia messe, le g6neral
Pell me pria de m'arranger pour lui en fournir une
copie
Au cours de la messe pontificale, de la place que
j'occupais, je pouvais discrktement jeter un regard
sur I'assistance. Toutes les physionomies refl6taient
un grand respect religieux, une impression d'6tonnement et de surprise en presence de choses aussi belles,
de c6remonies religieuses aussi imposantes. Dans le
groupe de nos Sceurs, les cornettes n'6taient pas trop
baiss6es, tous les regards allaient se noyer dans
I'Nclatante apotheose du maitre-autel; plus d'une nous
aurait ichapp6 sur l'heure, si Dieu avait pris en con-
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sideration leur d6sir de s'en aller au ciel avec leur
Mere. Fibres de leur Mere, elles l'itaient; envieuses
aussi de leurs soeurs martyres.
A l'el6vation, il y cut l'impressionnante sonnerie des
clairons de nos soldats. A la communion, de meme
qu'on l'avait fait pour le livre des 6vangiles, le baiser
de paix fut port6 au repr6sentant de la France. Ce
sont lI des privileges dont jouissent les ambassadeurs
et les consuls de France en Orient, par suite du protectorat exerc6 sur les chr6tiens.
Les chants furent merveilleusement executes; on
ne se souvenait pas a la cath6drale d'en avoir entendu
de semblables. Le chorale .de Saint-Benoit et de nos
anciens 6;lves fit vraiment honneur aux fetes.
La messe pontificale se termina par la b6endiction
papale, puis le cortege religieux se forma pour sortir
par le parvis de la cath6drale. La, les soldats franqais
presenterent les armes, pendant que retentissaient les
accents de la musique militaire.
Au sortir de la cathbdrale, j'accompagnai le g6enral
Pell jusque dans les parloirs du pensionnat de NotreDame-de-Sion. II me dit toute sa satisfaction d'avoir
assiste a une aussi belle c6r6monie, dont il loua la
belle ordonnance. II dit ses felicitations au sujet de
la decoration de la cathedrale, il souligna Ia belle
execution des chants. II fit la remarque que c'6tait
une fete aussi religieuse ,que francaise. Ces felicitations sur la fete religieuse m'arriv6rent de toutes
parts, au fur et a mesure que les invites p6netraient
dans les salles de Notre-Dame-de-Sion.
Quand le moment fut venu de se mettre A table, nos
confreres avaient d6ji prevenu les convives de la place
qu'ils devaient occuper, de sorte que ce mouvement
se fit aussi rapidement que s'il se fft agi d'une communaut6.

-

674 -

La table etait magnifiquement dress6e. La saeur
Bataille, visitatrice, avait eu le soin de s'en assurer a
l'avance.
Mgr Dolci, del6gu6 du Saint-Sitge, presida, bien
que, spontanement, il eit voulu laisser cet honneur au
g6n&ral Pell6, en tant que repr6sentant de la France.
Au cours du repas, l'amiral de Bon me dit la profonde impression qu'en son Ame de chritien il 6prouvait, an sujet de cette fete si religieuse, si franqaise et

glorifiant une grande Francaise. Je l'ai bien remerci6
de ce qu'il avait retard6 son d6part pour Beyrouth,
afin d'&tre des n6tres en ce jour.
L'aspect de la table 6tait superhe; il n'y eut point
d'accroc au protocole; chacun fut satisfait de sa
place; &evques, gne'raux, ministres plenipotentiaires, chanoines et religieux, officiers de terre et de
mer, administrateurs et medecins, presidents des Conf6rences de Saint-Vincent-de Paul, Freres des tcoles
chr6tiennes et Freres Maristes, tous formaient un
heureux m6lange oh il n'y eut poini de glace a rompre,
tant les voisinages 6taient bien m6nag6s.
Au dessert, je dus prendre la parole, car mon devoir
6tait de dire ma reconnaissance a nos honorables
invit6s, au nom des deux families de saint Vincent.
Je fis en sorte de n'oublier personne. Je joins A cette
lettre le texte de ce que j'ai dit en cette occasion.
Mgr Dolci parla a son tour, toute l'assistance restant debout. II s'exprima en termes fort d6licats au
sujet de la France et de son representant, le remerciant de ce qu'il avait bien voulu honorer de sa pr&sence la c6r6monie religieuse de ce jour. II fit aussi
l'1loge des Filles de la Charit6 et des Missionnaires.
Puis le P. Bruno, superieur des Capucins francais,
Parisien d'origine, lut une belle et touchante pobsie,
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composee par lui en l'honneur de la bienheureuse
Louise de Marillac. Je la joins a cette lettre.
Quand on se fut lev6 de table pour se rendre dans
la salle oh l'on prit le cafe, je n'eus que des remerciements et des filicitations de la part de tous; tout le
monde paraissait fort honor6 d'avoir &t6 invit6 a
prendre part aux fetes. Tous mes confreres recueillirent les memes 6chos.
A quatre heures de l'apres-midi, avait lieu la
cl6ture du triduum. Une partie des personnages
officiels y assista; de nouveau, la cath6drale fut
remplie. Les deux 6veques du rit greco-slave et grec,
qui n'avaient pu assister A la messe pontificale de la
matin6e, parce qu'eux-memes avaient en ce jour leur
f&te de Paques, tinrent A venir assister A la cloture.
Apres le chant de la cantate, le P. Bruno nous fit
entendre un magnifique discours dans lequel il mit
toute son Ame, tout son cceur de Parisien et de grand
admirateur de saint Vincent et de la bienheureuse
Louise de Marillac. II mit en relief, sur leur si&cle,
ces deux grandes figures; il montra Faction g6nirale
de saint Vincent aidie par le grand coeur de la bienheureuse Louise de Marillac, amenant la femme a se
consacrer a Dieu, non plus seulement derriere les
grilles, mais en se vbuant au soulagement de toutes
les miseres humaines, et aboutissant A donner au
monde la Fille de la Charit6.
.On entonna ensuite le Te Deum, et ce fut de tout
cceur qu'une fois de plus nous remerciAmes Dieu
d'avoir glorifi6 la bienheureuse Louise de Marillac et
ses quatre filles martyres. En recevant la benidiction
du saint Sacrement, nous demandAmes A Dieu de
b6nir de plus en plus les deux families de saint
Vincent.
Les -ftes 6taient finies; tout s'etait pass6 sans
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accroc, tout avait 6t- 6difiant et consolant; tout avait
concouru k glorifier magnifiquement la bienheureuse

Mere et ses Filles; aussi, Missionnaires et Filles de la
Chariti aimaient

a redire de tout coeur merci a Dieu.

Les fetes de la cath6drale eurent pour lendemain
deux fetes de famille. Comme nous devions, la Soeur
visitatrice et moi, nous embarquer le mardi 3 mai pour
nous rendre en Macedoine, on fit

a la Maison cen-

trale la fete de la bienheureuse Louise de Marillac,
et a Saint-Benoit les soixante annies de sacerdoce de
M. Murat dans 1'6glise de Saint-Benoit.
La premiere messe fut dite dans la chapelle de la
Maison centrale; la grand'messe fut chant6e a
neuf heures par M. Murat dans l'eglise de SaintBenoit. Une nombreuse assistance s'y pressait. Le
v6nerable jubilaire fit un discours fort touchant et
fort goite de tous.
Ce fut de tout notre meilleur cceur que nous avons
adress6e notre v6nnr6 confrere nos voeux et nos felicitations. Ce jubil6 est remarquable, car, apres avoir
6te 616ve dans notre college de Bebek et n'avoir quitt6
Constantinople que pour faire son s6minaire et ses
etudes thiologiques a la Maison-Mere, M. Murat est
revenu dans notre vieille maison de Saint-Benoit pour
y travailler depuis lors, et y parcourir ses longues
annies sacerdotales. Sa vieillesse demeure verte, il
continue de remplir un ministere abondant et fructueux. II demeure un aimable et souriant vieillard,
aimC de tous ses confreres. Le seul reproche qu'il fait
a ces derniers est qu'ils ont pour lui une affection
qu'il d&nomme importune a certaines heures.
Le P. Bruno fut des n6tres . la messe et au repas de
midi; ce fut dans une piece comprenant deux cent
cinquante vers qu'il fit passer sous nos yeux toute la
vie de notre confrere. Inutile de dire combien nous
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fimes aussi amuses qu'6difi6s, car le h6ros de la fete
offre une matiere aussi abondante que vari6e, dans le
genre qui porte k la gaiet6, comme dans celui qui
invite a marcher sur ses traces.
A trois heures, il y eut salut solennel A la Maison
centrale. M. Dekempener 6difia son auditoire en pr6cisant les conclusions pratiques qu'il importait de
retirer des belles fetes auxquelles nous venions
d'assister.
Ces lignes, je les acheve en vue de Cavalla,
I'ancienne Christopolis. Tout en 6crivant, je songeai
que, depuis les Dardanelles, nous suivions la meme
route que saint Paul venant &Cavalla pour se rendre &
Philippes et de 1a &Salonique. Puisse ce grand ap6tre
qui a tant aim6 Notre-Seigneur Jesus-Christ, nous
obtenir du divin Maitre que de mieux en mieux Ia
devise CharitasChristiurget nos soit l'inspiratrice des
ames des Filles de la Charit6 et des Missionnaires.
Veuillez me croire, Monsieur et Tres Honore Phre,
en Notre- Seigneur et Marie Immacul6e,
Votre humble et d6vou6 fils,
F.-X. LOBRY.
ALLOCUTION

DE M.

LOBRY

Directeur des Filles de la Charitd
En ce jour ouf une si noble assemble est groupie autour
de cette table, il me parait dans l'ordre de dire quelques
mots.
L'gglise catholique a place sur les autels Louise de Marillac, la fondatrice, avec saint Vincent, de 'Institut des Filles
de la Charite.
Louise de Marillac et saint Vincent de Paul sont deux
grandes figures que l'on ne pent s6parer;ils ne firent qu'un
pour donner aux oeuvres de charite cet admirable epanouissement qui embrasse toutes les miseres, et dont on constate
les bienfaits dans les diverses parties du monde.

S678 Saint Vincent de Paul fut I'organisateur genial de la charit ;
Louise de Marillac y mit tbutes les ressources de son grand
coeur; elle a 6t6, d'apres les expressions memes employ6es
par Sa Saintet6 Benoit XV, dans le bref de beatification:
Cette fille de la France catholique, ornement et gloire de
sa noble patrie, ap6tre de la chariti et de l'amour mutuel
entre les hommes. n Aussi, ajoute le pape, 4, ce n'est pas sans
un sage dessein de la Providence de Dieu, qu'a notre 6poque
oif 1'Europe entihre a souffert d'une guerre, dont la rage
furieuse a surtout ddvastd cruellement les provinces francaises,
elle soit elevie aux honneurs supremes des autels ,.
Fille de France, Louise de Marillac Pest A tous les titres,
soit de par son education et sa famille, soit surtout par tous
les actes de sa vie.
La femme, consider6e a travers notre histoire, a toujours
eu une aurdole toute speciale, non seuiement au sujet de
grandes actions accomplies par une Clotilde, une Genevieve,
une Jeanne d'Arc et bien d'autres, mais surtout jusque dans
l'accomplissement des devoirs les plus ordinaires de la vie.
Aussi est-ce la femme qui fait la grande beautd morale de la
France; c'est dans le cceur des meres chr&tiennes que les
enfants de France puisent leurs sentiments les plus Olevis et
les plus gn&ereux.
Pour expliquer ce fait, il me suffit de dire que la France a
det et demeure le royaume de la Mere de Dieu. Regnum
Galliae, regnum Mariae. C'est a 1'ecole de la Vierge Marie
que la femme francaise a appris a ne pas ambitionner d'autre
place que celle qui lui revient; et cette place, elle a su Poccuper. Elle a laiss6
'homme le soin de gouverner P'Itat, d'etre
le chef respecti de la famille; mais elle s'est riservee de faire
du foyer domestique un sanctuaire oi, s'oubliant elle-mdme,
elle donne du bonheur A tous les siens, regne sur les coeurs,
ileve les Ames et les maintieat dans une atmosphere favorable
a l'eclosion de tout ce qu'il y a de meilleur dans l'homme.
C'est ce qui lui a valu le respect, les egards et cette sorte de
culte dont elle a &et entouree.
Louise de Marillac est bien cette femme frangaise formee
A 1'cole de la Mere de Dieu, elevee selon nos meilleures traditions nationales, qui a su etre A la hauteur de tout devoir,
et faire face, avec une noble et chretienne dignite, aux
grandes 6preuves qui out marqu6 la premiere partie de sa
vie.
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Veuve ý trente-quatre ans, saint Vincent de Paul la mit a

l'dpreuve pendant quatre'annees encore avant d'en faire sa
collaboratrice. Je ne ferai pas ici l'expos6 de toutes les
acuvres dans lesquelles elle a mis tout son coeur et son intelligence. Je me borne a dire qu'elle a, a 1'heure prisente, plus
de trente-sept mille de ses filles qui se devouent aux oeuvres
de charite, dans les diverses r6gions de la terre. Elle est done
bien, selon la parole du Saint-Pere l' ornement et la gloire
de sa noble patrie,l'apbtre de la charitA et de Pamour mutuel
entre les hommes ,.
Ce que Louise de Marillac veut de ses filles, c'est qu'elles
doivent etre les servantes des pauvres, assister les malades,
aussi bien chez eux que dans les h6pitaux. Elles doivent
aussi s'occuper de 1'instruction des enfants, avoir soin des
enfants trouves, des orphelins, des vieillards affaiblis par l'age
et des prisonniers.
Elle veut encore que ses filles ne reculent devant aucune
peine, aucun danger; mais que, pressdes par la charite du
Christ, elles soient pretes & endurer la mort meme, sans
craindre ni les insultes, ni la contagion des 6pidemies, ni les
dangers des batailles.
Ce programme de leur bienheureuse Mere, grace I la constante et efficace protection de l'ambassade de France, les
Filles de la Charite ont pu le.realiser, dans une bonne
mesure, a Constantinople.
C'est le 8 decembre 1839 qu'elles ddbarquerent en cette capitale. Depuis la conquete des Turcs, aucune communaut6
religieuse de femmes n'avait p6nitri en Turquie; aussi la
cornette blanche fit-elle sensation. A cette 6poque, la femme
ne pouvait circuler librement dans les rues ; elle devait 6tre
accompagnee; la plupart d'entre elles 6taient voildes.
Les ddbuts furent pinibles ; les difficultes k vaincre etaient
considdrables; mais la charite eut raison de tous les obstacles.
Cette charit6 ne fut d'abord qu'un grain de sinev6, planti au
milieu d'une population composee de toutes sortes de nationalitis ; bientot elle devint un grand arbre dont les branches
et les rameaux s'ltendent aujourd'hui sur toute la grande
ville.
Dans les douze dtablissements qu'elles dirigent, leurs
oeuvres atteignent toutes les miseres de l'humanit6, depuis
l'enfant abandonn6, l'orphelin, le pauvre, le malade, jusqu'au
vieillard sans asile et k l'insens6 priv6 de raison. De plus,
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elles groupent dans leurs 6coles une population scolaire abondante.
Elles n'ont point craint les epidemies; trente-deux d'entre
elles sont mortes victimes de leur devouement, en soignant
nos soldats de 1'armie de Crim6e; onze autres, en 1878,
perirent en soignant les rifugids musulmans atteints du
typhus. A la guerre balkanique, on les retrouve encore donnant leurs soins aux soldats turcs.
En 1914, nombre d'entre elles furent expulsies de Turquie,
et, certaines, apris avoir subi une odieuse prison. Combien,
toutes, furent heureuses de s'arr6ter k Salonique, .pour se
dvvouer aupres de nos soldats bless6s on malades !
On ecrirait de belles pages sur ce qu'ont fait les femmes
de France, a Constantinople, depuis 1839. Les Filles de la
Chariti ont ouvert la voie;et que d'autres Communauts sont
venues apres elles, pour faire owuvre d'instruction, d'iducation
et de charit !
Que tout cela soit dit en l'honneur de la bienheureuse
Louise de Marillac que nous fetons aece jour !
Merciau Sou-verain Pontife Benoit XV, de ce qu'il a glorifid Louise de Marillac. Merci h vous, Mgr Ie Delegue apostolique, qui avez bien voulu presider les fetes clEbr6es, en
son honneur, dans votre cathedrale, merci de votre homelie
si belle sur la Bienheureuse, merci surtout pour l'admirable
divouement que vous avez temoign6 a ses Filles pendant les
annees de guerre.
Merci A vous, Monsieur le Haut Commissaire, de Plhonneur
de votre presence. Vous representez dignement la France
parmi nous, et A la France je dis man merci le plus senti, pour
toutes les attentions maternelles qu'eike a toujours ecues, en
Turquie, pour les Filles de la Charite et leurs euvres. Ces
traditions, Monsieur le Haut Commissaire, je sais combien
vous avez a cceur de les maintenir.
Merci a la marine, si noblement reprisent6e par M. 1amiral de Bon, a la marine, la vieille amie et bienfaitrice des
Filles de la CharitY, sur tous les rivages du monde. Tout
ricemment encore, Monsieur 1'Amiral, n'avez-vous pas pris
des mesures pour que des secours soient portis jusqu'au
fond des Cyclades, a une maison de Soeurs en detresse ?
A .armee, repr6sentie ici par des officiers gdneraux et supe
rieurs, j'ai a dire ma bien vive reconnaissance. Nos chefs
militaires a Salonique et dans la Macedoine n'ont eu que
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des bontis de toute sorte pour les Filles de la Charite. II en
est de meme & Constantinople. Pour n'en citer qu'un trait
qui se rapporte a cette fete : si la cathddrate nous a paru toute
belle, tout inondee de lumiere, c'est au gendral Charpy que
nous le devons.
M. Michotte de Welle, ministre de Belgique, un ami des
annees de guerre, a Salonique, a bien voulu 6tre des n6tres
aujourd'hui; je l'en remercie.
A vous tous, Messeigneurs, archeveques, 6veques et prilats,
A vous aussi, membres du clergi seculier et regulier, je
dis mon meilleur merci pour avoir bien voulu rehausser les
cerdmonies religieuses de ce jour par votre assistance solennelle. J'adresse un merci special aux predicateurs de ces trois
jours de fete, au vieil ami qu'est le P. Bruno et que nous
aurons le plaisir d'entendre ce soir.
Quel merci ne dois-je pas dire a M. le Consul gendral, a
M. le Vice-consul pour la bienveillance qu'ils ne cessent de
timoigner aux sceurs r
Autour de cette table, je ne vois que des amis et des bienfaiteurs des Filles de la Charite. II faut remonter a plus d'un
quart de siecle pour n'avoir qu'a remercier M. CilliBre et
M. Steeg dugrand interet qu'ils ont toujours port aux Sceurs
de Chariti et A leurs ceuvres. Merci N M. Cuinet pour tous
les services qu'il veut bien nous rendre. Merci a I'administration dela Dette publique pourle dispensaire qu'elle a cred a son
ombre et auquel ddji M. Des Clossibres s'interesse vivement.
Merci 1 vous, Messieurs, qui appartenez a la Direction des
grandes administrations et quivous montrez toujourssi gen6reux, quand il s'agit d'aider les soeurs dans leurs oeuvres de
charite.
Sans cesse, le meme mot merci, expression de mes sentiments, me revient sur les lbvres. Je l'adresse a M. Blanchong,
d6puti de la nation, a M. Charrier, administrateur de l'Hpital francais, A M. Le Goff, qui fait une oeuvre bien francaise
a la t&te de son journal; aux medecins de nos h6pitaux; a
M. Corpi et a M. Lazian quisont L lat&te des Conf6rences de
Saint-Vincent-de-Paul, au cher Frere assistant des Freres
Maristes, aux Frbres des icoles chrdtiennes, venus en Orient
en meme temps que les Sceurs de Charitd.
Merci N tous.
Je regrette que les convenances religieuses n'aient pas permis que la Mere Elvira soit invit6e a cette table ;je me serais
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fait un devoir de lui dire publiquement ma reconnaissance,
pour avoir mis gracieusement I notre disposition les grandes
salles de son itablissement.
Je leve mon verre en disant : a la France, an Pape qui a
glorifi la fille de France, a vous Monsieur le Haut Commissaire, au vener6 Deligui apostolique de Constantinople, h la
Belgique, h la marine, a l'armie, a vous Messeigneurs, i tous,
de tout capur.

TOAST DU

REV.

A LA BIENSEUREUSE

P. BRUNO

LOUISE DE MADILLAC

HOMMAGE D'UN COMPATRIOTE

Que n'Etes-vous ici chantant votre priere
Carillons des clochers de notre vieux Paris,
Saint-Paul, Saint-Gervais, - mutild de la guerre,
Les deux Saint-Nicolas, Saint-Sauveur, Saint-Merry,
Saint-Sdverin, Saint-Leu, Saint-Laurent, Saint-Eustache?

Les siecles ont passe, je vous retrouve encor
Presque tous. A votre ombre elle dbaucha sa tache
Celle que vient d'inscrire en caracteres d'or
Au livre des 6lus l'Lglise notre Mere.
Louise de Marillac, qu'aviez-vous done rviE?
Du peuple j'avais vu la navrante misere :
Oh! les soulager tous :le pauvre enfant trouve
Qui jamais d'un baiser ne connut la tendresse;
L'orphelin sans appui ; sur le puant grabat
L'indigent affame, le mourant en ditresse;
Dans l'abime du mal roule jusques en bas,
Le forgat sans espoir, ne respirant que haine;
Les tris vieux que la mort semble avoir oubliis;
Les d6ments, lesgiteux, ces epaves humaines
Qu'apportent du malheur les reflux journaliers;
Le bless, qui g6mit au soir de la bataille,
Le mutil6 qui pleure en murmurant : <<maman D;
Tous ceux que Von rebute ou dont chacun se raille;
D'autres, d'autres encor qu'attend le dur moment
Ot, dans un corps meurtri, Paime git affolde!
Voir Jisus en ces gens qui semblent des maudits;
En eux servir J6sus! A 1'ame consolee
Montrer ce Dieu Sauveur ouvrant son Paradis
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Au larron repentant I - Vous songiez confiante

Que, quand souffle 1'Esprit, ddsirer c'est pouvoir!
Souvent Monsieur Vincent prolongea votre attente
Calme, - pensant pour deux n il voulait tout pr6voir.

Mais quand I'heuresonna, lorsque la Providence
Signa de son fiat ces r&ves de bonte,
Une fleur dtait nde, iclose au sol de France :
L'Univers acclamait la Scour de Charitd!

ASIE
Lettre de M. PoULIN, pritredela Mission, a M. VERDIER,
Superieur gixnral de la Congrigation.
Smyrne, xg oclobre 192o.

MONSIEUR ET TRtS HONORE PARE,
,

Votre binxdiction,s'il vous plait !

Voici vingt-huit ans que Dieu a fait aux enfants de
saint Vincent la grice insigne de leur confier Panaghia
- la maison de la toute sainte - le plus beau joyau
des deux families. A vous aujourd'hui, Pere, et la
haute propritde et la haute tutelle de ce tr6sor.
J'ai pu, des son commencement, suivre cette belle
oeuvre et aussi m'en occuper jusqu't ce jour. Bient6t
je ne le pourrai plus... Devoir done a moi, avant de
disparaitre, de vous en rendre, ab initio ad finem, un
compte exact et fiddle.
C'est bien le cas de dire comme saint Vincent:
( Nous n'y pensions pas! u lorsque, inopinement et
par des voies vraiment merveilleuses, la Providence
fit tomber entre nos mains, et les restes de l'antique
maison, pros d'Ephese, ou mourut la sainte Vierge, et
les terrains avoisinants qui cachent son tombeau.
Deux grosses difficult6s au d6but : I* question historique; 20 question d'organisation materielle.
I. - Question historique :
Pendant deux ans, trois ans, quatre ans, nous gardimes pour nous le secret de.la decouverte, afin
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d'avoir le temps de bien examiner la question. Vers
1896, la nouvelle en parvint a Rome et, de Rome, se
r6pandit en France et dans les pays catholiques.
II y eut grande joie de beaucoup; par contre, ce fut
aussit6t, de la part des vieux tenants de Jerusalem,
un tolle contre nous. Une lutte s'engagea; nous fimes
front. Oh! les belles et ardentes batailles pendant
pres de quinze ans!... *
En 6taient de savantissimes docteurs et professeurs,
inter quos, I'abbe Duchesne qui comprit vite et se
retira, avec une bonne et encourageante parole pour
Panaghia.
En 6taient des ve&ques et des m6tropolites. En
Ctait meme un patriarche, sinon deux; celui de Jirusalem et celui de Constantinople, etc., etc., etc.
Les adversaires n'avaient jamais sond6 les fondements de leur opinion. Ils se croyaient tres forts;et ils
etaient plus que faibles. On leur demontra : i" comme
quoi leur pr6tendue tradition ne remontait tout au
plus qu'au sixieme siecle, pour ne pas dire septieme
et huitieme. On leur d6montra : 2* comme quoi
ladite tradition n'avait d'autre base que cinq ou six
apocryphes vereux, de nulle autorit6, fourmillant
. d'inepties et de contradictions, de plus, express6ment
condamaus par le pape Gilase, au concile de
Rome, 494-496.
Dans le meme temps, on nous croyait faibles, et nous
Etions forts, ayant pour nous dans le passe, sans
remonter plus haut, les savants des dix-septieme et
dix-huitieme siecles; a leur tete, Benoit XIV, dont la
parole est des plus nettes : Inde - (Ephise). - evolavit in celum -, et ayant pour nous, dans le pr6sent,

des arguments nouveaux et solides et de non moins
solides autorit 6 s : plus 1'adh6sion ferme de diverses
sommit6s romaines et de plusieurs cardinaux : car-
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dinal Gasparri, cardinal Parrochi, cardinal de Lai qui
a vu, etc.; plus au-dessus de tous et de tout, l'appui
ouvert, bienveillant, constant, d'abord de Leon XIII,
ensuite de Pie X (en attendant celui de Benoit XV).
A chaque engagement, la v6rit6 s'6clairait d'une
lumiere nouvelle; et la cause de Panaghia de monter
d'un cran, et la cause de Panaghia de gagner du terrain dans l'opinion publique.
Vint un jour enfin, oi, apres cent combats, nous
pames, sur notre quatrieme et derniere brochure, inscrire ce titre significatif : Adieu, Jerusalem!
Depuis lors, soit depuis douze ans, de tous nos
adversaires : petits, moyens et grands, ne unus quidem
mussitavit. Je n'ai garde de les croire tous convertis;
mais je n'hesiterais gubre a les dire tous vaincus, tant
je les sais desarmes, impuissants, a bout de souffle,
d'objections et de raisons.
D6sirez-vous plus de d6tails, mon Pere? La Providence a pris soin, comme a dessein, d'assembler aupres
de vous tels qui pourront vous renseigner sOrement.
Vous me permettrez quand meme de vous envoyer
une petite brochure, notre quatrieme et derniere, qui
donne assez bien la situation dans le monde jusqu'a

la guerre. Inutile de la lire en entier; il suffit de
l'appendice, page 34. II en dit assez.
II. - Organisation mat6rielle :

Panaghia est a environ go kilometres de Smyrne,
dont 77 en chemin de fer, de Smyrne a Ephese, et une
douzaine A pied, d'Ephbse aPanaghia. L'antique maison est comme perdue dans la montagne du Bulbul-

dagh, ou du Rossignol. Autour d'elle, desert et solitude.
I* Antique chapelle a demi ruin6e et ouverte de tous
c6tes. II fallait fermer, couvrir, garnir d'autels et
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munir de tout le mobilier indispensable; nous avons
commence par 1.
2° Pendant les premiers travaux, nous efimes plus
d'une nuit A passer, itendus sous les -platanes, a la
clart6 de la lune et des 6toiles. I1 nous fallait un logis.
On batit done, comme on put, pour nous, pour les
gardiens, pour les h6tes de passage, une maison assez
pauvre et peu commode, avec quelques d6pendances
n6cessaires : four pour pain et cuisine; remise pour un
cheval; hangar pour foin, paille, menuiserie, instruments agricoles et autres.
30 Nos sceurs voulurent bient6t jouir, elles aussi, de
Panaghia, et y avoir leur pied-a-terre. Ontrouva, pour
elics, un vieux chalet d'occasion, qui fut install6 i
quelque distance des missionnaires.
4' Entre temps, des sentiers se perqaient dans la
montagne; un chemin aussi praticable que possible
s'ouvrait, de Panaghia . Ephese, pour les allies et
venues des pistons, des cavaliers, des transports;
des champs se d6frichaient et s'ensemencaient; des
jardins se creaient, potagers et fruitiers. Puis des
bassins, des fontaines, des conduites d'eau pour
lavages et arrosages. Tout se fit doucement, lentement,
au fur et a mesure des besoins et des ressources.
A peine 6tions-nous plus ou moins installes que :
fid~les, clerg6, archeveque nous presserent d'organiser
un grand pelerinage a Panaghia. Pendant deux ans,
pour double raison de prudence, nous r6sistimes
6nergiquement. Monseigneur trancha la premiere difficult6 en prenant sur lui tous les risques; il trancha
de mime la seconde en transformant le pelerinage, de
priv6 en dioc6sain, sous la conduite et la presidence
de l'archeveque en personne.
Le premier pelerinage eut lieu en mai 1896, sous la
conduite de Monseigneur : clerg6 nombreux, plus
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nombreux encore religieux et religieuses; pelerins, de
douze a treize cents; d6part de Smyrne, cinq heures du
matin; retour a Smyrne, huit heures du soir.
II plut tant, ce pelerinage, que la premiere fois fit
coutume. Smyrne voulut chaque annie sonjpilerinage;
plusieurs fois meme, elle en voulut deux.
On a parle, i diverses fois, dans ces pelerinages, de
grAces particulibres obtenues, de guerisons plus ou
moins extraordinaires.
On a parl aussi, en dehors des pelerinages, de
cures non moins extraordinaires, a Smyrne, en Mac6doine, en Grece, jusqu'en France, opiries par 1'eau
ou la cendre de Panaghia.
Nous n'avons recueilli ni les unes ni les autres. Nous
en avons pourtant relev6 tres soigneusement trois entre
toutes.
Nous en itions au dix-huitieme grand phlerinage,
avec un total de dix-huit a vingt mille pelerins, sans
parler des pelerinages priv6s et isol6s, quand la guerre
de 1914 6clata.
Le premier coup des Turcs fut d'occuper Panaghia
et de nous en chasser. Apres Turcs, les Italiens; apres
Italiens, les Grecs qui y sont encore et ne se pressent'
point de partir.
Trois grands prejudices sont r6sultes pour Panaghia
de cette malheureuse guerre : i° arr&t depuis six ans,
et du pelerinage annuel et des ptlerinages libres et
particuliers; 2° interruption de la marche ascendante
de Panaghia dans l'opinion et dans les esprits; 3 ruine
a peu pres complete de tout Panaghia, sauf une chase,
une seule! Dans notre impuissance, nous avons prie
Marie de garder elle-meme sa maison. La bonne Mire
n'a point tromp6 notre confiance. Tout ce qu'il y avait
danslachapelle d'aminagements nouveaux a disparu:
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pille, saccag6, brfli. La ruine antique seule est restie,
telle qu'au jour de la d6couverte.
Nous sommes aujourd'hui en face de deux restaurations : l'une morale, I'autre mat6rielle. Premiere restauration : relancer Panaghia dans les esprits, dans les
coeurs, dans 1'opinion publique. C'est d6ji commence,
un peu

a Rome, un peu aussi en France.

Deuxieme restauration : r6tablir ce qui a p6ri
dans la chapelle, relever maisons et dependances,
rouvrir sentiers et chemins, etc., etc. On y pense.
Plaise a la sainte Vierge et a la bonne Providence
nous venir en aide!
Nous aimions tant Panaghia, sceurs et confreres,
pour le charme attirant de son antique sanctuaire, et
aussi aux vacances pour la douceur de sa villgiature,
pleine de paix et de tout repos, que c'est pour nous
une vtritable souffrance d'en 6tre prives... O quando???
Une reflexion pour finir! R6flexion d'interet sup6rieur et g6neral. N'est-ce pas l'extatique de Diilmen
qui a dit : t D'abord d&couverte du tombeau, puis
dogme de l'Assomption. a
La question de Panaghia serait done ainsi liie a
celle de 1'Assomption!
Je reste, Monsieur et tres honor6 Pare, dans 1'amour
de Notre-Seigneur et de la sainte Vierge,
Votre tres humble et ob6issant,
POULIN.

PROVINCE DE SYRIE
NOTICE SUR

M. RICHIN

Visiteur de la province
bon et regrett6 M. Richin est de
du
Le souvenir
ceux qu'il importe de conserver.
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Parler de lui,c'est faire plaisir a tous ceux qui l'ont
connu, c'est aller au coeur de tons ceux qui l'ont aim=
et estim6.
M. Richin naquit

.

Cambrebier, dans la Normandie.

Son pere, trbs malade, dut revenir a Avallon, son
pays natal. 11 y mourut tres jeune, laissant trois
enfants en bas age : I'ain6, Louis, avait six ans; ses
deux sceurs, 1'une, quatre ans, et la petite,un an. Des
ce moment, le jeune Louis devint la consolation de sa
mere. Mine Richin 6leva son fils tris s6verement. Elle
etait trbs bonne chrbtienne, mais souffrait beaucoup de
la responsabiliti qui pesait sur elle et se sentait impuissante ia lever ses enfants toute seule, car ils
itaient tous trois d'une sante tres delicate.
Quand Louis eut fait sa premiere communion, avec
grande pi&te, elle se r6signa a s'en s6parer et le mit
comme interne au petit seminaire de Joigny, dont les
nombreux 6elves n'entraient pas tous au grand seminaire, mais la plupart embrassaient des carrieres libirales.
M. Richin eut peur que sa mere le forcat a se faire
pr&tre et se tint sur la d6fensive;Mme Richin ne dit
pas un mot de ses d6sirs mais, an sortir du petit
s6minaire, M. Richin fit une retraite sous la direction
de son confesseur de Joigny; il se d6cida a r6pondre

a 1'appel

de Dieu et dit i sa mere qu'il d6sirait entrer
au grand seminaire. La, il fut un modele de pite6, de
r6gularit6, d'ob6issance et de charit6.
A Sens, on se souvient encore de lui, car il a 6t6
longtemps maitre des c6ermonies; les devotes de la
cathedrale 1'avaient surnomm6

t le Pape ), tant il

6tait sirieux et digne, faisant marcher ses confreres et
tout le cortege des processions d'une faaon parfaite,
si bien que, pendant les deux ans et demi qu'il fut
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vicaire a la cath6drale, il resta toujours maitre des
c6remonies.
C'est a Auxerre que sa vocation religieuse se d6cida;
sa sant6 tres delicate lui faisait peur. Tout pres d'Avalion, il y avait le magnifique monastere de la Pierrequi-Vire, des moines B6n6dictins dont la regle est
tris austere : jeines perpetuels et silence complete Les
PFres venaient souvent a Avallon et tUchaient de
decider M. Richin a entrer chez eux, lui promettant
de mitiger la regle pour que sa sant6 puisse la supporter. II leur r6pondit : a Si je me fais reli ieux, ce
sera dans un Ordre oi je pourrai suivre la Regle.,
A Auxerre, ii 6tait aum6nier d'une maison de Filles
de la Charit6 oi il y avait une cinquantaine d'orphelines, un petit ouvroir externe pour jeunes filles, une
salle d'asile, deux classes externes, & peu pres cent
cinquante 6leves en tout. Les Enfants de Marie, peu
nombreuses a son arriv6e, une quinzaine peut-6tre,
6taient, au bout d'une ann6e, soixante, et le patronage
plus de cent.
II a fait des conversions admirables : la premiere
ann6e, A sa sortie de Saint-Lazare, en 1896, il a converti douze jeunes employees du plus grand magasin
de la ville. Elles sont toutes devenues Enfants de
Marie : I'une d'elles est entree dans la Communaut6
et plusieurs autres menent dans Ie monde une vie tres
Odifiante.
Son influence sur les jeunes filles 6tait vraiment
extraordinaire; les Enfants de Marie appartenaient A
tous les rangs de la soci6t6. La derniere ann6e que
M. Richin etait vicaire a Auxerre, le conseil d'administration 6tait ainsi form6 : la presidente, une millionnaire, avec pour assistante sa femme de chambre;
parmi les conseilleres, on voyait des demoiselles d'un
rang elev6 mel6es a de simples ouvrieres. N'importe,
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tout ce monde vivait dans une parfaite harmonie, venrant et respectant leur saint directeur.
Quand la sceur Fannius arriva a Auxerre, cette maison 6tait en souffrance depuis longtemps, a cause da
grand age de la soeur servante. M. Richin eut bient6t
fait de s'en apercevoir et de chercher a y remedier. II
allait tous les jours la maison : a quatre heures, il
faisait chanter les enfants, donnait les notes, et lorsque
cette besogne 6tait finie, il r6unissait les soeurs et leur
faisait la direction. 1I les envoyait demander pardon
a leur sceur servante et parfois allait lui-meme la
trouver, si bien que la pauvre vieille lui a dit plusieurs
fois qu'elle desirait bien se confesser a lui, plut6t
qu'au cur6 de la paroisse, dont elle avait peur. Lorsque
la nouvelle sceur servante (soeur Fannius) s'apercut de
cette sainte direction, elle s'en inqui6ta un pen et alla
trouver le bon M. Mourrut, le saint supirieurde Sens,
de v6enere m6moire, pour le prier de prevenir
M. 1'archiprktre d'arreter le zele intempestif de son
jeune vicaire (il n'avait pas encore vingt-cinq ans).
M. Mourrut lui repondit : ( Dites directement tout ce
que vous voudrez A M. Richin, c'est un ange. ,
Quelquesjours apres, il revintoffrir tout son d6vouement; la sceur Fannius le pria, avec tous les menagements- possibles pour ne pas le froisser, d'espacer ses
visites. 11 fut renvers6 de ce proc6d6 mais, quinze
jours apres, il 6tait revenu de sa d6sagreable surprise
et plus d6cid6 que jamais a se d6vouer aux ceuvres desFilles de la Charit6.
II s'occupait encore du college d'Auxerre et du pa-

tronage des soldats, ce qui I'obligeait i ne se coucher
le soir qu'& onze heures. En sa qualit6 de plus jeune
vicaire, il 6tait le cure des pauvres de la paroisse, il
faisait presque tous les enterrements et administrait
les mourants dans les annexes,

i 7 ou 8 kilometres.
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On I'a vu plusieurs fois pendant 1'hiver, meme
quand il 6tait malade avec une bronchite aigue et une
forte fievre, avoir, en entrant, un fort crachement de

sang, ce qui ne 1'eampchait pas de remplacer ses
confrxres, pour peu qu'ils fussent fatigues et qu'ils
eussent le desir de s'absenter. Aussi, son archipr&tre
et ses confrires l'aimaient et 1'estimaient beaucoup.
La vocation s'affirme enfin; voici comment: un jour,
rentrant de Seas oi il avait &tA voir M. Mourrut qu'il
trouva agonisant, ii dit a soeur Fannius son grand
chagrin, car il avait compt6 sur le boa superieur du
grand s6minaire pour tre pr6senti

a Saint-Lazare et

celui-ci mourait avant d'en avoir xien fait : < Voyezvous, ma Mere, dit-il a sceur Fannius, depuis que j'ai
In lavie du P. ttienne et que vous m'avez fair voir, si
belles, les oeuvres de saint Vincent, je suis bien d6cid6
A entrer A Saint-Lazare et pas ailleurs. Je ne veux pas
rester dans le clerge s&culier; j'ai besoin d'une regle
qui me tienne. A quoi me servirait de rester ici, oia je
me sens estimb, gite meme ? j'arriverais . etre curz,
vicaire gn&aal peut-etre, mais si avec cela je me
damnais et j'allais en enfer? Non, je vais partir le plus
t6t possible. n Deux mois apres, il s'6tait tant fatigue
qu'il tomba gravement malade. Son docteur 1'envoya
se faire operer a l'h6pital Saint-Joseph de Paris. Les
orphelines d'Auxerre firent une neuvaine a saint Vincent, et M. Richin Acrivit qu'il avait ete guaii le jour
de saint Vincent, mais le docteur lui dit : t Monsieur
1'Abbe, je crois que vous avez une petite fortune;
croyez-moi, vous n'etes plus capable de faire aucun
minist&re, xetirez-vous dans votre famille et soignezVOLS. M

II alla passer un mois au bord de la mer, et, enrevenant, s'arrta pour voir le Trbs Honor6 Pare Fiat, a
qui il raconta sa maladie et le diagnostic du docteur, et
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lui demanda de faire un essai le plus t6t possible. Le
Tres Honor6 Pere accepta.
M. Richin, qui venait de perdre son grand-pere,
avait herite d'une jolie somme qu'il donna a la sceur
Fannius, pour payer les bitiments neufs de la maison;
il voulait entrer a Saint-Lazare sans rien; d'ailleurs,
il avait i'habitude de donner sans compter, tant qu'il
possedait un sou; aussi le 15 de chaque mois, il n'avait
plus rien de son traitement, et sa mere, a la fin du
mois, payait ses dettes.
Son d6part pour Saint-Lazare cut lieu le 2 dicembre 1895; sa mbre et sa sceur 6taient venues le voir a
Auxerre et assister a sa derniire messe hquatre heures
du matin. Le train partit a cinq heures. Sa mire fut
admirable de courage en cette occasion, bien qu'elle
perdit tout, en perdant son fils. Pendant qu'il 6tait au
grand S6minaire, en effet, il etait son conseil, son
appui, le vrai chef de la famille. Ses oncles, lantes,
cousins, le regardaient et 1'6coutaient comme un
oracle. Pas une decision, pas un mariage ne se faisait
dans la famille d'Avallon ou de Cany sans son avis.
11 y avait pen de jours qu'il'etait A Saint-Lazare,
quand on r6unit les nouveaux s6minaristes qui n'Ctaient
pas recus du Scapulaire : c'etait M. Jacques Perboyre
qui avait le privilege de faire ces r6ceptions. 1rparait
que ce pauvre bon vieux Pere faisait des contorsions
.si dr6les que plusieurs s6minaristes, plus gais querespectueux, partirent d'un 6clat de rire, ce qui fit de la
peine au bon M. Perboyre, qui en fit la remarque tout
haut. Apres une minute d'h6sitation, M. Richin, qui
n'avait pas ri, s'avanqa, se mit a genoux devant tout le
monde et demanda pardon pour ce manque de respect.
Ses confreres furent trks 6difi6s de l'bumilit6 de ce
nouveau s6minariste et depuis ne le perdirent pas de
vue.

-

695 -

A la fin de juillet 1896, M. RicLft ayant fini son
s6minaire interne, sceur Fannius demanda au Tres
Honor6 Pere si, en se rendant a Carcassonne, oh il
6tait envoy6 comme directeur au grand Seminaire,
M. Richin ne pouvait pas s'arreter a Auxerre pour
precher une retraite aux jeunes filles. M. Fiat r6pondit
qu'il craignait que M. l'Archipr&tre et les vicaires
d'Auxerre ne fussent fich6s de le voir revenir si t6t.
A la r6ponse de sceur Fannius, qui l'assura que ces
messieurs de la paroisse seraient heureux de le revoir,
car ils aimaient et estimaient beaucoup M. Richin, le
P. Fiat lui dit : c Eh bien, il ira vous precher la
retraite, et si vous en avez beaucoup comme M. Richin,
envoyez-nous-les, nous sommes tres contents de lui. ,
Citons un trait de sa simplicit6. Pendant les vacances de Paques, les s6minaristes 6taient un jour a
Gentilly, le Tres Honore Pere Fiat dinait avec eux.
Pendant le diner, on porta a M. Louwyck, le directeur,
un billet de la sup6rieure de l'h6pital de Saint-Joseph,
demandant que M. Richin aille le lendemain dire sa
messe a l'h6pital et voir en meme temps la soeur
Fannius, pour lui demander des nouvelles de ses filles
d'Auxerre. M. Louwyck fait passer ce billet &
M. Richin, qui le lui rend en le priant de demander la
permission au Tres Honor6 Pere. M. Fiat repond tout
haut : , Oh, ce M. Richin, il m6riterait qu'on lui
tire les oreilles, il est toujours chez les soeurs. , Notre
bon M. Richin quitte sa place au r6fectoire, va pros
du Tres Honore P&re, se met a genoux et tout haut lui
dit.: a Tirez-moi les oreilles) mon Pere, puis envoyezmoi a Saint-Joseph, je serai tres heureux d'avoir des
nouvelles de mes enfants. ,
Pendant les deux annies qu'il-passa &Carcassonne,
il fut un fils pour son superieur, un frere d6vou6
pour ses confreres, d'apres la remarque faite par

M. Ricciardelli actuellement a Rome. 11 avait voun une
affection profonde et une grande estime a ce jeune
confirer de vingt-six ans, aussi prudent que simple et
d'unA.dvouement, d'une charit6 faisant Ie charmedela
vie de famille.
Les soeurs de Carcassonne et surtout de Saissac,
petite maison tout pres de la campagne du siminaire,
n'oublierent jamais le bien que M. Rich.a a fait dans
cette maison. II y a a Paris de jeanes sous-maitresses
et d'anciennes orphelines de Saissac qui n'ont jamais
manque d'aller stationner i Saint-Lazare de longues
heures, pour avoir le bonheur d'y rencontrer M. Richin,
lors de ses voyages a Paris, depuis qu'il 6tait a
Alexandrie.
Ces jeunes flles, ayant appris la mortde leurancien
directeur spirituel, alilrent trouver la bonne scenr
Fannius pour lui dire lenr d6solation.
De Carcassonne, M. Richin alla a Lille, comme
Directeur spirituel au seminaire acadimique de la
Facult6 catholique; il fut pour les etudiants et surtout pour les sceurs de Lille un v6ritable ap6treM. Richin, quoique jeune, fut tres apprecid de tout Ie
monde.
11 pr&cha souvent des retraites de soeurs et toujours
a la grande satisfaction des retraitantes.
Apris deux ans passes a Lille, M. Richin futenvoy6
au grand S6minaire de Cambrai, avec M. Villette
pour superieur; il se fit remarquer par son amour et
son estime de ses superieurs et deses confreres. Quand
les s6minaires furent enlev6s aux Lazaristes, M. Villette proposa a M. Richin de rester comme secr6taire
auprbs du Tris Honor6 Pere, mais M. Richin prefara
1'6tranger. Dieu 1'avait destine a Moharrem-Bey.
Pendant ces dix-sept ans de Moharrem-Bey, il
vint souvent & Monaco, d'abord pour remplacer fau-

-

697 -

m6nier de I'H6tel-Dieu pendant les vacances, puis
pour precher des retraites. A l'h6pital, le personnel
4tait embaum6 de ses vertus, 1'administration l'estimait
comme un saint religieux, les docteurs admiraient sa
pi6td, sa charite pour les malades, sa discretion, sa
prudence avec les employes de 1'h6pital.
Un des docteurs internes que 1'on avait pri6 de soigner la sante de M. Richin qui 6tait tres 6prouv6e les
premieres ann6es de son s6jour en Egypte, fut si
touch6 de la vertu et de la piete de ce bon Pere, qu'il
lui demanda de l'instruire un pen de la religion catholique qu'il ne connaissait pas du tout, ayant &t6 6lev6
dans un lyc6e oix il n'avait pas entendu parler de
Dieu. Ce docteur profita si bien des lecons de
M. Richin, qu'ils'est marie a une jeune fille pieuse;il
pratique a pr6sent sa religion, grice-a la charit6 et au
zHle fervent du bon Pere.
Les sceurs de Nice et des environs sont d6solees de
cette mort si prompte. Toutes le v6ndraient comme
un saint missionnaire.
M. Richin arriva en £gypte au mois d'octobre i903
et fut nommi aum6nier de 1'asile des Enfants abandonnes; il s'y devoua pendant prbs de dix-sept ans.
Tous les gens .du quartier (catholiques et infideles)
pleurent aujourd'hui ce pretre aimable et digne, a
l'extdrieur imposant mais doux, qui traversait matin
et soir le quartier de Moharrem-Bey (lisant son breviaire) a 1'effet de remplir son ministere soit aupris
des enfants abandonn6s, dont il etait devenu le
pare, soit aupres des nombreuses 41eves de l'externat
et des Enfants de Marie dont il 6tait le directeur.
La vue de ce digne missionnaire inspirait le respect, et quoique le sourire ft toujours sur ses R1vres et

qu'il fit port6 a une spirituelle taquinerie, on le

-

698 -.

voyait tout impregn6 de la modestie des Ames aui
vivent en contact avec le bon Dieu.
Sa memoire sera roujours en benediction au sein
de la petite famille qui le pleure aujourd'hui. Le bien
que ce bon Pere a fait autour de lui par sa bont6,
par son zele pour le salut des Ames, par sa charit6
pour l'enfance delaiss6e et par sa direction ferme et
prudente aupres des jeunes filles de l'Association
des Enfants de Marie, ce bien, dis-je, demeure une
semence -de salut qui continuera son travail myst6rieux de sanctification dans les Ames. Oui, ce vrai fils
de saint Vincent avait un tact particulier pour la
jeunesse. Avec les enfants, il 6tait bon et paternel
mais jamais familier; aupres des jeunes apprentis et
des grands garcons de l'asile, sans etre craint ni
redoutC, ii avait sur eux de I'ascendant et une action
morale salutaire. On ne I'a jamais vu se facher; ii
apparaissait comme un homme tout rempli de dignitt
dans sa personne et dans ses actes.
Son caractere 6tait des plus heureux. Tout denotait
en lui un pr&tre rempli de douceur et de chariti; il fut,
en un mot, un aum6nier devoue, infatigable, toujours
edifiant. Avant tout, c'6tait un homme d'oraison. Dieu
d'abord, pour se sanctifier aupres de lui, ses devoirs
d'6tat ensuite pour les remplir encore sous le regard
de Dieu. De la, sa piete, sa belle humeur, son divouement inlassable, sa delicate charit.' Sa devise 6tait:
S'oublier lui-m&me pour faire plaisir aux autres. Tous
ceux qui ont connu M. Richin I'ont aim6 parce qu'il
etait bon. La bont6 6tait chez lui tout imprbgnCe
d'amabilit6 et d'humilit6; elle n'en etait que plus
appreci6e et aussi plus efficace pour le bien. A toute
personne qui venait le trouver, il faisait bon accueil.
Tout service qu'on lui demandait, il 4tait pr&t A le
rendre dans la mesure du possible. Jamais il ne rebu-
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tait qui que ce soit. Lorsqu'il ne pouvait donner suite
a une demande, il accompagnait son refus de paroles
si douces qu'on le quittait satisfait.
Mais sa charite apparait surtout admirable a l'6gard
des enfants abandonn6s. Pour M. Richin, ces enfants
6taient vraiment les enfants de saint Vincent. Tout
son coeur leur 0tait acquis avec un empressement et
un esprit de foi qui n'avait point de mesure. II les
aimait tellement que, dans sa droiture, il n'admettait
pas qu'un de ces pauvres enfants, quels que fussent
ses d6fauts, put ne pas etre digne de tout inter&t.
Pendant les dix-sept ans pass6s a l'asile SaintJoseph, ce regrett6 missionnaire avait exerc6 son
ministere non seulement 1 l'interieur de la maison,
mais au milieu des families catholiques ou autres qui
se trouvaient dans les localites voisines et qui s'adressaient a lui en toute confiance.
Peut-on ne pas parler de son zele tout apostolique :
malgr6 sa faible sant6, n'6coutant jamais les cris de
la nature qui r&clame ses ·droits, ce bon Pere, en
hiver, comme dans les plus fortes chaleurs, 6tait d'une
exactitude irr6prochable. La messe de cinq heures et
demie n'a jamais subi de retard. Oh, comme on
aimait a le voir a l'autel! on aurait dit un ange c616brant le saint sacrifice.
Ses cat6chismes, ses instructions des dimanches
et fetes, ses conf6rences particuliEres aux Enfants
de Marie, ses seances de projection, pleines de feu et
d'onction, toutes les c6remonies religieuses telles que
communions priv6es et solennelles, mois de Marie, du
Sacr&-Caeur, de saint Joseph, du saint Rosaire, messe
de minuit, solennit6 pascale, processions de saint
Joseph et du tres saint Sacrement, retraites annuelles
pour Enfants de Marie internes et externes, etaient
faites avec le plus de solennit6 possible dans les
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classes transformies en chapelle. Malgr6 1'exiguit6 du
local et toutes les autres incommodites qui en r6sultalent, 1'assistance etait toujours nombreuse, attiree
par le charme et le serieux de sa predication.
Combien d'Cleves orthodoxes doivent leur conversion au zele ardent de notre saint missionuaire! Combien de personnes lui doivent la grace d'avoir recu
les derniers sacrements, apres une vie pass6e dans
l'oubli des devoirs religieux.
Son divouement pour les personnes malades 6tait
admirable. Que de courses fatigantes il a faites en
tcutes saisons, pour aller les encourager et les reconforter! Ses visites 6taient courtes, mais consolantes et
ddsirees. A diverses reprises, nous avons entendu
cette rflexion : c Malade comme je suis, ) ou encore:
it Dans mon malheur, la visite du P. Richin est pour
moi comme la visite du bon Dieu. n
On a remarque dans une infinite d'occasions que
personne ne poss6dait mieux que lui le don de consoler les affliges, de soulager les malheureux. Ses
ressources personnelles servaient toujours a secourir
les pauvres honteux, a favoriser les vocations religieuses, a aider ses orphelins dans l'installation de
leur nouveau m6nage.
Que de misires cach6es il a soulag6es, surtout pendant la guerre, et que de fois, certaines dames, sous
des dehors luxueux, le quittaient, versant des larmes
de reconnaissance en s'6criant : a Que ce PNre est done
bon! n
Un ancien orphelin, sorti de l'asile Saint-Joseph
depuis quelques annees pour avoir fait un peu l'enfant
prodigue, n'osant pas revenir directement a la maison,
alia trouver le Pere a 1'6glise des Lazaristes pour lui
offrir ses voeux de bonne annie. Le Pere, sans manifester de surprise, requt ce jeune 6gard avec sa bont6
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ordinaire et lui dit : a Vous avez bien mauvaise mine,
mon ami, vous devez 6tre fatigu6. - Oui, mon Pere,
reprit le jeune homme, tout attendri de ce charitable
accueil, 9'ai la fievre depuis plusieurs jours. - Mais,
pauvre enfant, c'est l'h6pital qu'il vous faut ». II fait
arreter une voiture, installe le malade et lui donne
une lettre de recommandation avec promesse d'aller le
voir le plus t6t possible. II 6tait temps, ce pauvre
garcon, a peine couch6 a l'h6pital, fut reconnu gravevement malade, il recut les derniers sacrements (qu'il
ne fr6quentait plus depuis plusieurs ann6es) et le soir
meme, il rendait a Dieu son ame bien purifi6e, grace
i la bont6 du charitable P. Richin qui ne pouvait voir
souffrir sans chercher aussitBt a y apporter remade.
Que de traits de ce genre on pourrait citer! il serait
trop long de les 6numbrer. OuI, vraiment I'oeuvre des
Enfants abandonnbs 6tait la sienne. II n'est pas de
sacrifice qu'il n'ait ete dispos6 A faire pour am6liorer
la situation de ces pauvres enfants qui 6taient son
poids et sa douleur.
Entre temps, tout en s'occupant surtout de Moharrem-Bey, ce cher missionnaire donnait ses soins a
d'autres ceuvres. On lui doit la fondation de la Bonne
Presse, du Bon Cinema avec les chers Frýres des Ecoles
chr6tiennes.
Un ing6nieur civil de la ville d'Alexandrie envoya
les notes suivantes : c J'ai connu le tres R. P. Louis
Richin, depuis quatorze ans; mais mes relations avec
lui devinrent intimes seulement depuis dix ans.
u Vers l'annie 19Io, il songea a fonder un cercle
d'6tudes. Les r6unions 6taient hebdomadaires et avaient
lieu an parloir de la Mission.
( Avant chaque r6union, le tres R. P. Richin nous.
lisait un chapitre de I'gvangile (dans I'ouvrage intitul6 les Quatre Avangiles en un seul) et le commentair

-

702 -

succinctement. Son ime de pritre et d'ap6tre s'6panchait alors en ces commentaires qui produisaient sur
ses auditeurs les effets-les plus salutaires.
acAu cercle d'itudes, on traitait des sujets biep divers
en apparence, mais tous 6taient ramen6s a I'id6e direc-

trice qui guidait tous les travaux du cercle : 1'tude
de la veritA chr6tienne. Pour cela, on abordait les
questions religieuses, sociales, 6conomiques, historiques les plus diverses. Durant les discussions qui
suivaient la lecture d'un de ces sujets, trait6 par l'un
des membres, le T. R. P. Richin dirigeait la conversation, rectifait les observations, soutenait l'opinion de l'un et faisait admettre son tort B un autre,
et le tout avec tant d'el6vation d'esprit, de largeur de
vues, de d6licatesse de manieres et d'exquise modestie, que tous se retiraient de la reunion 6difis et
contents.
< Malheureusement, Ie zile de certains membres se
refroidit vite, et les travaux presentis a l'etude du
cercle se faisant plus rares, le T. R. P. Richin songea

alors &organiser un comit6 de la Bonne Presse.
< Les quelques membres les plus persve'rants du
cercle servirent de noyau au nouveau comite qui commenca bien modestement. On se contentait alors de
distribuer, le dimanche, la porte des diverses Iglises
catholiques de la ville, les Causeries du dimancke

publiees par la bonne
des abonnements aux
mnme maison.
< Peu &peu l'oeuvre
des d6vouements qui

Presse de Paris, et & obtenir
diverses publications de cette
prit de l'extension. Elle trouva
s'y consacrirent d'une facon

exclusive, ne laissant plus de raison d'etre au comit6

qui disparut. Mais le T. R. P. Richin continuajusqu'a
la derniere heure a voir cette ceuvre et &lui manifester
en toute circonstance ses plus vives sympathies.
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c Pour moi je garderai, ma vie durant, un souvenir
ineffaqable du T. R. P. Richin et des relations que
j'ai eues avec lui, tant dans les oeuvres que j'ai mentionn6es plus haut, que pour certaines affaires de
famille, ou de travail, que j'ai traities avec lui.
<< Jen'oublierai jamais sa bonte exquise, sa modestie
charmante, son amour pour les pauvres, les orphelins
surtout, ses manieres nobles et delicates, son esprit
large et sa charit6 immense, car il puisait tout cela
dans son profond amour du divin Maitre.,
II avait d'autres projets en vue, lorsque la Communaut6 le trouva mir pour exercer son zele au milieu
de toutes les oeuvres de saint Vincent i Alexandrie; il
fut nomm6 sup6rieur de la Mission, rue des Sceurs.
Dans ce poste nouveau qu'il occupa pendant deux
ans, il avait a diriger les travaux de ses confreres,
non seulement i 1'6glise de la Mission, mais encore
dans les ceuvres confi&es aux Filles de-la Charit6 et
les associations diverses dont les Lazaristes ont la
direction.
Son experience, ses qualit6s de pr6dicateur et de
directeur d'imes, le mirent a meme de passer en faisant le bien, tant aupres des soeurs qu'aupres des
jeunes filles et des personnes du monde qui avaient
besoin de son ministere, mais il continua de s'occuper
de l'asile Saint-Joseph.
Sa nomination comme Visiteur de la province de

Syrie-ogypte, tout en r6jouissant les nombreuses Filles
de la Charit6 qui en font partie, provoqua d'amers
regrets de la part de sa famille d'adoption, je veux
parler des enfants abandonn6s, qui ne pouvaient se
resigner a voir s'6loigner celui qui avait &t6 pendant
si longtemps I'Ame de la maison et le Pere le plus
tendrement devou. Ils eurent l'innocente audace de
faire des r6clamations auprbs des Sup6rieurs majeurs,
23
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ce qui leur valut une lettre

de consolation dans

laquelle on les assurait que le bon M. Richin continuerait a Etre toujours leur bienfaiteur et leur Pere.
En effet, malgre l'iloignement, sa charit6 envers
eux ne se d6mentit pas; nous en avons eu la preuve
dans les fr6quentes et aimables lettres, qu'il ecrivait,
soit a la sup6rieure, soit mume aux enfants. Ce bon
Pere etant encore simple aum6nier, entre autres projets en vue pour son cher asile de Moharrem-Bey,
avait toujours caress6 l'idee de fonder une Maison de
famille pour ses grands garcons et une Bonne garde
pour ses orphelines; il esperait pouvoir en garder
la direction morale, c'6tait son humble ambition.
Dans une lettre qu'il 6crivait a la soeur sup6rieure
quelques jours avant sa mort, parlant encore sur ce
sujet, il lui disait : , C'6tait mon rave, je n'&tais pas
digne de le r6aliser. ,
Son s6jour a Beyrouth ne fut qu'une simple apparition; quatre mois suffirent pour le faire appr6cier et
aimer de tous. II 6tonna tout le monde par ses rares
qualit6s administratives, son tact, sa prudence et sod
esprit sociable : c'est ce qui lui attira la confance de
tous. A peine install6 Visiteur, le bon Pire fit la visite
minutieuse de son h6ritage, et dans chaque maison,
il encouragea, consola, etpromit de travailler au diveloppement et a l'organisation des oeuvres deji existantes et donna & chacun l'assurance de son tendre et
paternel d6vouement.
Concluons en disant un seul mot : Le regrettb
M. Richin s'est d6pens6 sans compter an milieu de
travaux d'apostolat et de zele. II est mort ipuise de
fatigue a la suite d'une syncope, ag6 seulement de
cinquante-deux ans.
La douloureuse nouvelle de cette mort inattendue
se r6pandit rapidement dans toute la province de
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Syrie et d'Egypte et provoqua partout d'unanimes
regrets. Sa d6pouille mortelle repose dans les caveaux
de l'eglise de la Mission a Beyrouth.
Aux services funebres qui eurent lieu dans l'6glise
des Lazaristes, tant a Beyrouth qu'a Alexandrie,
comme aussi dans I'humble chapelle de l'asile SaintJoseph, 'affluence de monde fut considerable. Les
autorit6s civiles et religieuses itaient reprisent6es;
le nombre des pretres 6tait grand. Bien des personnes
pleuraient, mais surtout les pauvres enfants aban<ionnes, dont la douleur faisait piti6. Leurs larmes
-taient e1gitimes; il n'avait vecu que pour eux.
H6las, ce bon Pere est parti laissant son ceuvre de
predilection inachev6e, mais du haut du ciel oh il a
-et6 recevoir le prix de ses m6rites, il continuera a
veiller sur sa chore maison, dans laquelle il s'est
d6voue pendant les dix-huit plus belles annres de sa
vie de pr&tre et de missionnaire.
Ce protecteur n'est plus visible ici-bas, les yeux du
.corps ne peuvent plus contempler cette physionomie
imposante et aimable en m8me temps, mais sa grande
ame plane au-dessus de l'asile Saint-Joseph, qui sentira
bient6t les effets de sa puissante intervention dans le
ciel.
Sa vie et ses ceuvres prouvent que ce regretti missionnaire est de ceux qui sont dignes de chanter a
jamais les louanges du Seigneur.
Soeur N...
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Lettre de M. VERDIER, Supirieur giniral,
aux Swurs de la province de Syrie
I'aris, 27 septembre 1921.
MES BIEN CHERES SCEURS,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !

Les 6preuves s'abattent nombreuses et rapprochees
sur votre belle province de Syrie, Palestine et I-gypte.
En trbs peu d'ann6es, trois directeurs, de grandes
espirances, ont &t moissonns : M. Romon, M. Albisson et M. Richin Chacun d'eux avait ses qualites
particulibres et ses aptitudes diverses aux fonctions
de leur office; mais tous trois se ressemblaient parfaitement dans leur affection pour la province que l'obeissance leur avait confi&e et dans le devouement qu'ils
montraient a vos oeuvres. Cette affection et ce devouement, toutes vous avez pu les constater et non pas
seulement la respectable visitatrice et les d6vouses
officieres qui forment son conseil, bien que celles-ci,
vivant plus pros de MM. les Directeurs, traitant avec
eux des affaires et des intirets de la province, aient
eu aussi plus d'occasions de les appr6cier.
L'excellent M. Richin, si bien accueilli par vous
toutes et d6ji si avantageusement connu dans le plus
grand nombre des maisons, vient de nous etre enlev6
au moment oiu nous l'attendions a Paris pour entendre
de sa bouche les nouvelles qui int&ressaient votre province, nouvelles qui certainement auraient &t consolantes. Au lieu de sa visite d6sir•e et attendue, c'a
ete la laconique nouvelle t6legraphique de sa mort.
Plus tard vinrent les details qui ne firent qu'aggraver
l'amertume de nos regrets, en meme temps qu'ils nous

faisaient mieux sentir la grandeur de l'6preuve que sa
mort subite venait de nous imposer a tous, a nous
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comme aux missionnaires et aux sceurs de la province.
Dieu a voulu se contenter de sa bonne volonte et
ricompenser, sur le d6but, les travaux qu'il allait
consacrer au bien spirituel de vos oeuvres. Adorons
cette volonte divine et donnons a 1'Mme du regrett6
directeur une priere reconnaissante en m6me temps
que fervente.
Pour remplacer M. Richin, en qualiti de directeur
de la province, j'ai fait choix de M. Henri Heudre,
directeur de la province de Belgique. Je lui ai demand6
un grand sacrifice et il l'a accept6 genereusement. Je
lui ai demand6 de quitter une province aux oeuvres
toujours plus nombreuses, remplie de magnifiques
promesses et manifestement b6nie de Dieu. Cette province, il I'aimait et il y 6tait grandement estim6. Je
sais les regrets qu'il y a laiss6s, comme aussi le bien
qu'il y a fait.
Mais il me fallait un homme qui, a la maturit6 de
1'age, a I'expirience de I'administration, joignit la
connaissance des lieux et des personnes de votre province. M. Heudre 6tait tout indiqu6, aussi n'ai-je pas
hesit6 a faire choix de lui.
Le bien qu'il a fait en Belgique, il le fera de mmme
en Syrie. Ses qualites de missionnaire et d'administrateur trouveront leur emploi dans son office de
directeur. Beaucoup d'entre vous. le connaissent et
I'appr6cient. Peu a peu, il sera connu et apprici6 de
toutes et, chez lui comme chez ses pr6decesseurs dont
nous pleurons la rapide disparition, la visitatrice, le
conseil, les sceurs servantes et les compagnes trouveront lumiire et sagesse dans les avis, prudence et tact
dans les d6cisions.
Et puisque M. Heudre m'est apparu comme providentiellement designe pour le poste qu'il vient occuper
en Syrie, c'est en toute assurance que je I'ai nomm6
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directeor de votre province et c'est avec consolation que

je porte officiellement a votre connaissance sa nomination que deja vous a fait connaitre le tilkgraphe.
B6nissant toutes et chacune de la chore province
de Syrie et me recommandant a vos ferventes prieres,
je me dis dans les saints Coeurs de Jesus et de Marie,
Mes tres cheres Sceurs,
Votre tout d6voue serviteur,
F. VERDIER.
i . d. 1. .11.
Sup. gin.

Lettre de M. ACKAOL'Y, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Supirieur ginxral.
Broumana, 19 avril 1921

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre beindiction, s'il vous plait!
Connaissant le vif interet que vous portez aux
--euvres sacerdotales, j'ai pense rejouir votre ceur
paternel en vous parlant des retraites eccl6siastiques

donn6es par notre petite maison. Deja, au mois d'octobre

g919, S. G. Mgr Aouad, archev6que maronite

de Chypre, m'a demand6 pour donner deux retraites
ecci6siastiques aux pr&tres de son diocese 6tablis
-dans le Liban. L'an dernier, a la meme 6poque,

Sa Grandeur m'a encore charge des m6mes exercices.
-Chaque retraite r6unissait en moyenne vingt-cinq
pretres, pendant sept jours pleins avec trois instructions par jour.
Tout derniirement, Sa B6atitude Mgr Rhamani,
patriarche syrien catholique, a convoque ses suffragants pour un concile national qu'elle a tenu a Beyrouth. Etaient pr6sents :les archev4ques de Mossoul,
ade Bagdad, de Mardine, d'Alep et de Damas avec
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leurs secr6taires. Avant de se separer, Mgr le Patriarche a tenu a faire sa retraite avec tous les membres
du concile. A cet effet, il m'a pri de One charger de
la predication des saints exercices. J'avoue franchement que j'ai h6siti a prendre la parole devant ceseminents pr6lats, tous 6e1ves de Rome, d'autant plus
que je n'avais que trois jours pour me preparer. Mais
sur les instances reiterses de Sa Beatitude, j'ai df
accepter la besogne, comptant sur la protection de
saint Vincent, laquelle ne m'a pas manqub. Le troisiime jour de la retraite, Mgr le Patriarche m'a declare
que c'est la premiere fois qu'il assiste a une retraite
donn6e par unjlazariste : c Votre m6thode me plait,
a-t-il ajoute, aussi je vous r6tiens pour la retraite demon s6minaire. » Vous me connaissez assez, Monsieur
et Tres Honor6 Pere, vous savez ce que je vaux; je n'ai
rien de brillant; je me suis content6 de commenter les.
quelques notes que j'avais, de la maniere la plus simple
et la plus pratique; s'il y a eu quelque r6sultat je l'attribue a la protection de saint Vincent et a la grice
de la vocation.
D6ji je suis sur le d6clin de ma carriere, aussi je
r6clame instamment votre b6endiction pour que je
profite, le mieux que je puis, de ma chere vocation.
Je demeure en l'amour de Notre-Seigneur et de son
Immaculee Mere,
Votre enfant trbs ob6issant,
A. ACKAOUY.
NAZARETH
FETES EN L'HONNEUR DE LA BIENHEUREUSE
LOUISE DE MARILLAC ET DES S(EURS D'ARRAS

Le 26 fivrier. - Ouverture du triduum dans lar
petite chapelle de l'h6pital francais de la Sainte-

-

710 -

Famille, r6serve, ce jour-la, a la Communaute, malades
et employes de l'h6pital. Le modeste sanctuaire,
revetu de sa plus belle parure, de lis et de roses, la

petite statue de la Bienheureuse, sur un socle entour6
de lumieres et de fleurs naturelles (offertes par une

dame musulmane), offraient un aspect pieux et charmant. Messe de la Bienheureuse; dans l'apres-midi,
un salut solennel r6unissait la Communaute a. laquelle
des seurs de Caifa et la bonne sup6rieure 6taient

venues se joindre, puis tout le personnel de I'h6pital.
Le 27 fevrier. - Jour de grande manifestation : des
le matin, un temps splendide donne deji a cette
journ6e un air de fete. C'est A la paroisse qu'auront
lieu les ceremonies, au sanctuaire de l'Anoonciation;
toute la population a et& invit6e. Les communions ont
6et nombreuses aux messes matinales. Deux tableaux,
places un peu en arrisre, au-dessus du grand autel,
repr6sentent: l'un, Louise de Marillac entrant dans la
gloire; l'autre, les sceurs martyres d'Arras, encadres
sur fond rouge et poufsde gaze, enguirlandes de roses,
surmontes de grandes branches de palmes naturelles,
redescendant vers le tabernacle et s'elangant vers la
vouite du sanctuaire semblant indiquer que c'est la ou
reside J6sus Eucharistie et oii nos Bienheureuses ont
puise cette force chretienne, dont nous f&tons le
triomphe. Le sanctuaire est tendu de riches draperies
bleu et or, comme aux jours de grandes fetes de la
sainte Vierge Marie; de l6gires guirlandes aux couleurs pontificales, en descendant de la voute, forment
un d6me gracieux sur le choeur du sanctuaire et vont
se perdre en serpentant le long des tentures; les oriflammes blanches et or aux inscriptions des Bienheureuses scintillent aux feux de mille lumieres. A
huit heures, la foule compacte et recueillie assiste a la
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grand'messe, cle6brie par le R. P. Berard : le chant,
dirig6 par les Rv&erends Peres Franciscains, et ex6cute par les voix fraiches :t m6lodieuses des 6~Ives
des 6coles, est parfaitement enlev6; les orgues donnent
leurs plus douces melodies. Dans un discours pathetique en langue arabe, le R. P. Berard fait passer,
devant les yeux de son nombreux et attentif auditoire,
Louise de Marillac, dans les diverses situations de sa
vie, comme fleur de la charit6 et donnant a cette
vertu un nouvel 6panouissement par les institutions
qui atteindront toutes les miseres humaines, pour y
porter secours et consolation. Dieu est charite; J6sus,
fleur de Nazareth, est charit6; la Bienheureuse a
pour le divin Nazar6en une particuliere devotion, faisant de la vie cach6e du divin adolescent, le frequent
sujet de szs pieuses m6ditations, imitant savie cachee
et cependant si feconde. L'orateur donne Louise de
Marillac comme module aux meres chr6tiennes, aux
jeunes filles, enfin a tous, et dit que Nazareth doit
f&ter d'une maniere toute particuliere l'inlassable
ouvriere de la chariti; voil] pourquoi il invite toute la
population de la cite i prendre part aux c6r6monies
de l'aprxs-midi. Avant deux heures, les groupes des
diverses ecoles de filles et de garcons de la ville et
des villages environnants, suivis d'une foule toujours
grossissante, envahissent tous les abords de l'h6pital :
le cortege se met en marche, en descendant I'avenue
de I'h6pital du c6te de la grande route; le long defilI
de la-procession se dbroule, bannieres et oriflammes
au vent, irradiees par les rayons d'un soleil splendide,
sous le beau ciel bleu d'Orient qui semble vouloir
donner un cachet plus beau encore a cette imposante
manifestation. Mais voici qu'apparaissent les jeunes
gens de I'orphelinat de Jesus-Adolescent, porteurs
d'un gracieux brancard, surmont6. des reliques de la
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Bienheureuse; ils sont accompagaBs d'un nombreux

clerg6, de tous les diffirents rites. Le chant du Te
Deum, en deux choeurs differents, rbsonne dans les airs
et est suivi des chants en 1'honneur de Louise de
Marillac et des Sceurs martyres. Le long du parcours
.'de la procession s'&chelonnent, de distance en disýtance, des cavaliers de I'armie anglaise (des Indous)
qui rendent, au passage des reliques, les honneurs
militaires.
Le gouverneur civil de la ville, un Anglais, a pris
part A toutes les c6r6monies du jour. La basilique de
1'Annonciation ne peut contenir les nombreux assistants; mais on se presse, car tons veulent entendre le
panegyrique de nos Bienheureuses, donn6 en francais,
par le R. P. Laon, superieur des Pires du Sacre-Coeur
dits de B6tharam. La parole 6loquente de l'orateur
compare Louise de Marillac a la femme forte de l'Ecriture, qui, sans se laisser arreter par les difficultes,
poursuit, en suivant 1'impulsion de l'Esprit-Saint,
sous la sage direction de Vincent de Paul, la gigantesque organisation des ceuvres de charit6, qui, a
-travers les si&cles, continueront, en prenant toujours
-de nouveaux accroissements, a se rhpandre sous tous
les ciels, tous les climats, obiissant A l'impulsion que
-leur a donnee cette ame si fortement impr6gn6e de
l'esprit du Dieu qui est charith, faisant binir son
saint nom et portant secours, consolation aux pauvres.
En terminant l'orateur exalte les soeirs martyres
-d'Arras, dignes 6mules de leur bienheureuse Fon-datrice.
Le salut solennel, donn6 par M. Gendre, superieur
des Lazaristes & J6rusalem, qui, malgr6 les pluies et
la neige, avait pu arriver dans la matinee, fait descendre une banedictioa d'en haut sur cette foule pieu-sement agenouiille. L'hymne a la Bienheureuse
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r6sonne dans le saint Lieu ; pendant la veneration des
reliques, c'est comme un reflet d'un coin du ciel! et,.
lentement, on se retire, car chacun semble quitter a
regret ce sanctuaire beni. A la sortie, on entoure la
digne soeur Forand, qu'on appelle ici simplement: la
bonne Mere Louise, pour lui donner encore un dernier timoignage de sympathie. Plusieurs bonnes genslui disent : a Ma Mere, tous les ans nous ferons cette
belle fete, n'est-ce pas ? , Et la bonne seur superieure de leur r6pondre par son simple et bon sourire
tout maternel, en les remerciant.
Le 28, fut encore, pour la Communaut6, un jour de
bonheur : dans la chapelle de l'h6pital, on fitait les
glorieuses martyres d'Arras. Une derniere benidiction
solennelle du tres saint Sacrement termina ce pieux
triduum : le Magnificat traduisait bien la reconnaissance de tous les coeurs.
Le souvenir de cette pieuse manifestation, en 1honneur de l'humble ouvriere de la charit6, restera
grav6 dans les coeurs de cette population si simple deNazareth.
Sceur N...

PERSE
Lettre de ma seur Marguerite FOURNIER
a la tres konorie Mire Emilie MAURICE
Tauris, 18 juillet rg921.

MA TRES HONORtE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaisr
Ma sceur Martinroche, ma bonne sors servante, meprie de Yeas faire une petite relation de netre exode.
Ce court r6cit de ces six mois de souffrances seram
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pour vous une consolation et un soulagement, ma
Tris Honoree Mere.
Grace a la Vierge puissante et aux priires suppliantes que vous adressiez au ciel pour vos cheres
filles fugitives, le samedi 9 juillet a 6claire notre
retour dans nos pauvres, tnais bien chbres maisons de
Tauris.
Apres la courageuse resistance que vous connaissez
deja, ma Trbs Honoree Mere, le mercredi 5 janvier,
nous assistions tous a la messe que M. Franssen cl66brait a quatre heures, et, a huit, le coeur navr6, mais
plein de confiance en la protection de notre bonne
Vierge puissante, nous prenions le chemin de I'exil.
La terre que nous avions a fouler pendant quarantecinq jours pour atteindre T6h1ran etait toute couverte
de neige. Le labyrinthe de montagnes que nous devions
traverser, les precipices sur lesquels nous avons eit
comme suspendus, les routes naturelles que nous
devions suivre sont tels depuis la creation, et tout disparaissait sous l'immense nappe blanche.
Notre caravane se composait d'une quarantaine de
personnes, cochers et palefreniers compris; notre
convoi de deux grands fourgons du pays, suivis de
six voitures a un cheval, que l'on nomme dachkas.
Deux cochers inhabiles nous ont fait faire fausse
route d&s le premier jour. Trois a quatre heures suffisaient pour atteindre la premiere station; nous avons
ete egar6s, disperses dans la brume, la nuit, mourant
de faim, de froid, de lassitude. Ce n'est que trentehuit heures plus tard que nous nous sommes tous
retrouv6s. Une mere et son fils, une jeune fille avaient
les pieds gels; beaucoup de nos bagages, couvertures
on autres, avaient d6ja disparu!
Le 6 janvier, M. Franssen fut victime d'un accident
qui aurait pu lui cofter la vie. Projeti de son cheval,
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les quatre chevaux et le plus grand fourgon lui-meme
passerent sur son corps. Ce n'est que par une protection sp6ciale qu'il en est sorti avec deux profondes
6raflures a la t&te et un poignet foule. II nous a fallu
rester cinq jours & Wasmindj pour obtenir le mieux
nicessaire. M. Puyaubreau et M. Malzac, consul de
France, sont venus nous y voir. Ce dernier nous fit la
proposition de retourner & Tauris. Volontiers, si c'eit
6t6 pour y rester, mais pour recommencer dans quelques
jours, M. Franssen et ma Soeur ont pr6f6r6 poursuivre,
et nous avons continue en changeant les deux cochers
inexperimentes.
Le mardi in, nous franchissons la montagne du
Chipli, moyennant finances, II faut bien r6clamer
l'aide des Musulmans qui, chaque soir, se pr6parent le
ben6fice du lendemain, en arrosant les endroits les
plus dangereux. En arrivant & Youssouf-Abad, une
dachka a vers6. Personne n'a eu de mal si ce n'est un
.petit garcon qui se. croit pros du tr6pas parce qu'il
saigne du nez.
Dans chaque station, le premier souci des gens est
de nous voler quelque vetement; le dernier, d'obtenir
un bon cadeau en monnaie d'argent.
Les jours qui suivent sont remplis d'une foule
d'aventures qui font rire ou pleurer; cela d6pend des
temperaments. Nous avons de larges rivibres a franchir,
des torrents meme, le tout sans pont; les chevaux
tombent dans des trous, ils se blessent; des cris sauvages, fr6n6tiques, les tirent de ces mauvais pas. Les
pi6tons passent comme ils peuvent, en choisissant
les endroits les plus solides. Quelquefois, la glace se
rompt. Un matin, ma seur Martinroche traverse une
rivibre assez profonde, appuy6e sur le bras d'une compagne et sur un baton. Crac!... Toutes deux tombent
a genoux dans l'eau... Et il gale au soleil!... Le soir,
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ma Sour se trouve dans un fourgon qui tourne tout
d'un coup. Elle est sortie de dessous les bagages avec
une autre soeur et deux enfants. Aucun mal ... Les trois
personnes aux pieds gelds sont couchees dans les
dachkas. Que de fois celles-ci ne versent-elles pas!...
Que de fois aussi les chevaux glissent, reculent, sont
pres de rouler au fond d'un abime! Que de frayeurs
pour nous, ma Tres Honoree Mere ! Et c'est au milieu
de tant de dangers que nous nous 6loignons de notre
chere Mission!... Qui nous sauve de tant de perils?
Nous n'en doutons pas, c'est la Vierge puissante et
c'est Elle aussi qui met en nos cours l'invincible espoir
du retour!
La sceur du dispensaire a fort a fair. avec les
malades; elle-meme est atteinte d'un gros abces aux
reins. Tous, nous devons marcher des heures entieres
dans la neige, et cela, quelquefois la nuit. Nous en
avons parfois jusqu'au-dessus des genoux. On tombe,
on se relive, on marche encore pour retomber un peu
plus loin; a la fin, les forcesvous manquent. Un soir,
que le grand fourgon n'ayant pu etre sorti d'une large
et profonde riviere que le lendemain, avec le secoursdes buffles, nous sommes alles 6chouer dans un village
oi les femmes du pays nous regardaient passer I'une
derriere l'autre dans les etroits sentiers. Oh! les malheureuses! comme elles out froid! Etdire que pas une
n'a un marin, disaient ces pauvres musulmanes!... Nous.

sommes toujours contents lorsque nous quittons le
menzil (habitation) qui nous abrite la nuit, parce que
par derision, nous nous disons qu'il ne nous est pas
permis de loger dans les h6tels de premiere classe.
Cette nuit-li, nous avons du coucher dans une maison
enfoncee dans la terre, n'ayant pour ouverture qu'un
trou qui sert de porte (maison divalise, chaque annee,

par les brigandsdes montagnes), .c6t de deux chrres-
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et d'une poule qui, avec deux sacs de farine noire et
un tamis pendu au mur, faisaient toute la richesse de
ces pauvres gens. Comme ils allaient coucher chez
des voisins et que nous les invitions a prendre au
moins leur bitail, ils nous out r6pondu: Ohh n'ayez
pas pear, ils ne vous feront pas de mal I
Nous rencontrons de longues files de cavaliers qui
-chantent en louant leur Dieu; ce sont des pelerins qui
viennent de Mesched. Leur phlerinage en a fait des
saints. C'est une scene touchante de voir les paysans
abandonner leur travail pour aller recevoir le baiser
de paix de ces nouveaux bienheureux. Pauvres musulmans! ils sont si heureux de nous voir t6moins de
quelque acte de leur fausse religion.
Le dimanche 14, un chaud soleil, accompagn6 d'un
air vif, acheve de nous difigurer. Ordinairement,nous
avons si froid, qu'en arrivant chaque soir dans notre
menzil, nous sommes tous orn6s d'une aureole de
glaons. M. Franssen est parfois oblige d'attendre
que da bois mouill donne sa flamme pour pouvoir
ouvrir la bouche : sa moustache etsa barbe ne forment
qu'un bloc de glace. Tous les chevaux sont blancs,
leur tte ne ressemble aucunement A celle d'un cheval.
Sur les quarante-cinq jours qu'a durE Ia premiere
partie de notre voyage, nous avons eu la sainte messe
trente-cinq fois. An sein d'une telle epreuve, nos ames
avaient besoin de ce r6confort. Pour se donner a nous,
Notre-Seigneur voulait bien descendre dans des grottes
plus dnnuies que celle de Bethliem. Impossible de
rendre les sentiments que nous eprouvions alors; pour
nous, ces impressions sont inoubliables.
II estA remarquer, ma Trbs Honor6e Mere, que
nous nous sommes trouv6s bloqu6s par la neige jusqu'!
cinq jours de suite, et que la bourrasque 'ne commeniait qu'an moment oit nous entrious dans un menzil
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passable. Les pauvres chameliers, les iniers, mouraient
avec leurs betes dans la tourmente et nous 6tions i
l'abri. Ma Seur, conduite aux portes du tombeau
l'annie precedente, s'est trouv6e tres fatigu6e le premier jour, ainsi qu'apris l'ascension de la haute montagne du Kaphlanckou. Ce qui ranimait notre confiance
6tait la constatation que chaque fois que lun de nous
avait plus besoin de soins et de repos, un arr&t force
s'imposait.
Les difficultes que nous avons eues avant d'arriver
a Kasvine 6taient presque insuzmontables. Pour nous,
c'est un miracle .d'avoir reussi a passer la oif la poste
meme restait en d6tresse.
Le vendredi 18 fevrier,

a onze heures du matin,

Th&6ran se dessine au pied de 'Elbourz. Un peu apres
midi, nous entrons chez nos soeurs, qui nous offrent
une aimable hospitalit6jusqu'au 7 mars, jour de notre
d6part pour Ispahan. Aussit6t tous nos bagages partis,
il est decide que, puisqu'il y a. d6Cj trois de nos soeurs
de Teheran la-bas,trois soeurs de Tauris resteront pour
les remplacer. Cette s6paration nousattriste.
La route de Teheran A Ispahan est tres belle,comparee a celle que nous avons parcourue. La neige a
disparu. Apres Koum, nous sommes retenus quatre
heures dans un poste de gendarmes a cause d'un fusil
sans cartouches, la cartouchiere ayant ete perdue ou
voile. Cela nous donne un jour de retard; Au desert
de Cachan, nous sommes perdus dans une poussiere
aveuglante. Le jour suivant, une grele de cailloux
s'abat sur nos tetes. Nous n'avons pas 6te attaques par
les voleurs, dans ces regions, mais nous sommes sfrs

d'y avoir rencontre deux anciens chefs de brigands.
Plusieurs families et la jeunesse catholique de
Djoulfa sont venues a notre rencontre le jeudi 17 mars.
La population est int&ressante; les jeunes filles mame
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schismatiques sont beaucoup plus simples que partout
ailleurs. Ces pauvres gens sont disolds de n'avoir plus
de sceurs. Nous sommes restis au milieu d'eux plus
de deux mois. Lorsqu'il s'est agi de revenir LTauris,
des bougies briilaient sur I'autel pour nous empecher
de partir, tandis que nos enfants faisaient la sainte
communion tous les jours pour obtenir le contraire. Je
dois mentionner aussi que tous ont partag6 notre
peine, lorsque, au bout de trois semaines de s6jour a
Djoulfa, il a plu au bon Dieu de nous reprendre l'une
de nos plus anciennes enfants de Marie, cstropi6e d&s
son bas ige, agge de vingt-sept ans.
Malgre toutes les difficult6s que vous devez connaitre, ma Tris Honor6e Mere, nous refranchissions
la porte de Teh6ran le 8 juin. La plus grande difficult6 physique de cette partie du retour fut le passage d'un toirent dont le pont s'est 6croul6 a deux
endroits. Passer a plusieurs metres de hauteur sur une
planche 6troite qui semble aller a la derive ou sur
deux poutres qui balancent n'est pas chose commode.
Enfin nous sommes passes et joyeusement encore!
Petits et grands-nous 6tions tous aguerris,plus rien ne
nous faisait peur.
Nous s6journons a T6heran pour y attendre nos
bagages qui ne peuvent arriver au jour convenu, puisqu'ils ont t&6 retenus, a dessein, a Ispahan. Nousy
avons rejoint nos trois cheres soeurs et nous nous
remettons en route le 21 juin, ramenant aussi la mere
et son fils dont les pieds sont a peine gu6ris.
C'est alors que nous pouvons contempler les montagnes non bois6es de la Perse qui laissent apercevoir
les richesses renfermies dans leur sein. Nous sommes
effray6s de voir par quels chemins nous sommes passbs.
Partout, la fonte des neiges r6unies aux fortes pluies
du printemps a cause des d6gits. A certains endroits,

-

720 -

plus de route! des vides, des pricipices, des ponts
rtr6cis, branlants, des rochers, des pentes effrayantes.
Nous sortons sains et saufs de tous ces dangers. Le
vendredi 7, dans la matinee, nous faisons halte a
Raribdost que nous quittons vers midi. Un peu plus
tard, en descendant une c6te qui ne nous parait pas
dangereuse, un cri se fait entendre en mnme temps
<qu'une chute. Ma sceur Dusuel, huit enfants, le cocher,
le palefrenier, les trois chevaux, le fourgon que nous
appelons Brichka, tout est dans un ravin!!!... II y a
du sang, des 6vanouies, des bras foulds, des coups A
la tete; la plus blessee est dehanchbe. La sOeur, une
enfant, les deux cochers n'ont pas grand mal.
Heureusement, une riviere se trouve a notre portie.
Les premiers soins donnes, nous poursuivons pour
atteindre Imami6 A la tomb6e de la nuit. Ma Sceur fait
visiter les membres malades par une rebouteuse. Un
rebouteur de Tauris nous a affirmi que cette pauvre
femme avait tres bien travaille. GrAces a Dieu,aucune
enfant ne sera estropi6e.
Le vendredi, A la veille de rentrer a Tauris, nous
tombons dans les mains des voleurs! Depuis plusieurs
jours, cette chose nous 6tait pr6dite. Un bandit A
figure d'assassin s'est d'abord presente :peu satisfait
de ce que lui donnait M. Franssen, il le menacait d'etre
4d1pouillI un peu plus loin. Nous n'avons pu nous
remettre en marche que conduits par une dizaine de
cavaliers au buste couvert de cartouches. C'etaient les
brigands eux-memes, les brigands qui nous prot&geaient moyennant la somme de i5o krans au lieu de
3oo qu'ils r6clamaient. Le soir, nous avons encore eu
une alerte en croyant que d'autres nous emmenaient
dans la montagne. Ce soir-la encore, comme les jours
prc&dents, nous avons couch &A
la belle 6toile,au pied
IndChipli que nous avons franchi le lendemain a cinq
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heures. A Wasmindj, de terrible m6moire, nous rencontrons M. Ie Consul de France, M. Puyaubreau, des
riches, des pauvres de Tauris.
A cinq heures et demie, la Vierge puissante nous
voyait agenouilles a ses pieds.
a Oh! ma bonne Mere, c'est grace a vous que nous
sommes revenus ! Quoi qu'il arrive, nous ne nous eloignons plus de vous. C'est fini !... fini pour toujours!
Voici done un apercu de notre voyage, ma Tres
Honoree Mere. Puisse-t-il faire plaisir a votre cceur si
compatissant duquel nous attendons encore le courage
et le secours.
Nous ressentons a present le contre-coup des
fatigues essuyees. A tour de role, et meme plusieurs
ensemble, de gros acces de fievre nous terrassent. Le
meilleur remade a nos maux est la pens6e que nous
somnmes vraiment dans notre chore maison plus pauvre
que jamais.
Vous remerciant de nouveau pour l'int6ert maternel
que vous t6moignez a notre chere Mission, j'ai l'honneur
d'etre, en Jesus et Marie Immacul6e, ma Tres Honoree
Mere, votre tres humble et tres obbissante fille.
Soeur Marguerite FOURNIER.

CHINE
SACRE DE MGR SCHRAVEN

VoilU bient6t deux ans que Mgr De Vienne, nomm6
coadjuteurde Mgr Jarlin, a quitt6 le vicariat du Tchely
meridio occidental. Longues ann6es s'il en fit, pendant lesquelles le v6nir6 M. Baroudi se depensa pour
administrer ce beau vicariat de quatre-vingt mille chrktiens. Cet interim fut tout particulibrement iaborieux,
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a cause de la famine qui d&cime la plus grande partie
du vicariat. On attendait un vicaire apostolique; Rome,
apres de longues et prudentes investigations, le
nomma en la personne de M. Francois Schraven.
C'est en 1899 que M. Schraven vint en Chine; il fut
envoyd par ses supbrieurs dans le vicariat du Tchely
meridio-occidental. Apres quelques annees de mission, oi son grand zile se donna libre cours, Mgr Bruguiere, de si douce m6moire, l'appela pros de lui et le
nomma son vicaire gineral en mnme temps qu'il lui
confLait la direction de son grand s6minaire. En 1908,
et jusqu'k ces dernieres .annees, M. Schraven fut
charge, tant a Shanghai qu'a Tientsin, de l'office de
procureur : partout oi ii passa, ii donna, au t6moignage du Tres Honor6 PNre Verdier, des preuves de
sa prudence et de sa sagesse. (Circ.

t

" janv. 1921.i'

Le sacre du nouveau vicaire apostolique eut lieu a
Tchengtingfou, le dimanche to avril, deuxieme apris
Mgr Geurts,
Piques. Le pr6lat cons&crateur_-tait
vicaire apostolique du Tchely oriental, cousin germain
de l'l6u. II 6tait assist6 de Mgr De Vienne, coadjuteur
de P6kin, et de M. Morelli,prktre du vicariat du Tchely
sud-ouest. NN. SS. Jarlin, vicaire apostolique de
P4kin, et Fabregues, vicaire apostolique du Tchely
central avaient annonc6 leur arrivee; ils furent malheureusement retenus au dernier moment.
Les missionnaires itaient venus en grand nombre a
la c6rimoniedu sacre, heureux d'exprimer ainsi i leur
nouveau pasteur, a celui & qui le Souverain Pontife
confiait I'administration du vicariat, leur attachement,
leur affection, leur d6vouement.
S. Exc. M. Boppe, ministre de France a P6kin,
avait bien voulu r6pondre a l'invitation que lui avait
faite Mgr Schraven; il 6tait venu, accompagn6 de
M. Montconduit, attache naval de la 16gation en Chine.
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Plusieurs mandarins chinois, civils et militaires,
vinrent aussi assister a la c6r6monie, t6moignant ainsi
par leur presence combien 6taient bonnes les relations
entre les autorit6s chinoises et la Mission.
La cath6drale avait etC d&cor~e avec beaucoup de
goat; des tribunes avaient et aminag6es qui permirent a un plus grand nombre de chretiens d'assister
a la c6r6monie. Des la premiere heure, ces chr&tiens,
venus de toutes les parties du vicariat, emplissaicnt la
cath6drale; lorsque l'heure du sacre arriva, il fallut se
montrer severe pour obtenir qu'on laissat libre le passage par oh la procession devait passer.
A sept heures trente, malgr6 une pluie fine, la procession s'organisa. Derriere la croix, venaient d'abord
les enfants des icoles, avec leurs clairons et leurs
tambours, puis les grands s6minaristes, le clerg6, enfin
NN. SS. les iveques.
Les belles c6ermonies de la consecration d'un
eveque et de la messe pontificale se d6roulirent nobles
et majestueuses; les chants liturgiques furent pieusement ex6cut6s par les 61ves du petit s6minaire et par
les enfants de la Sainte-Enfance :tout fut A l'unisson.
C'est avec laplus vive 6motion, que le nouvel iveque
donna la b6nidiction pontificale : la dignit6 que
I']glise venait de-lui conferer, ainsi que la responsabilite qu'il assumait, 6taient, sans nul doute, cause de
cette emotion.
A midi, une meme table reunit tous les invites et
tons les missionnaires. Repas bien simple oh rbgnait
une bonne et franche cordialitA. Vers la fin du repas,
Mgr Schraven, en son nom et au nom de tous ses collaborateirs, remercia M. le Ministre de France de l'honneur qu'il leur faisait d'tre venu au sacre; en termes
delicats, il dit sa reconnaissance a M. Boppe pour le
zile avec lequel il prenait la d6fense des missions en
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Chine. M. le Ministre r6pondit a Mgr Schraven, il dit
son bonheur de travailler a proteger les missions,
annona qu'il venait d'obtenir pour M. Baroudi la

decoration du M'rite agricole, puis, s'adressant aux
mandarins, il leur dit combien il 6tait heureux de les
voir en cette circonstance et exprima le desir que toujours les meilleures relations existassent entre les
autorites et la Mission catholique.
Ad multos aaos ! c'est ie souhait que l'tglise place
sur les levres da nouvel 6veque, s'adressant a son consicrateur; c'est aussi celui que tons les assistants faisaient pour lui-meme. Oui, ad multos anxos! que Dieu
donne i Mgr Schraven lumire et force pour faire fructifier, pendant de longues annees, cette chore vigne
qill lui confie. Les circonstances dans lesquelles elle
lui 6choit sont des plus graves et aussi des plus tristes :
pres de soixante mille familiques chritiens, pour ne
parler que de ceux-lk attendent de lui la subsistance
n6cessaire a la vie; il aura Lse multiplier, a s'ingenier
pour trouver les ressources necessaires...; mais circonstances de par ailleurs des plus consolantes : pr6paree par ie d&vouement, le zele inlassable de M. Baroudi, provicaire, et des missionnaires, une moisson
abondante semble surgir; nombreuses sont les demandes d'admission dans l'i.glise catholique, nombreuses sont les 6coles oi se forment les cat6chumenes.
Dieu fasse que cette moisson mtrisse, et porte, sous
la direction de Mgr Schraven, des fruits merveilletx

de conversion et de salt ! Ad multos amnos! Sub tutelt
B. Mariae lmaculatae!
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M. Paul Bantegnie. - M. Paul Bantegnie naquit le
3 fCvrier 1859 a Solesmes (Nord, France) d'une
famille de peintres en batiments. Son neveu continue
le commerce paternel. Notre confrere fit ses 6tudes
littiraires au petit S6minaire de Cambrai, et ses etudes
philosophiques aux Facult6s catholiques de Lille,
alors nouvellement ouvertes, et oi il eat Mgr Baunard
et M. de Margerie comme professeurs. II fit ses 6tudes
theologiques au grand s6minaire de Cambrai.
Admis a Saint-Lazare le 5 octobre 1884, il emit ses
novembre 1886, environ un
voeux i Tchengtingfou le *'r
.mois apres son arrivie en Chine. II eut pour compagnons de traversee NN. SS. Fatiguet, Geurts et
M. Schottey (Kianfu). II requt la pr&trise a Tchengtingfou le i" mai 1887, des mains de Mgr Sarthou.
En 1896, un mal d'estomac trbs grave l'obligea a,
rentrer en France : il devint alors 6conome du college
libre de Montdidier. Ce fat a que Mgr Favier le rencontra en janvier 1900, et le d6termina a tenter de nouveau la vie de missionnaire en Chine. II arriva a P6kin
avec lui Ie 5 avril 19oo, a la veille des graves v&vnements des Boxeurs.
II passa les deuK mois qui s'6coulerent jusqu'aux
massacres, a l'h6pital Saint-Vincent, alors au Nant'ang.
II fut emmen6 aux Legations par la colonne Chamot,
dans la nuit du i3 au 14 juin, et y passa tout le temps
.du siege.
Pendant l'occupation des troupes frangaises, il fut
aum6nier des zouaves de Yangtsoun, 1goe I9OI. Puis ii
devint cure de Ankiatchoang (Paotingfoa), 1901-1902,
aum6nier du Jentzeutang, Igo3; cure -du Nant'ang
(P6kin) pendant la-construction de l'6glise, 1go4-o9o ;
<cur de Chala, Igo$-g91o, jusqu' I'installation da
siminaire lazariste. Depuis lors, ses indrmit6s, ses
maux de t&te continuels, son estemac dkiabr l'obli-
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gerent a la retraite, qu'il occupa le plus utilement
possible, surtout par un laborieux ministere au confessional, tant au Pitang que chez les Maristes de
Chala, oii il allait deux fois par semaine; par la composition d'un petit trait6 de politesse ecclisiastique en
un latin tres pur.
Sa m6moire heureuse qui lui fournissait d'abondants
souvenirs avec les circonstances les plus d6taillees;
son incomparable talent de narrateur, oh il employait
un francais impeccable, d'oi 6tait exclu tout neolcgisme barbare, son exquise politesse qui rappelait
celle du vieux clerg6 francais, faisaient de lui une
physionomie particulierement sympathique, dont le
souvenir restait ineffacable chez les visiteurs du
P6t'ang.
Sa mort a 6et extr6mement rapide. Malgr6 un petit
malaise, le dimanche de Laetare, il c6elbra, et assista
comme d'ordinaire A la grand'messe. A midi il etait au
diner avec toute la communaut6. Ausortir du r6fectoire,
il tomba sur son bane a la chapelle sans poavoir se
relever; il fallut l'aider A rentrer chez lui. Le mal
s'aggrava a partir de cinq heures, et a sept heures,
M. Bantegnie avait cess6 de vivre, malgr6 tous les
soins qu'on put lui donner.
(Bulletin catholique de Pikin:)
M. Tisserand. - Nous avons et6 douloureusement
surpris par la nouvelle inattendue de la mort de
M. Tisserand Jean-Baptiste qui, tout dernierement, ii
y a un mois A peine, 6tait au milieu de nous tout plein
de vie, tout vibrant de zele et d'espoirs. Ii 6tait venu
apres douze ans d'absence revoir le champ de ses
premiers travaux de missionnaire. Ce furent pour lui,
pour nous, quinze bons jours passes dans I'intimit6 des
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vieux souvenirs. Et voici que nous apprenons qu'il
nous a quittes pour un monde meilleur.
Ne a Saint-Sauveur (Loire), en i875, entre dans la
Congregation en 1893,apres ses etudes au petit Seminaire de Verriere, oi il fut le condisciple de M. Aroud
Cyprien qu'il devait retrouver en Chine, il fut quelque
temps a Toulouse missionnaire missionnant. Aux
premiers jours de 1900, il arrivait : Ningpo. Place a
Wenchow, il se montra des le debut ce qu'il fut toute
sa vie, apotre infatigable. Des ames, gagner des
Ames, ce fut, on peut le dire, son unique souci, sa
preoccupation constante durant les huit ans qu'il
passa tant6t a Wenchow, tant6t & Tsutcheou oi il
resida quelque temps. II venait d'etre envoy6 au
poste important de Chuchow quand se fit la division
du vicariat en g19o. Dans le vaste district qui lui
etait confi6, son zele put se developper a I'aise. Sous
sa direction, les oeuvres devinrent rapidement prosperes, il put m~me'entreprendre et mener a bonne fin
la construction d'une magnifique 6glise du Sacr&Caeur de Jesus, qui restera comme un monument
durable de sa pi&t6 et de son savoir-faire. C'6tait
I'homme sage sur qui, dans les postes eloignes comme
Je sien, les Superieurs peuvent compter. Et voici qu'il
disparait subitement en pleine maturitY. Parti seul,
aux premieres heures du jour, samedi dernier,
23 juillet, pour aller feter un nouveau pretre de la
paroisse, il succombait deux heures apres sur la pauvre
barque qui le portait, dans des circonstances encore
assez mal d6finies.
C'est pour le vicariat une perte irreparable, en
meme temps que pour ses amis si 'nombreux un sujet
de grand deuil.
M. Tisserand n'avait que quarante-six ans dont
vingt-huit de vocation. (Petit Messager de Ning-Po.y
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SHANGHAI
IETES EN L'HONNEUR DES BIENHEUREUSES

Le 9 mai 1920, la venerable Louise de Marillac,
cofondatrice des Filles de la Charit6, etait proclamre
bienheureuse; quelques semaines plus tard, quatre de
ses Filles recevaient meme gloire et meme honneur.
Rome,par de splendides fetes, c66bra le triomphe des
nouvelles Mlues; Paris, dans un triduum magnifique,
leur rendit hommage, hommage auquel firent echo, en
des solennit6s d'actions de graces et de prieres, divers
dioceses de France. II etait juste, a vrai dire, que la France, leur berceau et leur patrie, fut la premiere a feter Louise de
Marillac et les Martyres d'Arras; mais il n'aurait point
convenu qu'elle restat la seule. Partout, en effet, oiL
travaillent et meurent ses enfants, une mere est un peu.
chez elle, et, la, le droit lui appartient de cueillir deshonneurs et des remerciements. En Chine done, oi,
depuis plus de soixante-dix ans, des centaines de

sceurs desMartyres d'Arras out g6nereusement sacrifi.
leur vie, goutte a goutte, dans l'humble labeur quotidien, quelques-unes meme aussi dans I'oblation.
heroique de leur sang; en Chine, oi, a l'heureactuelle,
pres de deux cents Filles de la Charit6 repandent
leurs aum6nes et leurs bienfaits, un tribut particulier
d'hommages et d'actions de graces reste di & la bienheureuse Louise de Marillac. De ce tribut, Shanghai
a sold6 les premices dans les f&tes du triduum c616br&es les 29, 3o et 31 octobre 1920.
Ces f&tes furent marquees d'un double cachet,
cachet familial et intime dans la chapelle des Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul, cachet paroissial en l'6glise
Saint-Joseph. 11 le fallait pour satisfaire et les Filles

-

729 -

d<e la Charite disireuses d'honorer leur Fondatrice, et
les chritiens avides de timoigner leur reconnaissance
A la Mere et aux sceurs de celles dont ils admirent et
aiment la bont6 et le d6vouement.
Le programme des offices avait &t ordonn6 de
facon a exaucer les d6sirs des uns et des antres. Le
voici tel qu'il parut dans lEcko de Chine du
27 octobre :
EGLISE SAINT-JOSEPH
Vendredi 29 et samedi 3o octobre.
Matin : sept heures et demie. - Messe de communion.
Soir : quatre heures.et demie. -- Panegyrique en
chinois par le R. P. Yu. Salut du tres saint Sacrement.
Dimanche 3I octobre.
Matin : huit heures. - Pan6gyrique en chinois et
messe de communion.
Dix heures. - Grand'messe solennelle.
Soir : quatre heures. - Allocution en francais par
le R. P. Henry. - Chant du Te Deum. - Salut de
cl6ture.
CHAPELLE DES. FILLES DE LA CHARITE

En ces memes jours, les reliques de la bienheureuse
Louise de Marillac seront exposees a la vendration des
fidles dans la chapelle des Filles de la Charite, oi
les offices auront lieu aux heures suivantes:
Vendredi 29 et samedi 3o octobre :
Matin : cinq heures un quart. - Mess* avec chants.
Huit heures et demie. - Grand'messe.
Soir : deux heures. - Panegyrique en francais par
M. Buck, Lazariste. - Salut du tres saint Sacrement.
Dimanche 3i octobre :
Matin : cinq heures un quart. - Premiere messe
basse avec chants.
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Huit heures et demie. - Deuxieme messe.
Soir : deux heures. - Pandgyrique. Salut de cl6ture. Veneration des reliques.
Le programme ainsi trace fut fidelement suivi.
Chacun des deux premiers jours du triduum s'ouvrit
par une messe dite a cinq heures un quart dans la
chapelle de la Maison centrale des Soeurs. Les Filles
de la Charit6 tenaient, en effet, a ne point se laisser
devancer dans l'offrande aux nouvelles Bienheureuses
de prieres et de venerations, prieres et v6enrations
qui, chaque matin, furent toutes familiales, toutes
recueillies, comme le coeur a cceur des enfants avec
une mere. La petite chapelle, orn6e avec autant de
gofit que de simplicite, se pr&tait fort bien a ces
intimes 6panchements. Point de larges tentures, ni de
grandes draperies pour distraire la pensee. Seul,
dominant I'autel, un joli tableau attirait les regards :
la bienheureuse Louise de Marillac apparaissait agenouillee, levant les yeux au ciel, joignant les mains
comme dans une priere suave et ardente, le front
ligerement nimb6 de rayons lumineux; i sa droite,
un peu en dessous, un ange tenant ouvert le livre des
Regles; en bas, d'autres anges plus petits semblant
jouer avec des couronnes. De riches banderoles de
soie, artistiquement drap6es, encadraient le tableau.
Pres de 1'autel, au milieu de fleurs et de verdure se
dressait la relique precieuse de la Bienheureuse.
Cet ensemble de la decoration du chceur, fruit d'une
exquise pi6te, produisait un effet saisissant lorsque
surtout une abondante illumination en rivelait tous
les details.
L'assistance aux messes matinales de communion se
composapresque exclusivement de Filles de laCharite,
parmi lesquelles se comptaient la plupart des sup6-
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rieures des maisons de Chine. Elle s'augmenta, aux
messes de huit heures et demie et aux saluts de
deux heures, d'un certain nombre de fiddles privi1~giis, de toute une thiorie de religieuses venues
reprisenter les diverses Communautes de Shanghai, et
de tous les etudiants du Seminaire Saint-Vincent. La
messe fut chant&e, le vendredi, par M. Guilioux,
visiteur des Lazaristes et directeur des Filles de la
Charit6; le samedi, par M. Bayol, superieur de la
Procure, assistis tous deux d'un diacre et d'un sousdiacre, itudiants de la Congregation de la Mission;
des 6tudiants aussi remplirent les autres fonctions
liturgiques; eux encore chanterent avec precision,
entrain et piete la nouvelle messe de la Bienheureuse,
alternant le Kyrie, le Gloria et le Credo avec les voix
trbs douces des Filles de la Charit6.
Avant la benediction du saint Sacrement, M. Buck,
procureur de la Mission de Ningpo, nous parla, ie
vendredi soir, de Louise de Marillac,_le samedi, des
Martyres d'Arras.
( Ce n'est point pricisCment, dit-il dans son premier discours, la biographie de la Bienheureuse qu'il
entend narrer. II montrera simplement le principe
surnaturel qui inspira toute la vie de Louise de
Marillac et indiquera comment, anim&e de ce principe, cette vie fut feconde en oeuvres et en bienfaits.
Le principe se resume en une devise : Charitas Christi
urget nos: l'amour de Dieu. Comme toutes les ames
d'6lite, mfries dans la priire et l'6preuve, Louise
aspire a 1'amour divin : l'education du monastere,
I'influence de son oncle Michel de Marillac, un savant
et un saint, la direction de saint Francois de Sales,
les instances de Mme de Chantal, surtout les intentions sp6ciales de la Providence sur son ame la portent
A Dieu. Elle desire se donner a Lui entierement et
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cependant elle se voit refuser la vie religiense. Faible
de sant6, poussbe malgrA elle au mariage, veuve apres
douze ans d'union, avec un fils qui sera l'objet de ses
sollicitudes maternelles, comment r6aliser ses aspirations de sacrifice et d'immolation totale? Elle
cherche sa voie. C'est alors que saint Vincent de Paul
lui montre les pauvres, ces malheureux dont Jesus a
dit que la moindre chose qui leur serait faite, I1 la
regarderait comme faite a Lui-meme. <<Vous voulez
k vous donner a Dieu; vous le pouvez, voyez les
acpauvres; its sont J6sus-Christ. a Et Louise de
Marillac, obýissant a l'appel de saint Vincent, va, se
divouant pour J6sus-Christ

a toutes les miseres, se

donnant a toutes les ceuvres, ceuvres des h6pitaux,des
ecoles de village, oeuvres des galeriens et des prisonniers, des enfants trouv6s, des refugies de la
guerre, des pays devastes, des ambulances militaires.
Devouement inlassable qui, anim6 de la charit6 divine,
produit des merveilles : quarante mille livres par an
distribuees ici, quatorze mille pauvres nourris dans
cet autre endroit, des centaines d'enfants arrach6s a
la mort, des milliers de malheureux soulag6s en leur
misire et leur affliction. D6vouement sublime que n'a
point arr&t6 la mort de la Bienheureuse : sur les pas
de Louise de Marillac se sont lancees d'autres ames
d'ilite, les Filles de la Charit6; elles sont au nombre
de trente-six mille, poursuivant l'ceuvre de leur Mere
et Dieu sait avec quel inlassable courage, avec quelle
admirable abnegation! ,
C'est avec une religieuse attention que fut suivi le
panigyrique de la Bienheureuse, divelopp6 6loquemment, anim6 de traits historiques, tout rempli de
nobles et de pieuses considerations. Avec une attention 6gale, le nombreux auditoire, pressi dans la chapelle des Filles de la Charite, ecouta encore M. Buck
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lorsque, le samedi soir, il parla du martyre des Sweurs
d'Arras.
( La gloire d'une mire, dit-il, est d'avoir de
nobles enfants; la gloire d'une famille, de compter
parmi ses membres des h6ros. Aussi bien afin de completer le triomphe de la bienheureuse Louise de
Marillac et-la glorification de la Compagnie des Filles
de la Charit6, le Pape a-t-il voulo d&cerner les honneurs des autels a quatre sceurs d'Arras qui, en 1794,
donnerent leur vie pour la foi. Quelle gloire pour
les Filles de la Charit6 de compter des martyres dans
leur rang! Si

a mourir pour son pays est un si noble

sort ,,, quand on meurt pour son Dieu, quelle sera
la mort! Quelle gloire, mais aussi quelle lemon!
Exempla martyrum, ezkortationes sunt. C'est en sui-

vant les enseignements et les regles laiss6s par leur
bienheureuse Mere queles quatre Sceurs d'Arras sont
arrivees jusqu'A l'h&roisme. Avant de verser leur sang
sur I'6chafaud, elles se sont immolees chaque jour,
priant, travaillant, se d6vouant, faisant ainsi dans la
vie religieuse l'apprentissage du martyre. C'est bien,
en effet, un apprentissage du martyre que la vie religieuse; d'elle le monde ne voit que l'exterieur et d6ej.
il trouve que cet exterieur est p6nible; cependant le
plus difficile n'est pas dans la pauvretE, dans l'exil,
dans les privations qu'apercoivent les hommes, il est
dans l'observance des saintes regles, dans le mipris,
la mortification, dans 1'humble obbissance, le deta-

chement absolu, le travail de perfection, dans la
donation complpte de soi-mrme toujours et malgretout. Aussi bien peut-on dire que chaque maison
religieuse est un laboratoire oil se faconne l'horoisme
et que, dans chaque personne d'une communaut6, il y
a l'6toffe dont Dieu fait les martyres. Et c'est justement parce qu'elles avaient &t6 de parfaites reli-

-

734 -

gieuses, parce que d6ja elles avaient vaillamment subi
le martyre de la vie int6rieure et charitable que les
Sceurs d'Arras furent pretes a l'immolation totale
quand vint l'heure de l'effusion du sang. Le Conventionnel Joseph Lebon est a Arras. II veut des victimes. Les Filles de la Charit6 le savent. Vont-elles
fuir ? Non, elles resteront auprbs de leurs enfants, de
leurs malades. Pr&teront-elles du moins le serment
qu'on leur demande? Non, car avec la majorit6 du
peuple chrtien, elles sont convaincues que ce serment
comporte l'idle d'h6r6sie. Elles veulent conserver la
puret6 de leur foi! Elles iront done en prison oiu
elles seront, comme le rayon de soleil au milieu des
tinebres, la consolation de tons. Au bout de quatre
mois viendra l'appel a la guillotine; courageusement,
I1'echajoyeusement, toutes les quatre monteront
faud. »
c Vie et mort admirables, bien dignes de l'imitation
des Filles de la Charit6! Sans doute, elles ne sont pas
pour la plupart appel6es comme leurs sceurs au martyre du sang, mais toutes le sont au martyre de la vie
ordinaire, qui consiste

a porter sa croix pour suivre

J6sus-Christ, a donner & Dieu tous les instants, a Lui
sacrifier quotidiennemen.t et le cceur et la volonte,
joyeusement, entiirement. ,
Aux memes jours oh, dans la chapelle de la Maison
centrale, les Filles de Ia Charite t6moignaient i leur
Mere et a leurs soeurs une filiale et fraternelle ven. ration, un hommage reconnaissant et solennel etait
rendu par les'chretiens de Shanghai aux nouvelles
Bienheureuses. D&s sept heures et demie, le vendredi
et le samedi, de pieux fidiles se pressaient dans
l'6glise Saint-Joseph, magnifiquement decor6e. Elle
avait rev&tu ses atours de grande f&te : de larges tentures semees de devises et de dessins tombaient de la
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voite et venaient gracieusemcnt se rattacher aux colonnes de 1'6difice; une ligne de guirlandes, piquees
d'oriflammes, courait le long des tribunes et des piliers
cependant qu'une legere train6e de verdure enveloppait tout le pourtour des chapelles laterales et de la
nef; des candelabres, des fleurs naturelles a profusion,
de riches broderies formaient la parure de l'autel audessus duquel s'elevait, encadr6e de tentures aux couleurs jaune et blanche, l'image de la bienheureuse
Louise de Marillac. L'assistance se compta nombreuse chaque matin, a la messe de communion, et
c'est avec grande ferveur que beaucoup de chr6tiens
s'approcherent de la sainte table.
La meme assistance, mais augmentee des el6ves des
colleges de Saint-Francois-Xavier et de Zikawei, augmentee aussi de quarante Filles de la Charit6, de vingt
petites Sceurs du noviciat et de huit postulantes, la
meme assistance se retrouva a Saint-Joseph, levendredi
et le samedi., a quatre heures et demie du soir, afin
d'entendre le panagyrique de la Bienheureuse et recevoir la ben6diction du saint Sacrement.
Le pan6gyrique fat donn6 en langue chinoise par
le R. P. Yu, professeur de philosophie au s6minaire
de Zikawei. En termes 6loquents, le R6verend Pere,
apres avoir rappel6 que l'Iglise catholique est sainte,
non seulement parce que son Fondateurest Dieu, mais
encore parce qu'elle compte tout le long des siecles
une large floraison de saints, commenca a narrer la vie
de la bienheureuse Louise de Marillac. II dit sa jeunesse et la preparation a l'apostolat par la souffrance
et l'6preuve; il montra l'6pouse fidele, la veuve pieuse
.et sainte, puis l'ouvriere de Dieu, r6pondant a I'appel
de saint Vincent et consacrant ses jours a soulager
toutes les miseres, l'ame remplie de divine charit6.
De chacun des details de la vie, I'orateur sut tirer'avec
24
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a-propos d'excellentes lemons pour les chr6tiens, exhortant chacun a se revetir de l'esprit de charit6, imiter
la nouvelle Bienheureuse, a la prier, a I'honorer.
a Je ticherai surtout d'instruire et de faire du bien ,,
avait dit le R. P. Yu en acceptant la tAche de pr6dicateur. I1 y a pleinement r6ussi.
Le salut suivit le pan6gyiique. Les eleves de SaintFrancois-Xavier, le vendredi, ceux de Zikawei, le
samedi, executerent avec autant de maitrise que de
goft et de talent, de superbes motets en l'honneur du
saint Sacrement et de la sainte Vierge; puis J6susHostie, s'1levant au-dessus des fideles qui l'adoraient,
laissa tomber sur eux ses graces et ses bi6ndictions.
La foule, oui se melaient chr6tiens chinois et chretiens
europ6ens, missionnaires, religieux et religieuses, se
retira recueillie.
Les premiers chr6tiens, disent les Actes des
ap6tres, n'avaient qu'un cceur et qu'une. me, et les
paiens ravis d'admiration, en les regardant, disaient:
( Voyez commeils s'aiment. n Si quelques paiens de
Shanghai ont suivi les offices et .les cer6monies des
deux premiers jours du triduum, le meme cri a du
s'ichapper de leurs 1kvres. L'union des coeurs et la foi
de tous, voilhbien, en effet, quel a 6et le caractere des
fetes de vendredi et de samedi. R6v6rends Peres
Jsuites, Missionnaires, Freres Maristes, religieuses
de tout ordre, Filles de la Charit6, Chinois et Europeens, ont rivalis6 de zele, de prevenances, d'ardeur
et de piite, afin de rendre un commun hommage &.
Louise de Marillac et aux Martyres d'Arras. A la joie
contenue qui rignait sur tous les visages, aux vifs
l6ans de foi et d'amour, a l'invincible attrait qui rapprochait les esprits et les coeurs, on sentait que Dieu
etait lh et que chacun goftait le bonheur dont parle
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I'Esprit-Saint : Ecce quam bonum et quam jucundum
-habitare fratres in unum !

Cette union des coeurs et cet elan de foi se manifesterent plus grands encore dans lajournee du dimanche,
cl6ture du triduum. Deux messes de communion, dites
a la Maison centrale, commencerent la serie des
offices de ce jour. Les premieres, ce matin-la comme
les pric6dents, les Filles de la CharitA saluerent-leur
MIre et leurs v&nirables seurs. A huit heures vint le
tour des chretiens de Shanghai, a l'eglise Saint-Joseph.
Belle et pieuse assistance dont la presquetotalit6 s'approcha de Jesus-Hostie afin de demander, par 1'inter-

cession des nouvelles Bienheureuses, une part de leur
ardente charit6, de leur courage et de leur force.
Une pluie fine et d6sagr6able tombait a dix heures,
lorsque s'6branlerent les cloches annoncant la grand'messe : dans la coupe de joie, me disait quelqu'un, ne
faut-il pas toujours un peu d'amertume, surgit aliquid
amari! Cela n'empecha point, d'ailleurs, les fideles
europeens et chinois, les missionnaires et les religieuses
d'arriver nombreux et d'emplir la grande nef et les
chapelles laterales de 1'6glise Saint-Joseph. La messe
solennelle fut chant6e par M. Guilloux, et, pendant
que se deroulaient a l'autel, dans toute leur ampleur,
les belles cer6monies liturgiques, de douces melodies
gr6goriennes etaient ex6cut6es par les 6tudiants de
Kiashing, et la chorale de Saint-Joseph modulait avec
art, spus la direction dtr R. P. Maumus, une messe de
Mendelssohn.
A deux heures du soir, .runion dans la chapelle
des Filles de la Charite, pour un premier salut dec16ture. Devant un auditoire, religieusement attentif,
M. Buck, une fois encore, prend la parole. Choisissant comme texte de son discours ces mots de NotreSeigneur aux ap6tres : a Vous serez mes t6moins

,,

-738l'orateur s'applique a mettre en lumiere letimoignage
que Louise de Marillac a rendu au Christ par son
ardente charite et son devouement aux pauvres, le
temoignage aussi que Lui rendirent les Soeurs d'Arras
par leur martyre. II montre comment toutes les Filles'
de la Charite peuvent etre ( temoins du Christ ,, par
l'immolation quotidienne, la donation de leur vie au
chevet des malades, le d6vouement a toutes les diverses
oeuvres de piet6 et de charite qui usent, en ces climats
de Chine surtout, la plus robuste sant&. 11 dit comment encore elles peuvent etre a temoins , parle bon
exemple, par leur condescendance et lerr douceur.
A ce sujet, il cite un trait fort touchant d'un malade
qui se convertit parce que les soins de la soeur qui
veillait a ses c6tes l'avaient profond6ment 6mu; un
pr&tre l'interrogeant sur les v6rites de la religion catholique, l'incr6dule commence par demander a la
soeur si elle croit, elle,.a ces v6rites, et devant son
affirmation, il proclame y croire lui aussi.
, C'est votre devoir, poursuit le pr6dicateur, c'est
votre devoir, mes cheres soeurs, de donner a Dieu le
timoignage de 1'amour, au monde le t6moignage de
l'exemple. Comme au soir des grandes solennites, des
iglises vides de fideles monte encore vers le ciel le.
parfum de 1'encens 'avec un murmure de prires, ainsi
au lendemain de ce triduum solennel, il faut que de
chacune de vos maisons s'exhale un parfum de priere
et d'6dification. Par le travail, le devouement, le
sacrifice de vous-mCmes, faites du bien aux ames.
Soyez l'6tincelle qui, jaillie du Coeur de Jesus, propage partout I'incendie du divin amour. ) S'adressant ensuite aux chr6tiens group6s autour des Filles
de la Charit6, M. Buck rappelle que, eux aussi,doivent
etre t6moins du Christ car. le commandement de
Notre-Seigneur n'a pas &tCadresse seulement aux mis-
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sionnaires et aux religieuses, mais a tous les fiddles.
II faut done que chaque chritien soit a un t6moin »
par le bon exemple de sa vie et la franche affirmation
de sa foi; ce n'est qu'. cette condition qu'il peut
esperer &tre reconnu, au jour du jugement, comme
disciple du Christ Jesus et glorifii par Lui.
La benediction du saint Sacrement, succ6dant a ce
discours, met un sceau divin sur les sentiments queles
6mouvantes paroles de M. Buck ont fait naitre dans
les coeurs. Le Te Deum, entonni par M. Guilloux, est
repris alternativement par les etudiants de Kiashing
et les Socurs de Saint-Vincent; puis, s'inclinant devant
I'hostie sainte, tous les assistants demandent ý Jesus
de les aider a traduire en actes les resolutions.de
leurs ames. Chacun enfin s'approche de I'autel et baise
respectucusement les reliques de la bienheureuse
Louise de Marillac, cependant qu'6clatent les accents
glorieux d'une cantate brillamment exicutee par un
chcepr de Filles de la Charite.
A quatre heures, en 1'eglise Saint-Joseph, dernmire
ciremonic du'triduum : dans la nef, de nombreux
chretiens europ6ens et chinois; aux premiers rangs,
belle couronne de Filles de la Charit6. Le sermon de
cl6ture est donni par le P. Henry, recteur de 1'Aurore;
celui-ci n'est pas un inconnu dans la double famille
de saint Vincent : son frere, Paul Henry, enseigne de
vaisseau, charge de la d6fense du Pi-tang, succomba
heroiquement en sauvant du massacre les missionnaires, les religieuses et de nombreux chretiens; ure de
ses sceurs remplit actuellement en Chine les fonctions
d'assistante de la province des Filles de laCharit6.
Avec facilit6, simplicit6 et el6vation, le Rv&erend
PFre retrace les grandes lignes de la vie de la bienheureuse Louise de Marillac et en tire des enseignements
tres appropribs a ses auditeurs.
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a Si les hommes perdent bien vite le souvenir des
-etres les plus chers, l'glise, elle, n'oublie point les
disparus et elle sait faire revivre la memoire de ceux
qui ne sont plus, inmme depuis des siecles. C'est ainsi
que dernierement, de longues ann6es apres leur mort,
elle a exaltS, en les placant sur les autels, Louise de
-Marillac et quatre de ses Filles. Louise de Marillac
naquit en i59g, ann6e de tristesse, remplie, comme
d'ailleurs toute l'1poque oi v6cut la Bienheureuse, de
devastations, de maladies, de fi6aux et de ruines.
-Aussi bien la Providence de Dieu qui forme les saints
d'apres les circonstances speciales oi ils doivent se
trouver, se plut-elle a mettre dans le cceur de Louise
de Marillac une immense charit6 : c'est sa caracteristique, comme I'amour de la pauvret6 est celle de saint
Francois d'Assise, comme le zele des aines est la
caract6ristique de saint Francois Xavier. Anim6e de
cette divine charite, Louise de Marillac, ecoutant
l'appel de saint Vincent, va au secours de toutes les
-miseres du siecle; son cerur se dilate sans cesse pour
recevoir et soigner de nouvelles infortunes. Ce sont
les malades dans les villes et les campagnes, les blesses
dans les camps, les pestiferes a Varsovie et a Calais,
les fambliques a Paris et dans le nord de la France,
les gal6riens dans leurs miserables bagnes qu'elle
visite et secourt sans se lasser. La belle vie et combien pleine! une suite de mis6ricordes a une suite de
miseres.
(t Si la Providence de Dieu, poursuit le P. Henry, se
plait a former les saints d'apres les circonstances oh
ils doivent vivre, elle se plait aussi a les exalter, A les
donner en exemple oi davantage sont n6cessaires les
-vertus qu'ils ont pratiquees. Cela apparait clairement
dans la b6atification de Louise de Marillac. Eh quels
-emps, en effet, la Charit6 fut-elle plus n6cessaire que
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dans le n6tre? Quels temps furent remplis de misrres
plus vives et surtout plus amerement senties? Le
foss6 se creuse de jour en jour entre le riche et le
pauvre, et la haine germe dans les coeurs. L'£glise
nous offre Louise de Marillac comme moddle. A
nous, chr6•iens, de l'imiter, i nous tous le devoir de
la Charite, non pas d'une charit6 quelconque, mais
d'une charit6 divine. Il ne suffit pas de s'attendrir sur
le malheur d'une faqon toute platonique; il ne suffit
meme pas de donner : cela, les paiens le font. I.
faut savoir se priver, souffrir pour de plus malheureuxque soi. Dans ses visites aux malades et aux misirabies, Louise de Marillac vivait tres pauvrement,_
jusqu'i coucher a terre et plus d'une fois elle tombamalade de privations et de fatigues. Voila le modele
de la vraie charite, modele que nous imiterons seulement si nous savons voir Dieu dans le prochain et en.
tout malheureux un autre J6sus-Christ. >
Tres vive fut l'Fmotion produite par ces paroles..
Quel regret de ne pouvoir enfermer dans une simple
analyse tant de beautes dont le discours itait 6maille,.
les gestes, la conviction et le charme prenant de l'orateur.
Le salut du saint Sacrement, donn6 par le R. P. Henry,_.
cl6tura cette troisiRme journ6e du triduum. Deschants
de reconnaissance et d'actions de grices monterent
vers le ciel, et Celui qui est la source de la Charit6, laforce des martyrs, sortant de son tabernacle, binit une&derniere fois l'assembl6e des fiddles qui se retira heureuse, I'Ame debordante de paix et de joie.
La pluie avait cess6 lorsque les portes de l'6gliseSaint-Joseph s'ouvrirent et laisserent s'&couler]a vaste
assistance. Le soir tombait. Je suivais du regard cette
foule qui s'en allait; et de la voir largement sembe deblanches cornettes me remettait en m6moirele motde-
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saint Vincent comparant la Congr6gation naissante,
euvre de Louise de Marillac, ia une petite pelote rie
neige ,. Comme elle a grandi la a petite pelote de
neige
elle s'est d6velopp6e au point de remplir
e!
toutes les ccntries de la terre, et dans tous les pays
apparait aujourd'hui la Fille de la Charit.,'symbole de
devouement, d'humbie immolation, gloire de Louise
de Marillac, sa bienheureuse Mere.
TESTIS:

(Bulletin catholique de Pikin.'

Lettre de M. REY.MERS.pritre de la Mission,
a M. BO3AERT, assistant de la Maison-Mere
Ling-Kiang,

29

d-cembre 19o0.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais I
Parlons done d'abord de la fete du centenaire de
la mort du bienheureux Clet. La fete annuelle du
Bienheureux 6tant le 17 fevrier, il m'a it6 impossible
de faire le centenaire le jour meme, c'est la plus manvaise 6poque, celle des pluies, mais vous allez voir
que nous n'avons guere 6t6 plus favoris6s en la remettant au 6 dicembre dernier.
A quelques lieues de la r6sidence centrale du dist:ict se trouve une vieille chretient6 dans le village
appel6 c Tcheou-chang-Lu-Kia, , traduite textuellement a famille Lu sur 'ile ,. C'est dans ce village
que notre bienheureux confrere a donne la mission
avant de partir pour la province de (c Hou-p6 ,. Son
souvenir y etant encore bien vivant, il est juste qu'on
y ait fait la fete du centenaire de son martyre. Avant
le jour fix6 par Monseigneur, la chritient6 a recu
d'abord le bienfait d'une mission de huit jours, comme
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ceia se fait annueliement; mais assur6ment grace a
I'ntercession du Bienheureux que j'avais souvent
implore pour les descendants de ses chr6tiens, j'ai eu
le bonheur de voir revenir a la pratique des sacrements une vieille chr6tienne, qui, pendant une quinzaine d'ann6es, avait obstindment refuse de participer.
a la mission. Plusieurs autres retours de quatre, de
cinq. de sept ans ont dC rejouir le cceur de Notre-Seigneur et celui du bienheureux Clet.
Les confreres et missionnaires seculiers avaient
contribue par une aumone prise sur leur pauvrete &
1'ornementation de la chapelle. Tout rayonnait de
joie, sauf le ciel, du moins de ce c6t6 ci. De la pluie,
toujours de la pluie, et cela pendant trois semaines
sans interruption. Les chemins n'6taient plus que des
bourbiers, et malgr6 cela toute la chapelle etait remplie, pas une place, si petite fft-elle,-inoccup6e. Le
matin meme du jour de la fete, S. G. Mgr Fatiguet vient
me rejoindre, accompagn6 de MM. Teng. Louo, Tch6ou et Liou. Le Bienheureux a df avoir un sourire sp6cial pour ces courageux confreres qui sont venus I'honorer. Vers dix heures, M. Teng donne une belle instruction, sur la vie et la mort du bienheureux martyr,
apres laquelle Monseigneur a c6lebr la sainte messe,
assiste de deux missionnaires. Implorant cl6mence
pour mes pauvres chr6tiens, j'ai demande & Sa Grandeur de faire suivre la sainte messe de la b6nddiction
du saint Sacrement, ce qui les a dispens6s de refaire
encore une fois les memes chemins par un temps abominable. Les offices a la chapelle termines, 6clate la

pftarade, clou de toute fete chinoise. Apres le diner,
de ses anciens paroissiens
Monseigneur s'est informi
d'il y a trente ans, et apres cette petite causerie, Sa
Grandeur et les missionnaires ont repris courageu-

sement le chemin de la residence de Ling Kiangfou oh
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il fallait preparer la fete du lendenmain, au vrai sens
du mot.

II s'agit d'honorer dignement la bienheureuse Mere
-des Filles de la Charite qui est la n6tre aussi. En
mission, et surtout en Chine, il ne faut pas regarder de
trop pres lornementation. Notre bienheureuse Mere
qui aimait tant la pauvrete a dfi ere contente. Tout
ce que contenait ma sacristie, je l'ai sorti, et c'6tait
vite fait, je vous assure ! Ayant orne un tant soit peu
I'image de la Vierge Immaculhe de Lourdes, patronne
de ma paroisse, mon stock 6tait 6puisi. M. Teng
- difie mes paroissiens par un sermon sur la grande
charite de la Bienheureuse, survivant.dans celle de
ses filles. Plusieurs chretiens connaissent les sceurs
au chapeau blanc : a Pe-mao-tse-kou-niang n pour
avoir 6te soignes par elles dans un h6pital,ou pour en
Savoir recu 1'instruction religieuse. Mon plus bel ornement, c'est-4-dire celui qui sert aux fetes simples, aux
Sdoubles majeurs ou mineurs, celui qui est toujours a

l'honneur, quoi! e.st sorti de son armoire. Monseigneur
s'en revet et commence la sainte messe, a laquelle
assistent pieusement mes paroissiens. Que la bienheureuse Louise prie pour eux et leur obtienne une
augmentation de la divine charit6.
M. Teng, dans son sermon, a invite les chretiens a
-venir encore plus nombreux assister a la fete du lendemain, le 8 d6cembre. C'est ce jour-la, pour se conformer aux exhortations du Saint-Pere, qu'on va c•6brer la solennite du cinquantenaire du patronage de
SSaint-Joseph.
C'est un jour de choix, jour de 1'Immaculke-Con- ception, pour c6l6brer le grand saint Joseph, 6poux de
Marie Immacul6e. De bon matin, le carillon, ressemblant de tres loin a celui de la Maison-Mere, lance ses
maotes joyeuses convoquant les chr6tiens aux offices.
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Monseigneur, malgr6 les fatigues des jours prc&-dents, va calbrer la sainte messe pontificalement;.
dtcid6ment, mon ornement devient precieux, jamais it
n'a eu pareil honneur. M. Tch6ou, dans un magnifique
discours, exhorte mes paroissiens a honorer toujours davantage saint Joseph, le grand protecteur
de la Chine, et a avoir en lui une confiance illimitie..
Sa Grandeur, revetue des habits pontificaux, quitte lasacristie ct co:nmence la sainte messe ; toutes cesbelles ceremionies se deroulent majestueusement. C'est.
ici qu'ii faut rendre grice a M. Louo, ancien cir6mo-niaire de la maison de formation de Kia-Shing; tout
6tait pr6vu dans les moindres d6tails ; le sous-diacre
M. Liou Antoine, n'avait pas non plus I'air d'avoir
oublie ses c6r6monies. M. Th6ron, pretre assistant deMonseigneur dans toutes les grandes circonstances,.
remplissait pieusement et majestueusement son office.
Le chant fut ex6cute A la perfection par un chceur de
s6minaristes, sous la direction de M. Teng. Saint
Joseph me doit une grace sp6ciale pour ma paroisse.
Apres Faction de graces, tout le monde-vient saluer
Sa Grandeur, mais les chr6tiens baptis6s seuls sont
admis a baiser 1'anneau de Monseigneur. C'est pendant cette c6r6monie qu'eclate enfin, a la grande satisfaction de tous, grands et petits, la p6tarade habituelle.
Pour el6turer ces belles ftes et pour rendre grices.
& Dieu et a la Vierge Immaculee, le soir apris souper,_
Monseigneur entonne un Te Deum, suivi du Magnificat.
La-dessus, nous prenons joyeusement notre recr6ationTh. REYMERS.
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Lettre de M. MEYER, Plrtre de la Mission,
a M. ROBERT, secrilaire de la Congregation
lyang, 29 novembre 12o.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour tjojors !
Les quatre premieres ann6es que j'ai passees en
Chine ont &tC consacr6es a l'education des s6minaristes. Monseigneur m'a nomme, il y a deux mois,
vicaire
Ilyang, aupris du v6ner6 M. Briant, a qui
I'age rend les missions difficiles. Je voudrais vous
dkcrire mon premier voyage de missions. De la ville
d'Iyang, oi il y a environ quatre cents baptisis,
dependent dix-huit autres localites que j'espire visiter deux fois cette annie.
Pour vous former une idee de notre travail, imaginezvous que dans chaque d6partement fran;ais, il y a tout
au plus trois ou quatre curbs, qui doivent parcourir
toutes les communes. Par un nouvel effort d'imagination, supposez qu'il n'y a ni chemins de fer, ni tramways - ni meme des aeroplanes, - pas mime de routes
carrossables, pas meme de chemins ot I'on pourrait
aller en bicyclette, supposez enfin qu'il n'y a que de
petits sentiers ou deux brouettes - le seul vehicule
qu'on connait ici - ont souvent peine a se rencontrer.
Voili notre champ d'action dans le Kiangsi.
Le 9 novembre. Des chasubles, un calice, un
missel, etc., etc., tout ce qu'il faut pour ckl6brer la
sainte messe et administrer les sacrements, sont d6licatement poses dans un panier. Dans un autre panier,
on met des habits de rechange, des souliers, quelques
livres, des m6dailles, des chapelets. On roule ma literie dans une toile cirCe. On fait des pr6paratifs,
comme si j'allais faire le tour du monde. Le tout est
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brouett6 par un homme de la Mission qui m'invite. Je
monte sur un petit cheval, qui avait si mauvaise mine,
que mon cur6 craignait qu'il ne cassat en deux. Mais
non. Lentement, afin de me donner le temps de contempler les rizieres, il continuait son petit train train.
Vers quatre heures de I'apris-midi, j'arrive a Ougniloung. chez la famille Ye. On fait partir des p6tards;
ils annoncent qu'on est en fete chez les Ye. Tous les
fiddles entrent dans une chambre, transform&e en
chapelle, et pendant qu'ils r&citent une priere, je les
asperge d'eau b6nite. Puis ils viennent deux a deux
se prosterner devant moi en disant : ( Fsing gnan. a La paix soit avec vous ,; je r6ponds a chacun:
Dieu vous protege et
< Fientchou pao you ni.,,
aide. - Vous vous attendriez - et moi aussi - a ce

que je fasse tout de suite une allocution. Non, ce
n'est pas la coutume. On me conduit dans une chambre
qui sera t notre , chambre pendant deux jours. Je dis
4 notre ,, car tout le monde y entre du matin au soir.
On m'invite a prendre du the. En attendant, j'ai le
temps de faire connaissance avec le petit troupeau. II
y a en tout vingt-deux baptisis, puis uncertain nombre
de catechumenes. Le chef de la mission est M. Ye Choeiyuen, v6nerable pere de famille, d'abord paien, puis
protestant, enfin depuis huit ans catholique exemplaire. L'6lement intellectuel y est reprisent6 par
maitre Kiang, qui a des jambes paralys6es, mais une
bonne tete. II tient une 6cole de quatre garcons et instruit les catkchumenes, et il recoit un salaire de trois
piastres par mois. (Ce serait, au taux d'avant-guerre,
7 francs par mois.)
Environ six heures... souper. Au premier repas, on
offre toujours une poule r6tie, dont je mange si modir6ment qu'elle peut servir pendant tous les autres
repas. Puis vient un autre plat de viande, un bol de
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champignons, deux ou trois autres bols, et un bol de
riz.

Apres avoir bu un peu de vin distilli d'une ,

espece particulibre de riz, on place le bol de riz dans
la paume de la main gauche, on met le coude sur la
table et on 6leve le bol . la hauteur de la bouche;

avec deux bitonnets, qu'on tient avec les premiers
doigts de l'autre main, on i•che d'amener le riz dans
la bouche. De temps en temps, on p&che avec les
bitonnets dans les divers autres bols.

Peu apres le souper, tout le monde recite ensemble,
a haute voix, d'un ton chantant, la priere du soir; la

priere finie, je preche pendant une demi-heure sur
Dieu et le culte que nous devons lui rendre.
Io novembre. - Priere du matin en commun, sermon
sur la confession, la messe, dans le ting n. Les maisons chinoises forment un carr6, oi ii y a des deux
c6tes des chambres, qui donnent sur un appartement
plus vaste, appel c, ting , ccparloir ,. Les paiens y
suspendent des imagessuperstitieuses,y honorent leur
ti poussah ) en brilant des bitonnets d'encens; les
chritiens y out des images religieuses, et y font en
commun leurs prieres. Dans une maison bien bitie, le
a ting i est un local excellent pour les exercices de la
mission.
Dans la matinee, tout le monde - grands et petits- le maitre aussi bien que ses l6eves - est interrog6
sur le catichisme. Dans la soiree, on m'annonce qu'un
cat&chumene aveugle est gravement malade. Par un
sentier affreux, je m'y rends. Dans une chambre
obscure, le pauvre infirme est couch6 sous une couverture toute decbiree; il est malade depuis trois mois,
et ne gu6rira pas. Je lui inculque les principaux mysteres et je l'ondoye. Notre pauvre aveugle pourra
jouir de la lumiere 6ternelle. Je lui dis : Rtpitez frequemment : " Jesus, sauvez-moi; sainte Vierge, pro-
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< tegez-moi. n Etant d6ja sorti, et parlantavec un autre
catechumne, nous 1'entendions toujours rip6ter :
, J6sus, sauvez-moi, sainte Vierge protegez-moi. *
I I. novembre. -

Les chr6tiens sont nourris du pain

des forts, trois enfants sont baptisis, la mission est
termin&e, il faut partir pour Lengchoeiou. A Lengchoeiou, il n'y a pas de loup dans la bergerie, mais
parmi les trepte-sept brebis, il y en a un certain
nombre qui errent plus ou moins (plut6t plus que
moins) loin de la bergerie. Comment faire? En arrivant,.je me montre sp6cialement aimable : puis je
visite toutes les families pour les inviter a assister aux
predications. Le soir je pr&che terriblement sur les
peines de l'enfer. a Est-ce que vous voulez y aller? (a
en a bien I'air. Mais il y a aussi un ciel, et je suis
venu tout expres pour vous en montrer le chemin. ,
12 novembre.- La confession: (cI1 n'y a pas d'excuse

qui tienne : chacun doit venir se confesser. Si, par
hasard, il y en a qui en ont perdu l'habitude, c'est une
raison de plus de mettre les affaires de leur conscience
en ordre. >,
Quelques chretiens devoues vont visiter les plus
tiedes, et les exhortent A ne pas s'obstiner dans leur
indiff6rence. R6sultat : six 6gares sont revenus, mais
il en reste encore quatre...
Que cela n'etonne pas. Ces chr6tiens ont eu une
6ducation paienne. Ils ont requ ensuite une ligere
teinte d'instruction religieuse; ils ne voient le pretre
qu'une ou deux fois par an : et ils vivent dans un
milieu paien, oi il faut bien de l'energie pour s'affirmer constamment catholique.
13 novembre. -

Je me dirige,

a travers un joli pay-

sage tout plein de lumiere et de douce chaleur, vers
Fchongkiangfang. Ici la mission possede une 6cole,
une chambre pour le missionnaire et une pour le maitre
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d'icole; celui-ci reyoit un salaire extraordinaire :
5 piastres par mois. Les chritiens sont nombreux et
fervents. Plusieurs viennent se confesser des mon
arrivke, afin de pouvoir communier deux ou trois fois.
Dans ces missions, on ne connait pas de confessionnaux. Les hommes viennent s'agenouiller devant ma
table sur un petit escabeau, les femmes se confessent
a la porte de ma chambre : devant l'oqverture de la
porte oa suspend un rideau. C'est la couverture de
l'autel qui remplit cet office!
14 novembre. Dimanche. -

II y a beaucoup de fidiles

a la messe. Quelques-uns sont venus de localites assez
distantes. Notre maitre Kiang de Ougniloung s'est
fait brouetter pour s'y rendre. Apres l'action de
grices,tout ce monde dejeune aux frais de la mission :
comme cela se fait dans toutes les missions qui
d6pendent d'I Yang. Voici -comment cela s'explique.
Quand il y a dans le village trente a quarante catholiques, on y drige une i soci&te de mission ,. Chacun y
contribue selon ses moyens, le pretre y ajoute aussi
quelque chose de facon a constituer un capital de 5oi
6o piastres. A cause de la raret6 et de la valeur com-'
merciale extraordinaire de l'argent dans ces regions,
il y a un interet extraordinaire. Un taux de 20 a 25
p. Ioo par an n'est pas consider6 comme usuraire. Seulement quand l'inter&t depasse 3 6 p. Joopar an(3 p. loo
par mois) on trouve que c'est par trop fort. Ainsi un
capital de 5o piastres produit facilement to piastres
par an. Ces to piastres suffisent pour louer un cheval
afin d'inviter le pretre, pour entretenir le missionnaire
pendant quelques jours et - a cause du bas prix des
comestibles - pour donner un ou deux repas Atous
les chritiens. Ce sont les agapes de la primitive
Eglise tres estimbes des Chinois. On sent alors qu'on
est membre de quelque chose, et on a une joyeuse
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r6union. Quand d'autres paiens se convertissent apres
que cette societi est 6tablie, ils versent une piastre
dans la caisse. Suppose qu'ils sont trop pauvres, la
charite du pr&tre sait trouver le joint.
i5 novembre. -

Hier, j'ai visite toutes les families

chretiennes du village, aujourd'hui je vais voir celles
des alentours. Les chretiens s'en estiment honor6s. La
visite de ce grand homme 6tranger leur donne de la
c face , aux yeux des paiens. La plupart du temps ils
offrent du the, dont il suffit de boire un peu pour satisfaire l'etiquette. Par un rapide coup d'ceil, on se rend
compte, s'll n'y a pas d'objets superstitieux ; cette
precaution n'est pas toujours inutile chez des catechum:nes... On s'informe de leur famille, on exhorte les
cat6chumbnes a se mettre a l'6tude du catechisme.
Une fois qu'on part, ils manquent rarement de vous
inviter au diner ou au souper. Mais on sait a quoi
s'en tenir avec ces invitations.
6 novembre. -

Tout le monde m'accompagne jus-

qu'au dehors du village, on me dit en chemin de
rester encore quelques jours ! mais comme on m'attend
a Tsaokia, je dois partir. On tire les p6tards d'adieu,
et en avant!
Tsaokia; la famille Tsao est une famille nombreuse:
pere, mere, six fils, trois brus, deux petits-fils, puis
quelques voisins, en tout vingt baptis6s. La legon de
catechisme montre qu'ils sont bien instruits de la religion. Le soir ils viennent tous se confesser; ainsi ils
pourront deux fois recevoir la sainte communion. Leur
maison s'appelle : ( San-te t'ang n, t le temple des
trois vertus n. Je prends ces trois vertus comme sujet
de quatre instructions : la foi, I'esp6rance, 1'amour
de Dieu, la charit6 envers le prochain.
17 novembre. -

Il est conclu que le second fils de

Tsao," qui a 6te jadis seminariste, ouvrira une ecole
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du soir pour des catkchumbnes duvoisinage. Au d6but,
il aura quatre 6lves, et ii y a bon espoir que leur
nombre s'accroitra.
i8 novembre. - I y a un chretien gravement malade
a une heure de distance. II faut I'administrer... II
pleut... le sentier est boueux... ii faut y aller A pied...
mais tout cela est leger, quand on porte Jesus avec
soi. Je retourne tout crott6 a Tsaokia; on me prie de
benir un champ r6cemment achet&. Aprbs avoir
"demande une abondante benediction pour de si braves
gens, je pars sur un cheval envoyd de Kiangkeou.
A Kiangkeou il y a cinquante baptis6s, beaucoup
de catichumenes, une socite6 riche, une &cole avec
douze garcons et maitre Peng, qui se plaint de ce que
son salaireest inferieur a celui du maitre de Tchongkiangfang, qui a moins d'6l1ves. Un bolcheviste lui
aurait, certes, conseill6 la grive. Je lui ai propose
d'ouvrir pendant I'hiver une ecole du soir pour catechumenes. 11 a acceptU : il donnera 1'enseignement,
la socite. procurera le p6trole, j'enverrai les livres;
et j'emploierai toute mon eloquence pour persuader
aucur6 d'augmenter le salaire. I1 ne restait qu'a trouver
des el6ves. Dans les quatre jours suivants, nous en
avons trouv6 onze qui ont le desir et le temps de se
mettre a i'etude du catichisme.
20 novembre. - Je suis rappele A Tsaokia. Le pere
Tsao, qui 6tait un peu fiUvreux depuis quelques jours,
est tomb6 gravement malade, et ii demande I'extremeonction. Je pars le matin et rentre le soir a Kiangkeou.
Pour le reste, la mission de Tsaokia sc passe comme
les autres :deux sermons par jour, cat6chismes, visited
aux families. Toute la journ6e,machambre est encombree de curieux, qui se disent entre eux leurs impressions sur mes habits, mes grosses mains, ma'calvi-
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tie, etc., qui viennent admirer mes repas, combien je
mange, comment je mange.
22 novembre. - Je retourne a cheval i I Yang... En
route je demande a notre bon Maitre de prot6ger tous
ces braves chretiens que j'ai vus, et je Le remercie de
m'avoir confi6 un si beau ministere.
Jean-Gabriel MEYER.

Exrtrait d'une lettre de ma saur SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, saeur servante de I'hkpital de HWenchow &
la Trs Honorie MIre Emilie MAURICE.
24 juillet 190o.

MA TRkS HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais !
J'ai la confianceque du haut de son trbne de gloire,
notre bienheureuse Mere regarde avec une particulirre bienveillance celles qui, a quatre mille lieues
de Rome, I'ont cCl6brbe dans le silence et les labeurs
ininterrompus du service des pauvres: Elle leur reserve
quelque belle fete au ciel.
En attendant, nous tachons d'aider de notre mieux
la Mission, soignant dans notre h6pital chritiens et
catchumenes; de cette facon notre maison est vraTment la maison de Dieu oi ses enfants sont recus avec
joie et affection. Ils ne sont pas obliges d'aller a
l'h6pital protestant.
Nous recevons aussi et en beaucoup plus grand
nombre des paiens qui apprennent parfois chez nous a
connaitre notre sainte religion. Ils vont meme k
1'6glise quand ils peuvent marcher. Ils sont frappes
de l'affluence des fiddles, et cela leur donne l'idee de
mettre leurs enfants dans les ecoles chretiennes, ce
qui est le commencement de la conversion pour toute
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une famille. Mais ici l'apostolat est beaucoup plus
difficile que dans les pays chritiens oii nos Sceurs ont
affaire a des fiddles oublieux ou igaris...
II faut etre en Chine pour se faire une id6e du
genre de vie qu'on y mine, des difficultis a vaincre,
des precautions a prendre en pays infidele. La priere,
la patience qui sait attendre, la prudence qui se possede, sont plus necessaires que le zile et I'activit6. La
furia francaise est absolument incomprise...
II y adeux mois que nousavons pu ouvrir le pavilion
des femmes, et dijA ii est presque rempli. II le serait
si I'argent ne nous manquait pour acheter des lits. II
faut attendre 1'an prochain.
Que de tristes plaies dans ces salles! En Chine, il
faut prendre les b6bis avec les mamans; les unes ne
se s6parent jamais des autres, mime quand ils mangent
le riz. En ce moment, nous tichons d'habiller un peu
les poupons qui, durant les chaleurs, sont en costume
plut6t sommaire, les mamans trouvent que cela simplifie beaucoup leur besogne.
Nous leur faisons done de jolis pantalons rouges a
fleurs, en toile du pays.
Cet h6pital de femmes est tris interessant.
Plus je vieillis, plus je constate, ma Tres Honoree
Mire, que ia premiere condition pour venir en Chine,
c'est de d6sirer et d'aimer les Chinois : sans cela. on
ne fait que languir et on entrave les oeuvres. Une
grande gen6rosite et une bonne dose de gaiet6 sont
absolument necessaires pour y demeurer, surtout dans
les Missions eloignies et solitaires comme la n6tre, oh
il n'y a guire de jouissances extirieures pour la pietc,
ni de satisfactions pour le coeur, ni pour I'amourpropre.
Personne en France ne comprend non plus cette
difficult6 de langue. Notre patois est a pen prbs
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comme le basque ou le breton pour un Frangais.
Jugez, ma Tres Honoree Mere, de la difficult6
d'instruire de pauvres moribonds, d'autant plus que les
mots reprisentant des choses surnaturelles ou des
id6es religieuses, sont inintelligibles " des paiens
illettres. Ils n'ont jamais compris que les choses matrielles et sensibles : boire, manger, dormir, gagner
des sapiques. C'est leur unique sujet de conversation.
Je demande souvent a notre bienheureuse Mire de
nous garder le coeur en haut; il est plus ais6 de
descendre que de monter.
Je viens de recevoir la visite d'un missionnaire
hollandais des environs, qui a chez lui des vierges
chinoises, et tout pris de la une creche paienne. Je
lui ai promis de prier notre bienheureuse Mire de lui
obtenir pour ses vierges cette crkche. Sur cinq ou
six cents enfants donnes chaque annie, a peine quatre
ou cinq survivent. Quelle moisson! Dans ce pays, il y
a des villages oiu on a peine a trouver une petite fille.
Les meres, pour marier leur fils, retiennent ce'le de
la voisine, disant : c(Ne la tue pas quand tu en auras
une n. On l'apporte

a la future belle-mere, qui la

nourrit et l'61ive. Ma Tres Honoree Mire, quelle
horreur ! Et ce n'est que trop vrai.
Votre cceur sera consolJ en apprenant que journe!lement, vos filles soignent en ce moment (sans docteur) six a sept cents pauvres.
La blouse est inconnue dans nos regions, mais non
l'6ventail; je vous Favoue, sans cet objet, on serait
souvent incapable de respirer. Comment ne pas desirer
ardemment la brise du ciel...
Soeur SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Leuire de la minte a M. PLANSON,
assistant de la Congrigation.
\W enchow. HCpital Jean-Gabriel, 9 juillet 1921.

_Mos RESPECTABLE PERE,
La grdce de Aotre-Seigneur soit avec nous pour jamais
A I'heure oii je vous 6cris, nous touchons A I'anniversaire du premier typhon de 1920, lequel inaugura
les desastres de cette rigion,deux fois ravagee par un
cyclone, deux fois inondie et d6solee par la famine
depuis six ou huit mois. Je ne parle pas des d6sastres
particuliers
a la Mission : chapelles et 6coles
detruites par les 61iments en fureur, et cela par deux
fois en un seul &te.
On nous assure que dans quelques semaines, on
pourra couper la premibre r6colte de riz pour 1921.
Avec quelle anxi-t- on compte les jours avant qu'il
soit mfir! Ce precieux grain a triple de prix, et
presque partout, dans nos campagnes, il fait defaut.
Pendant que je vous ecris, M. Prost revient d'une
longue tourn6e dans la region la plus 6prouv6e, il me
dit qu'on y mange les feuilles des arbres.
Outre leurs occupations ordinaires, nos missionnaires sont continuellement obliges de faire des
d6marches A Shanghai pour obtenir des secours en riz
ou en argent, puis d'organiser les r6partitions, ce qui
n'est pas chose ais6e dans une contr6e si peuplee et si
malheureuse. Comment ne pas faire des mecontents
quand on peut a peine donner A chaque individu de
quoi vivre pendant un jour, ou bien la valeur d'une
piece de cinquante centimes? Ah! que le bien est
difficile a faire en pareil moment!
Ma premiere compagne dans cette fondation, soeur
Mary Costerton, une londonienne convertie (toute sa
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famille est protestante), a l'aide de secours recus
d'Amerique, a essaye de distribuer du riz dans un
local donnant sur la rue. En peu d'heures, nos murs
d'enceinte 6taient assieges par un millier de personnes, la plupart d'une maigreur extreme et v.tues
de haillons. Cette foule houleuse etait composbe en
partie de mendiants, en partie de fameliques chass6s
de leurs montagnes par le besoin. On n'y trouvait
plus d'herbes ni de travail.
Le mandarin nous offrit la police que nous refusimes.
Plus tard, durant pres de quinze jours, la a dear
Sister Mary , distribua elle-m6me du riz ou quelque
menue monnaie. Impossible de continuer : nos domestiques ne reussissaient pas a obtenir l'ordre, et de
plus, notre petite cit6 catholique, plac6e au centre de
la grande ville paienne, 6tait envahie par des centaines de mendiants qui passaient la nuit dans les
nombreuses pagodes environnantes et ne quittaient
guire nos portes. Je ne crois pas que vous puissiez
avoir une id6e, mon respectable Pere, des clameurs
et des g6missements de ces malheureuses families.
(Vous souvenez-vous encore des voix stridentes et
nasillardes de nos pauvres Chinois)? C'&tait navrant.
II fallut embarquer ces malheureux pour leurs villages
respectifs en leur donnant A chacun une petite somme.
Mais d'autres reviennent chaque jour, et A l'heure
ou je vous 6cris, j'ai le cceur bris6 en les entendant.
La misbre augmente A chaque heure. Et M. le procureur de Shanghai m'6crit que je n'ai plus de cr6dit. II
y a un arr6t dans le payement de l'argent francais, sur
lequel je comptais pour aider nos pauvres chritiens
des villes ou des campagnes. Mon ambition serait de
les sauver de la misere pendant cette 6poque critique
qui va pr6c6der la moisson.
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Que de soucis pour nos missionnaires et comment
s'6tonner s'ils vieillissent avant 'Page?
Au milieu des tristesses de cette annee de famine, il
y a deux choses consolantes a noter : I* la Mission
catholique a grandi notablement en influence et en
estime devant les autoritis locales et la population;
2* les nombreux catichistes qui ont aid6 les missionnaires dans la r6partition des secours ont montre un
devouement et (ce qui est plus rare chez le Chinois)
un d6sinteressernent remarquables.
Quand on songe a la cupidit6 et a 1'6goisme des
commercants et meme de certaines autorites paiennes,
qui ne cherchaient qu'a spEculer sur la chert6 du riz,
on admire l'effet de la grace dans l'Ame de nos
niophytes.
Pardonnez-moi ces longs d6tails, mon respectable
Pere; j'ai le coeur et l'esprit tout pleins de ces choses
qui nous occupent depuis des mois et nous preoccupent
encore davantage.
Ces 6preuves m'attachent de plus en plus a cette
Mission si vivante et si int6ressante.
Je remercie Dieu de m'avoir accords la grace d'y
terminer ma carriere dans cette vie solitaire et cachee.
Quel bonheur d'y vivre loin de toute relation mondaine et d'y voir grandir notre sainte foi parmi les
infideles!
Soeur SAINIE-CLAIRE DEVILLE.

LE DIXI-ME ANNIVERSAIRE DE L'HOSPICE SAINT-JOSEPH.
LA REMISE A M. LO-PAHONG DE LA CROIX DE
CHEVALIER DE SAINT-GREGOIRE.

Dans les grandes villes, a c6te des grosses fortunes
et du luxe de quelques personnes, il est surtout des
miseres sans nombre. Shanghai n'echappe pas A la
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regle commune : le nombre de ses misereux s'accroissait encore du fait que des catastrophes fr6quentes
venaient fondre sur une province du nord et qu'immanquablement une grosse quantite de ces mis6reux
venaient s'abattre sur notre ville, pensant y trouver du
travail ou quelques secours en mendiant.
Ils se r6fugiaient principalement du c6t6 de
Tongkadou; et qui, parmi les Shanghaiens, n'a vu le
long des criques qui sillonnent cette partie de la ville
ou sur les terrains vagues ccs paillotes infectes oh
s'amassaient des centaines de pauvres mis6reux en
loques ? Leur vie? Les femmes et les enfants la
gagnaient en mendiant ou en pillant.
La vue de ces miseres et de mille autres hilas ! qui
abondent, toucha le cceur d'un Chinois, catholique
excellent, M. Lo Pa-hong. II voulut recueillir ces
infortunes, soulager les corps et en m8me temps, si
possible, sauver les ames.
Tout confiant en la protection de son patron, saint
Joseph, il commena I'ceuvre qui est aujourd'hui l'hospice Saint-Joseph; il r6ussit & y interesser la municipalit6 chinoise; le terrain fut trouve; les anciens
murs de la ville fournirent des briques; M. Lo chercha
des souscriptions; elles vinrent.
L'hospice confi aux soins des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul hospitalisait au debut cinq cents personnes; c'6tait d6ej un beau chiffre. Mais le nombre
des mis6reux est infini et le cceur de M. Lo n'a jamais
su refuser; il se mettait bient6t & construire de nouveaux bitiments; puis, devant de nouvelles demandes,
de nouveaux batiments vinrent encore et, aujourd'hui,
l'hospice Saint-Joseph abrite mille huit cents personnes.

Les ressources? presque aucune de fixe; M. Lo
doit s'ingenier pour trouver les sommes qui sont
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-l'entretien de tant de personnes et ce
nbcessaires
U'est pas une petite chose, puisque les depenses journalieres atteignent aujourd'hui trois cents dollars et
que 1'on a depens6 dans cet hospice depuis dix ans
sept cent mille dollars. Le mot de miracle a 6te prononc6 : est-il trop fort?
Non content de cette ceuvre qui absorbe une grosse
partie de ses instants, M. Lo, sans compter la gestion
de ses affaires personnelles et les questions municipales - on sait qu'il est conseiiler pres du Conseil
municipal francais, qu'il est conseiller de la'municipalit6 chinoise, directeur des tramways, de l'l6ectricit6 et des eaux en ville chinoise - est a la tote de
toutes les ceuvres catholiques; il visite les malades,
secourt les pauvres, participe aux comites de famine,
et le dimanche va faire le catechisme et enseigne la
religion aux paiens dans les environs. On ne saurait
dire le nombre des ames sauvies par lui, amenees par
lui a la religion catholique.
II faut ajouter que ce zele est alimenti par la
priire la plus ardente. II assiste a la messe quotidienne, fait la communion aussi souvent qu'il le pent,
assiste aux benedictions du tres saint Sacrement et
lorsqu'il est seul dans son automobile, on est sar de
le rencontrer, recitant son chapelet pour une ceuvre
qu'il a en vue, ou lisant un livre de piite. Ce zile
est sauvegard6 par une humilite tres reelle; il ne
cherche pas sa gloire; il ne veut que celle de Dieu
et de saint Joseph. I1 n'est pas 6tonnant que le
Saint-Pere lui ait done accord6 la croix de chevalier
de Saint-Gr6goire; c'6tait pour f ter cette decoration
en meme temps que pour c616brer le dixiime anniversaire de la fondation de l'hospice Saint-Joseph
qu'une fete avait &t6 organisee hier. La chapelle de
l'hospice itait absolument bond6e de Chineis; plu-
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sieurs Franqais avaient 6galement tenu &venir t6moi-.
gner M. Lo toute leur estime en assistant a la c6r6monie. Outre les repr6sentants des diverses communautis religieuses de la ville, citons M. et Mine Wilden,
M. et-Mme de la Prade, M. et Mmie Mailly, M. et
Mme Baudez, M. Chapeau, M. Grosbois, etc. La
c6remonie 6tait pr4sid6e par S. G. Mgr Morel, archeveque de Pondich6ry, assist6 du R. P. Beauce, recteur
de Zikawei et des RR. PP. Vignal et Jouve, faisant
office de diacre et de sous-diacre. Au chceur assistaient Mgr Fayolle, vicaire apostolique de Souifou et
Mgr Rouchouse, vicaire apostolique de Tchentou.
La lecture du d6cret nommant M. Lo Pa-hong
chevalier de. Saint-Gr4goire, fut faite par le R. P.
Beauc6, puis la croix fut attach6e sur sa poitrine par
S. G. Mgr Morel. Une messe pontificale suivit, a
laquelle M. Lo ainsi que les membres de sa famille
tinrent a faire la sainte communion.
Un petit goiter r6unit apres la messe les assistants.
M. Lo se leva et fit en chinois ce discours que traduisit parfaitement en francais M. Tsu :
t Mon gen6ral, Monsieur le Consul g6n6ral, Monsieur le Consul, Monseigneur, Mesdames et
Messieurs,
t Permettez-moi de vous exprimer, en premier lieu,
mes bien sinceres remerciements d'avoir bien voulu
accorder I'honneur de votre pr6sence A l'hospice
dont nous ftons aujourd'hui leedixieme anniversaire.
ttL'hospice Saint-Joseph est n6 la meme annie que
la R6publique. Sa naissance est due aux aum6nes et
aux efforts des autorites des bureaux de bienfaisance, des notables et des commerqants charitables de
la place.
a Au d6but, on ne comptait que de cinq a
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six cents personnes A l'hospice, mais ce nombre
s'augmente d'ann6e en ann6e, et nous avons actueliement mille huit cents personnes.
« Nous avons, en outre, huit dispensaires. Tous les
jours, un bon nombre de malades accourent auxdits
dispensaires demander le soulagement de leurs souffrances. Le dispensaire de Yangtszepoo scul soigne
annuellement quatre-vingt mille malades. I1 faut
compter pour les huit dispensaires de cinq a six cent
mille malades soignes chaque annie.
i Pour l'hospice lui-meme, les d6penses journaliires atteignent trois cents dollars; pendant ces
dix ans, nous avons d6pens6 plus de sept cent mille
dollars et ces sept cent mille dollars, Mesdames et
Messieurs, sortent pice par piece de votre bourse
charitable. Cependant, etant catholique, je ne puis
m'emp&cher de rendre grace au grand saint Joseph,
patron de l'hospice, qui a ouvert votre coeur charitable,
car c'est par votre charit6 que ces mille huit cents
pauvres peuvent entretenir leur vie ici-bas, peuvent
avoir de quoi manger quand ils ont faim et de quoi
s'habiller quand ils ont froid.
u Je ne puis m'empecher non plus d'exprimer mes
chaleureux remerciements aux chores Sueurs de Charit6
et particulibrement A l'6minente et devouee Soeur
Sup&rieure qui prodiguent jour et nuit des soins
maternels A ces mille huit cents infortunes : vieillards,
vieilles, enfants abandonn6s, aveugles, fous, folles,
invalides, malades incurables, que tout le monde
repugne A soigner.
i En terminant, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de representer les mille huit cents pauvres,
actuellement rkfugies a l'hospice et, en leur nom, de
vous remercier de tout le bien que vous leur avez fait
et que vous continuerez A leur faire. n
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S. G. Mgr Morel ripondit au discours de M. Lo
Pa-hong en se disant heureux d'avoir &t l'instrument
de la Providence pour attacher sur sa poitrine une
croix si bien m6rit6e et, apres avoir felicite M. Lo de
sa foi, de son admirable confiance en saint Joseph, il
lui souhaita de voir briller bient6t sur sa poitrine la
croix de commandeur. M. Wilden, consul g6n6ral de
France, fit ressortir tout le bien que faisait l'hospice
et dit combien la distinction de M. Lo avait te6
merit6e.
M. Lo, en remerciant S. G. Mgr Morel et M. Wilden, eut un mot tout particulier pour M. de la Prade;
celui-ci, dans une petite repartie pleined'esprit, assura
que M. Lo faisait au moins un miracle : une partie
des aum6nes qui subvenaient aux besoins de l'hospice
venait des amendes inflig6es en CoIr mixte et c'est
ainsi que M. Lo transformait le vice en vertu.
Apres un discours en chinois, plein de verve et de
feu de M. Ma Siang pei, qui fut fort applaudi, ce fit'
de bon coeur que l'assembl6e entiere but a la continuation de l'ceuvre et a la sant6 de M. Lo.
(Echo de Chine.)

AFRIQUE
ALGERIE
HOPITAL CIVIL DE MUSTAPHA

(ALGER)

Les 29, 3o avril et i" mai, dates a jamais memorabies qui avaient 6t6 choisies pour la c6lebration de
notre triduum, notre chapelle, avec son tr6ne aux couleurs mauves, d'oii Ia bienheureuse Mere semblait sourire a tous les infortun6s de la vie, cachait pour un
instant sa mis~fe sous les magnifiques bannieres et
oriflammes, d6di[es a nos Bienheureuses martvres.
Des le premier jour, I'affluence des malades et
autres personnes preposees au service des malades fut
nombreuse, soit a la messe de communion, soit encore
aux offices du soir, affluence qui alla toujours en
augmentant jusqu'au dernier jour, oi la chapelle de
l'h6pital se trouva trop petite pour cette foule avide
de venir v6enrer les reliques de celle qui fut, durant sa
vie, avec saint Vincent, la consolatrice des pauvres et
des malades. Chaqae soir de ces trois jours, nous
prmcs entendre louer, a qui mieux mieux, les vertus
de nos Bienheureuses martyres d'Arras.
M. Payen, le respectable superieur du s6minaire,
nous montra, dans un langage pieux, la bienheureuse
Louise de Marillac fiddle A I'appel de Dieu et recompens6e dans ses oeuvres de charit6. Le second jour,
notre cher confrere, M. Castel, nous montra, avec son
Ame d'ap6tre, ce que peut la foi dans des Ames telles
gue celles de nos Bienheureuses martyres, si combl6es
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de la grice d'En-Haut. Le dernier jour, Mgr Leynaud,
notre respectable archeveque qui aime tant les enfants
de saint Vincent, venait dire la messe de communion
et donner en meme temps la confirmation a plus de
vingt malades, dont quelques-uns couches sur des
brancards, ce qui, en particulier, toucha fortement Sa
Grandeur. A cette messe, nos Sceurs, avec de nombreux
malades, s'approcherent de la table sainte pour y
recevoir le pain qui fait germer les vierges et donne
la force et le courage aux malades. Le soir de ce beau
jour, M. Frasse venait chanter les v6pres de la
bienheureuse Louise de Marillac et cl6turer, par un
magnifique appel a l'imitation des vertus de notre
bienheureuse M.re, ces journ6es jamais inoubliables.
Que de grices de toutes sortes obtenue3 durant ces
trois jours! Sans parler de nombreux retours dont ces
fetes ont &et I'occasion, de nombreuses communions
d'hommes en particulier, je me contenterai de voussignaler, Monsieur et Tres Honore Pere, !a guerison
d'une sceur de la Charit6 de l'h6pital de Constantine,
condamnee par tous les medecins.
La pauvre fille nous est arrivke dans un etat lamentable, si bien que tous ici nous nous dimes, des le
premier jour de son arrivie a I'h6pital de Mustapha :
( A quoi pensait-on a Constantine, de faire voyager
cette sceur sur un parcours de plus de 200 kilometres? ,
Ici les docteurs, d&s leur premiere visite aupres de la
chire malade, ne cacherent pas leur anxi&t6. C'est
alors que, toute esperance 6tant a peu pres perdue du
c6t6 de la terre, les soeurs songerent a commencer une
neuvaine A la bienheureuse Louise de Marillac pour la
terminer avec le triduum, en vue d'obtenirdu ciel, par
l'intercession de la bienheureuse servante de Dieu, la.
gu6rison de notre bonne sceur. Couch6e dans son lit
de l'infirmerie sans pouvoir faire le moindre mouve-

ment, je lui portais chaque jour de la neuvaine la sainte
communion.
Lorsque le dernier jour de la neuvaine, qui 6tait le
premier du triduum, la bonne soeur demande Ase lever,
disant a ma soeur Boissin, notre vinerie superieure,
que pour ce matin elle veut aller communier avec ses
compagnes a la chapelle de 1'h6pital, l'on se demandait si elle ne perdait pas la t&te; mais devant cette
volont6, que dis-je, devant cette foi, ma sceur superieure
la fait accompagner, soutenue par deux de ses compagnes. Le soir du premier jour, elle assiste a tous les
exercices; le lendemain, elle ne veut plus de soutien,
cependant une soeur I'accompagne par mesure de precaution; le troisieme jour, elle allait et venait toute
seule et depuis lors, elle a pris du service dans une
salle de ce vaste h6pital. Un medecin qui l'a auscultie
n'en revenait pas, et n'a pu s'emp&cher de faire cet
aveu : u Ma Sceur, nous voici en presence d'un cas fort
toublant.
.
H6 bien, oui! Dieu soit loue ! A Domino factum est
istud, nous sommes-nous tous ecriis, et vous, 6 bienheureuse Louise de Marillac, soyez a jamais bWnie et
remerciee de nous avoir obtenu une si grande grace,
d'avoir &t6 l'instrument d'un si &clatant miracle.
Ph. ADVENIER.

BONE
Dans le beffroi massif et dans la gracile coupole,
chantez, cloches de la paroisse et de la basilique. Sur
la ville agitee et sur la verte plaine, sur le port trdpidant et sur le golfe assoupi, jetez le reseau de votre
voix berceuse, 6grenez une a une les perles de votre
cantique, pendant que pieusement, dans sa parure
d'6pous6e, frissonne la cathedrale.

-

767 -

La ravissante parure! Sous le parvis, des palmes se
dressent - troph6e de victoire - dont le rigide email,
aux tons de p.le 6meraude, est serti de fleurs, et le
long de la nef, en de fines guirlandes, les campanules
courent, ici se nouant, dans le sommet des arcs, a des
couronnes de roses et de lis, laenchissant de leur delicate souplesse, sur le ffit des colonnes habillees de
rouge 6tamine, les orifiammes aux devises parlantes
et les cartouches aux chiffres immortels, que de menus
pavilions en faisceaux soulignent d'un flot blanc et
azur.
Et le lacet fleuri serpente dans le sanctuaire, en de
colrts et gracieux festons, parmi les bannieres aux
m6daillons de riche miniature, jusque pres du retable
oi s'el1ve la gloire, dans un cadre de velours grenat.
Quelle lumineuse apotheose jaillit de cette toile
representant le Christ, charg4 de la. croix, qui accueille
d'un geste.de bin6diction Louise de Marillac, amenuisie et diaphane, dans 1'attitude de la priere, avec
les mains iointes et le regard inspire, pendant queplus
bas, dans le profil ail de leur blanche cornette, les
quatre soeurs d'Arras adorent, doucement fascin6es par I'&ternelle r6compense, dont un ange deploie le
symbole.
Ce tableau est fr6missant de vie, a tel point qu'une
femme du peuple disait, naive : a Ces Filles de la Charite, j'attends qu'elles se tournent pour reconnaitre
leur physionomie que je devine. »
Vendredi 28 janvier. - II pleut, mais a sept heures
et demie, Ia cathedrale est presque pleine d'un petit
monde, hier remuant et aujourd'hui tranquille, qui va
recevoir lespr6mices du triduum. Derriere ces enfants,
des fid&les ont pris place en rangs serr6s. M. le chanoine Branche est a l'autel. Mgr l'Eveque monte en
chaire et, pour son jeune auditoire; retire quelques
25
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lemons de l'attitude de la bienheureuse Louise dans le
tableau qui domine I'autel; elle est a genoux, devant
le Christ qui porte la croix; a son exemple aimons
Dieu, faisons la priere, acceptons lasouffrance.
Le sacrifice reprend son cours. Aussit6t la ferveur
des ames se manifeste dans le religieux elan de la
chorale; il nous est donni d'entendre deux suaves
inspirations d'Anne de Saint-Martory et de Dellerba:
Le Seigneur a loud la femme forte, et Parles chants les
plus magnifiques, et encore deux morceaux remarquis
de la Lyre ang6lique : Voici l'eure solennelle, et Mon
Dieu, mon Dieu, si je vous aime.
A cinq heures et demie du soir, 1'6glise est occupee
par une foule grandissante qui 6coute ravie, et la cantate de La Tombelle, que d6taillent avec art les societaires de Louise de Marillac unies aux Enfants de
Marie de la Creche, et le panegyrique de la Bienheureuse prononce par M. Duhour, superieur du grand
Seminaire de Constantine. Placer sur le chandelier
cette pure lumiere qu'est la belle ame de Louise et,
pour la gloire de Dieu, la faire rayonner aux yeux
des hommes, dans la splendeur de ses oeuvres charitables, tel fut le plan magistralement d6veloppe de
ce digne fils de saint Vincent.
M. l'abb6 Brunier, cure de Sainte-Anne, donna le
salut, et la chorale, poursuivant ses melodieux exploits,
se signala dans l'ex6cution d'un Panis angelicus et du
Tantum de Gi6ly. Les voix de Miles Lembo et M. Anselme furent d'une expression saisissante.
Et la foule s'6coula, edifi&e et meilleure, apres avoir
v6n6r6 la relique de la Bienheureuse, cependant que
resonnait un chant final : Rome a parl.
Samedi 29. - Nous sommes a Hippone sous un clel
radieux. 11 est huit heures. Sur la plaine, une brume
fluide deroule son 6charpe argentie. Avec sa coutu-
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mitre distinction, M. le chanoine Leroy fait aux Filles
de la Charit6 les honneurs de la basilique. Dans le
sanctuaire, c'est le triomphe de la limpidite discrkte :
le soleil, tamis6 par les verrieres, baigne de lumiere
douce et attenu6e le bleu manteau stri6 d'orqui d6core
I'abside. Des fideles nombreux et une imposante d616gation de toutes les communautes de la ville emplissent la grande nef et une partie des bas-c6tes,
tandis que les bons vieillards des Petites Seurs, en
tenue de fete, se rangent dans le transept. Mgrl'Lveque,
entour6 de tout le clerg6 de B6ne, assiste pontificalement A la messe,'dite par Mgr Simorre, vicaire g6ndral,
qui, d'une voix claire et nuanc6e, nous decouvre, apres
1'evangile, les charmes de la vie interieure de notre
Bienheureuse, en des pages doctrinales quine seraient
pas dpplac6es dans l'ouvrage c61ebre : l'Ami de tout
apostolat.
Mais voici que des chants pieux s'blevent, en une
surnaturelle harmonie dont les cheres enfants de l'orphelinat ont le secret, et quand, apres la communion
longuement distribu6e, le saint sacrifice prend fin, une
procession s'organise qui va fleurir de majest6 resplendissante cet inoubliable matin. On pouvait voirtoutes
les religieuses pr6sentes, Filles de Ia Charit6, Sceurs
de la Doctrine, Petites Soeurs des Pauvres, s'avancer
un cierge . la main; les prktres venaient ensuite, pr6c6dant les reliques, celles de la Bienheureuse, que
portait, rev6tu de la chape blanche, M. Frasse, directeur des Sceurs fe Saint-Vincent, celles de saint Augustin que Sa Grandeur, dans toute la pompe du.pontificat, elevait au-dessus des fronts inclines. Soudain,
A la tribune, un motet retentit qui, par sa lente et suppliante modulation, 6voqua une scene des catacombes.
L'6moi sacr6 fut indicible lorsque, aux moniales agenouill6es en couronne aupres de la sainte table, et aux
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chrbtiens prosternes a leurs places, Monseigneur,
ayant rappele le souvenir du grand 6veque d'Hippone,
patriarche de la vie religieuse, donna la benediction
avec le bras de saint Augustin.
Seul le salut du tres saint Sacrement devait clore
convenablement cette solennite. C'est M. le chanoine
Avisou, aum6nier de 1'orphelinat, qui accomplit cette
fonction liturgique.
Le soir, a la mame heure que la veille, la cath&drale regorgeait d'une affluence plus compacte encore.
A la fin de la belle cantate aux martyres, M. le chanoine Leroy prit possession de la chaire et, pendant
pres d'une heure, il exalta,

d'une voix dilatee et

vibrante, la gloire des seurs d'Arras. Son auditoire le
suivait avec cet int&r&t affectueux et profond que
depuis longtemps il lui a vbu6 et il put ainsi entendre
et savourer de remarquables apercus sur les motifs
determinants de la vocation religieuse, et sur le drame
sanglant qui, au cours de la Revolution, conduisit au
martyre quatre Filles de la Charite.
M. le chanoine Maurel, design6 pour la benediction
du tres saint Sacrement, s'acquitta de cette mission
avec une vigueur renouvelee.
Dimanche 3o. -

La messe de communion constitue

un triomphe pour Notre-Seigneur, auteur de toute
saintet6. Elle est c6Ilbr~e par M. Frasse qui, dans
une allocution bien goit6e, nous fait contempler, en la
bienheureuse Louise de Marillac, un abime d'humilit6
que, par une r6ciprocite touchante, tieu voulut combier des tresors de sa grace et de son amour.
Quelle impression d'art et de pikt6 eprouvent les
assistants, lorsque, dans le recueilement decette heure
celeste, des voix pures traduisent en de merveilleux
accents i'Invocation i Marie de Poivet, la priere Mon
Seigneur et mon Dieu de Blanchet, et le cantique d'ac-
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tion de graces, O mon Dieu, je vous adore, duo impressionnant qui met en relief le talent musical- de
Miles B6chu et M...
Mais ce qui fut 6difant au supreme degr6, c'est
1'interminable theorie de communiants et de communiantes. La messe commenc6e a six heures et demie se
terminait a pres de huit heures.
A dix heures et demie, l'eglise aux vastes dimensions ne suffisait pas a contenir la foule accourue a
1'office pontifical. Tous les rangs de la soci6tA y
etaient confondus dans une meme pens6e religieuse
et patriotique; les hommes s'y faisaient remarquer par
leur tres grand nombre, et parmi eux les magistrats de
la cit6 et ceux qui portent le faix du pouvoir, mus par
Ie haut et lgitime d6sir de rendre hommage a ces
servantes des pauvres et des desh&rites que sont les
Soeurs de la Creche. Aussi bien Monseigneur eut cure
de n'oublier personne dans l'ample distribution
d'eloges qu'il prodigua a la suite de 1'6vangile, apres
avoir salu6 en Louise de Marillac une gloire de la
France autant que de l'tglise, ct dans ses filles les
porte-drapeau de la religion et de notre influence a
l'6tranger.
La maitrise de Ia cathedrale se surpassa dans les
chants liturgiques d'apres l'edition vaticane, et dans
la messe de Gounod en ut majeur a deux voix egales.
Une impression de juvenile et puissante ardeur se
degageait de cette execution oit nos soldats de demain
faisaient passer toute leur Ame. Nous avons note un
Pater en re d'Young, traduit avec une vraie science de
la m6lodie par un distingu6 soliste. Mile Muess occupait l'orgue et, de son jeu brillant, rappelait le maitre
dont elle porte le nom et qui fit pendant quarante ans
le charme de nos fetes religieuses.
C'est ainsi que pour 6lever les coeurs vers Dieu, la
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musique s'unissait a la liturgie, dont les prescriptions
furent observses'avec soin, grace a l'autoriti des moniteurs de c6r6monies.
La r6union du soir allait couronner a cinq heures et
demie les solennitis du triduum. Elle fut belle et
impressionnante au deli detout espoir. Apres le Magnificat en faux bourdon de Bucceroni, Monseigneur prononda le panegyrique de la bienheureuse Louise de
Marillac. II montra en elle une ame noble, pure,
6prouv6e et feconde. L'assistance &coutait, avide et
silencieuse. Dans les bas-c6tes, hissees sur des bancs
en gradin, des grappes humaines se pressaient. En
haut de la nef, cheminots et cheminotes catholiques
taient groupis, avec leurs drapeaux aux chatoyantes
couleurs.
Lorsque fut achev6 ce vivant tableau de la perfection religieuse, le salut du tres saint Sacrement commenca dans les acclamations de 1'0 Salutaris et du
Sanctus de Beethoven, se poursuivit dans 1'explosion
d'enthousiasme du Te Deum, s'exalta dans ce cri de foi
qu'est le Tantum de Mozart. Mgr I'Eveque 6leva le radieux ostensoir d'or, pour benir la foule inclinie,
priante, attendrie jusqu'aux larmes.
Une derniere fois, la cantate de La Tombelle distilla surl'assembl6e la douceur de ses religieux accords,
pendant que tous se presentaient empresses a la sainte
table, pour baiser la relique expos6e depuis trois jours
a la veneration des fideles.
O sereines Bienheureuses, protigez du haut du ciel
la bonne paroisse qui vous a decern6 les honneurs du
triomphe; gardez le pasteur qui, d'une grice tant
aimable, vous ouvrit les portes de son 6glise; assistez
les communaults religieuses qui vous ont fait un virginal cortege; b&nissez surtout la famille qui est
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v6tre, et avec elle, la noble phalange de ses bienfaiteurs et de ses clients.
(Semaine religieuse de Constantine.)

TUNISIE
Nous extrayons d'un article dIe M. Gleizes, paru dans la
Revue tunisienne sous le titre de Saint Vincent de Paul
esclave A Tunis, le passage suivant qui montre ce que furent

les negociations de Savary-de-Breves A Tunis, pour la delivrance des esclaves francais, alors que le saint se trouvait
captif en cette ville.
Le medecin spagirique me laissa, dit saint Vincent A
son neveu, vrai anthropomorphite I qui me revendit t6t
apres la mort de son oncle, parce qu'il ouit dire comme
M. de Breves, ambassadeur pour le roi en Turquie,
venait, avec bonnes et expresses patentes du Grand
Turc pour recouvrer les esclaves chritiens.
La n6gociation de cet ambassadeur est racontee par
son secretaire, dans la Relation des voyages de M. de
BrIves, tant en Grece, Terre Sainte et pgyvpte qu'aux
royaumes de Tunis et d'AlgerA. Elle d6bute ainsi :
t Apres que par 1'espace de vingt-deux ann6es
M. de Breves eut r6sid6 ambassadeur A la Porte du
Grand Seigneur des Turcs avec toute la dignit6 pour
la France, I'utilit6 pour la chretiente, le jugement,
I'honneur et le bonheur qu'on saurait souhaiter, le
roi, estimant sa vertu et le voulant employer en de
plus importantes affaires 3, le rappela de sa charge,
x. Donnant k Dieu une figure humaine.
2. In-4, Paris, 1628. Slnivie.du traitifait,en annwie ibo4. entreHenry

le Grand, roi de Franceet de nvavarre, et Sultan Amat, empereur des Turcs,
far Fentreprise de Messire Franfois de Savary, seigneur de Breves, lors
ambassadewr...
3. 41. de Breves etait rappeli de Constantinople pour etre ambassa-
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des le commencement de l'an 16o5, mais avec ordre
de faire plainte au Grand Seigneur des incursions
que les corsaires de ses royaumes de Tunis et d'Alger
faisaient continuellement sur les vaisseaux francais et
sujets de Sa MajestY. Sa remontrance mise en consideration par le sultan, it en obtint tons les.commandements favorables qu'il d6sira; et pour les presenter
avec cr6ance et plus de poids aux vice-rois et a la
milice qui etait sur les liux, il fut accompagnt d'un
Turc qui avait grand credit a la Porte. a

Ce Turc, appel6 Mustapha Aga, etait porteur, pour
les coraaires de Tunis et d'Alger, de commandements
du Grand Seigneur dont , voici les points les plus
considerables : Faire delivrer les Francais detenus
esclaves contre la teneur des traitbs d'entre la Couronne de France et 1'Empire ottoman; difendre les
pirateries sur les navires et denrees de France; faire
restituer l'argent, vaisseaux et marchandises d6pridks,
et rebitir une petite retraite que les Frangais avaient
en la cbte du royaume d'Alger, appel6e le Bastion de
France, que les janissaires avaient depuis deux ans
ruin6e et pillee. ,
C
Ceci, ajoute la relation, 6tait en soi d'autant
plus difficile qu'il fallait traiter avec ceux memes qui
poss6daient ce dont 1'on demandait la restitution. ,
M. de Brtves partit de Constantinople, sur son
galion, le i5 mai i6o5. II voulut, chemin faisant,
visiter la Terre sainte, la Grece et l'lgypte. I1 arriva
en rade de La Goulette,*pour remplir son premier
mandat, le samedi 17 juin i606.

11 comptait sur le representant du sultan, le pacha
de Tunis, qu'il avait fait nommer A ce poste, mais
deur i Rome. II ftt ensuite gouverneur de a Mgr le duc d'Anjou,
fri-re un:qtte dz Sa Majeste v - Gaston d'Orlean, - puis membre du
Conseil des dep&ches.
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celui-ci n'avait aucun pouvoir. Toute l'autorit6 6tait
entre les mains du dey Kara Osman, dont la relation
fait le portrait suivant :
SII est Turc de nation, simplejanissaire sans charge,
cordonnier de sa premiere vocation, mais qui, par ses
men6es et factions, gouverne depuis quinze ans en ca
'1itat de Tunis, au nom de la milice des janissaires,
si absolument que toutes choses dependent de lui,
n'osant aucun, non pas le Bassa m6me (le pacha), rien
entreprendre que par son avis... Au Divan, ce qu'il
arrete, ayant recueilli les voix de ses compagnons,
passe pour loi irrefragable.
, II est de moyenne taille, gros et robuste, de contenance firre et arrogante a merveille, ayant l'ceil
furieux et quine regarde jamais en face.
a Dans les prises, il choisit par preciput ce qui lui
agree, puis, les distributions faites, achite ce qu'il
veut pour le tiers de son juste prix, et l'ayant revendu
en d6tail aux particuliers, et souvent contraint les
marchands chritiens qui n6gocient la de le prendre a
son mot, distribue apres partie du gain entre les plus
remuants et factieux de ses compagnons, et, par ces

largesses qui ne lui content guere, les entretient a sa
d6votion. n,
On peut tout de suite juger qu'un homme de cette
sorte devait etre peu enclin a faire des restitutions.
De fait, lorsque de Breves et Mustapha Aga, s'etant
presentbs au Divan, le 25 juin, on lut les commandements du Grand Seigneur, 4 Kara Osman, bouffi de
colkre, dit qu'ils n'avaient et' obtenus que par surprise
et non donnes ,. Au reste, on ne craignait pas le sultan et ,s'il envoyait une arm6e contreeux, ils sauraient
bien se d6fendre ,.

Le dey, cependant, fit faire, quelques jours apres,
des excuses & M. de Breves, a propos de quelques
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paroles jug6es offensantes pour celui-ci. II se servit
pour cela t d'un certain Corse de ses amis, autrefois
consul de notre nation i Tunis n, nomm6 Antoine
Ludovic.
a Qu'il se repr6sente bien, faisait dire le dey, qui
nous sommes et il trouvera en la connaissance de
notre condition le remede a ce qui l'offense : brigade
de voleurs, d'assassins et rebelles d6sesp6res, gens
sans autels et sans foi, tous noirs de crimes, les apostumes, les humeurs peccantes des plus grands Etats
du monde. Et quelle raison d'en attendre de la courtoisie et civilit6, qui sont chosesque l'on doit attendre
des personnes vertueuses ? » Les corsaires se connaissaient bien.
Les pourparlers se poursuivaient vainement depuis
un mois et demi. M. de Breves allait s'embarquer,
jugeant que la force seule pouvait avoir raison de ces
pirates, lorsque le dey lui fit dire, par le Corse en
question, qu'il rendrait seulement les esclaves. De
Breves crut devoir accepter ces conditions, et il passa
avec Osman et toute la milice a un compromis par
lequel ceux-ci protestaient de ne plus molester i l'avenir les sujets du oi », mais une amnistie g6enrale couvrait leurs hostilit6s pass6es.
( Quoique cet accord, dit la relation, semble un
peu desavantageux, si est-ce que ne pouvant mieux,
il fat jug6 plus expedient de le passer ainsi que de
quitter la partie, et s'en retourner sans rien faire, tant
pour fournir de temps et d'opportuniti au roi & se
r6soudre ace qu'il ferait contre cette canaille, et aviser
s'il 6quiperait une flotte contre la Barbarie, qu'afin
de donner cependant reliche a ses sujets, qui pourraient trafiquer en toute s6curit6. Autrement, si M. de
Breves fft parti d'avec eux en mauvaise intelligence,
comme c'etait leur voeu commun, avant qu'on se fit mis
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en etat de les r6primer, ils eussent pill6 infinies
richesses sur les vaisseaux franiais et peut-etre saccag6 plusieurs bons villages de la c6te de Provence.
I<Le mardi vingt-deuxieme d'aotit, M. de Breves
retourna a son navire, suivi de septante deux esclaves
qu'il avait delivres'.,
II y avait eu jusque-lh une opposition si g6nirale a
toute restitution que personne parmi les Tunisiens ne
paraissait s'6mouvoir 2.C'est quand il vit qu'il ne pourrait conserver son esclave, que le maitre de Vincent
de Paul s'empressa de le vendre a un ren6gat, qui, pour

n'avoir pas aussi i le rendre, le mena dans un temat
(ou ferme) assez loin de Tunis.
GLEIZES.

EGYPTE
LE CAIRE
FETES EN L'HONNEUR DES BIENHEUREUSES

La Providence se manifesta d'une maniere toute
particuliere en notre faveur. Non seulement le clergk
x. On a donn6 un chiffre different, mais celui-ci de soixante-douze
esclaves delivrds est bien explicite.

2. Cest Antoine Ludovic qui etait venu secritement solliciter M. de
Breves de se contenter de la remise des esclaves. Mais, d'autre part, le
pacha rapporta que cet homme avait beaucoup porte le dey a refuser la
restitution des maichandises et de l'argent afin d'accroitre sa bienveillance a son dgard pour le besoin de son negoce.
M. de Breves eut encore moins de succbs &Alger. Les janissaires ne
voulurent nirendre lesesclavesni retablir le Bastion. Ils casserent meme
successivement quatre aghas, qui etaient d'avis d'accider aux comman-

dements du Grand Seigneur. a Lesdits janissaires, dit la relation,
gouvernentabsolumentl'Etat, d'une faconn tumultueuse et etrange, dont
on ait jamais oui parler, ne reconnaissant le Grand Seigneur non plus
que le pacha. Au reste, sont presque tous renies, gens perdus, sans foi,
sans conscience et sans religion, ramassis comme en un cloaquede tous
les Etats de Turquie et de chretient6,et bannis ou fugitifs de leur pays,
pour f1'normite de leurs crimes. *
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des differentes communautes de la vilie, mais encore
tous les itablissements religieux nous promirent leur
concours.

Le premier jour, ies membres des Conferences de
Saint-Vincent-de-Paul vinreut en grand nombre assister a la sainte messe et y faire la sainte communion.
On ne peut voir sans emotion ces messieurs, la
plupart peres de famille, assister r6gulibrement aux
reunions organis6es pour le soulagement des pauvres
et braver tout respect humain pour aller ensemble aux
grandes fetes a la table sainte.
Le soir, le R. P. Herman, des Peres Franciscains,
prononca un panegyrique bien touchant sur les vertus
de notre bienheureuse MNre.

Le jour suivant fut reserve aux jeunes filles faisant
partie de I'CEuvre de Louise de Marillac et aux nombreuses 6lives de notre icole. A chacune des messes,
M. le Visiteur ou M. Lacquieze, des missionnaires
d'Alexandrie, faisait une pieuse allocution aux assistants. Un g6n&ral anglais protestant en fut tres
frapp6.
Le R. P. Baron, des Missions africaines, parla avec
tant d'onction du martyre des quatre soeurs d'Arras
que tout le monde se retira 6mu de la chapelle.
L'assistance, qui avait 6t6 si nombreuse et si
recueillie les deux premiers jours, le fut encore davantage le troisieme. Le patronage des jeunes filles
yougo-slovenes et- les Enfants de Marie frent les
frais du chant, et, le soir, un magnifique panegyrique
par le R. P. Guipon, sup.rieur des Jesuites, fit ressortir d'une facon admirable, l'intensit6 de la vie int&rieure de notre bienheureuse Fondatrice.
Toutes les cer4monies religieuses avaient 6tU
rehaussees d'une maniere toute particuliere par des
chants de circonstance d'une execution irriprochable.

,9-

M. le President general des Conferences d'Egypte
voulut profiter de ces fetes pour r6unir tous les
.membres A un banquet qui eut lieu dans une des salles

de notre maison.
Les pauvres sont bien visitis dans cette grande

ville, grace aux treize Conferences qui y sont etablies
et qui comptent trois cent cinquante membres actifs.
Pendant ces agapes fraternelles, M. Privat, le respectable president g6n6ral, prononca un discours que
je me permets de rapporter :
MES REVERENDS PERES, MES CHERS CONFRREES,
Nous sommes reunis par la plus touchante et idifiante circonstance, a l'occasion de Ia comm6moraison,
au Caire, de la beatification de Louise de Marillac.
. Aurions-nous pa nous abstenir d'une participation
speciale aux honneurs religieux decernis ici & cette
femme adinirable entre toutes, digne de notre plus
profonde veneration puisqu'elle a 6te la meilleure
collaboratrice de notre glorieux Patron et puisque lui
est due la fondation de cette Communaut6 des Filles
de la Chariti, dont le nom seul 6voque tout ce qu'il y
a de plus genereux et de plus elev6 dans l'humanite.
t Puisque Dieu est Charit6, Deus est carilas,ne pourrait-on pas aussi bien les appeler uniquement ( Filles
de Dieu ?
, Pouvions-nous passer a c6t6 de la bienheureuse
Louise de Marillac, sans lui apporter nos hommages
reconnaissants, sans nous r6clamer, comme fils de
saint Vincent, en quelque sorte de cette ascendance
morale religieuse, et de la solidarite catholique
enseignee au Calvaire pour aboutir au saint tabernacle.
, Notre societe a ete admise a une place d'honneur
1
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dans ces solennites qui rejailliront en b6nidictions
sur nos Confirences et sur nos pauvres et nous laisseront un souvenir inoubliable.
" Quel bienfait pour nous, mes R6verends Pires, de
vous avoir entendus louer tour a tour, de si exquise
maniere, cette noble femme qui a marque un des jours
douloureux de I'histoire francaise et qui r6unissait a
l'6nergie et au savoir de l'homme la tendresse et les
delicatesses de la femme.
t Comme ces recits nous ont 6mus et idifies et
comme nous les miditerons A notre tour, soit dans nos
assembl6es, soit dans nos courses solitaires en gravissant flescalier du pauvre.
« Et je me plairai A rappeler cette parole d'une
Fille de la Charit6, que a la seur Rosalie 6tait une
* borne sur laquelle tous ceux qui sont fatigues ont le
a droit de deposer leur fardeau. »
« Que pourrais-je ajouter de plus el9gieux et
d6cisif a cette definition de la Sceur de Saint-Vincentde-Paul!
a Oh ! les saintes et braves filles qui sont all6es

jusqu'a donner leur vie pour la defense de leurs
croyances!
( Mes chers confreres, il faut conclure; il faut
surtout se souvenir.
( Je demande qu'a 1'avenir, a chaque seance de mes
confreres, soit ajout6e A l'invocation A saint Vincent
de Paul la suivante : Bienheureuse Louise de Marillac,
prier pour nous et pour nos pauvres ,!
Soeur KERVYN.
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MADAGASCAR
M.

Enjelvin a bien voulu 6crire pour les lecteurs des

Annales les notes suivantes sur la Mission de Madagascar.

I. -

LES HABITANTS

Quoique colonie, Madagascar n'est gubre colonis6e
que par des fonctionnaires aux 4 robustes ) appointements. Cependant, dans les centres principaux, on
croise encore quelques Europiens dans les rues
commercants a leur compte ou repr6sentants de compagnies, employ6s de compagnies minieres, colons
tenaces dont un bien petit nombre arrive a se tirer
d'affaire. Ajoutons les assimil6s aux Europ6ens : les
Bourbonnais et les Mauriciens qui, depuis queiques
ann6es, affluent vers Madagascar; les Indiens et les
Chinois qui rivalisent pour exploiter le pauvre negre
et dont les boutiques d6corent les moindres villages
de la brousse. Enfin les Missions protestantes ont
envoy6 hMadagascar de curieux 6chantillons norv6giens, anglais et amrricains.
Devant tant de visages et de costumes diff&rents,
en pr6sence d'une telle confusion de langues, le Malgache autochtone passe indifferent et souvent meprisant en son for interne pour tous ces envahisseurs de
son sol natal, et il les qualifie tous en bloc de
( Vazaha n, c'est-A-dire : 6trangers. Ce n'est pas une
o ffense.
A quelle 6poque Madagascar a-t-elle requ ses premiers habitants ? Nul ne le sait. Il lui en est venu de
I'est et de l'ouest.
Les Hovas sont venus de la Malaisie, mais a une
6poque et par des moyens que ni l'histoire ni le
U lovan-tsofina n (h&ritage par I'oreille), c'est-a-dire la
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tradition, ne peuvent nous apprendre. C'etait sans
doute des navigateurs emportis par des courants marins
ou la tempete. Ils atterrirent sur la c6te est qu'ils

trouverent dejA occupee ou insalubre et gagnerent le
plateau central, o6 ils fondirent la ville de Tananarive dont le nom signifie : les mille villages. C'est
une expression emphatique employee pour ( faire
mousser ,, leur puissance, leur supiriorit6 sur les
autres peuplades.
La, ils s'organiserent parfaitement d&s le dix-septipme siecle, mais surtout sous le regne du roi Andrianampoirimerina (1787-1810), leur Napoloin, dont le

nom signifie : t le prince qui regne au cceur de
l'Imerina. >i
De la province de 1'Imerina, les Hovas rayonn&rent
et soumirent pen a pea les tribus voisines.
En 1895, ils dominaient a peu pros tout Madagascar,
et c'est contre les Hovas seuls que nos soldats se
battirent, car ils etaient d6testis des autres tribus
qu'ils riduisaient en esclavage on ranqonnaient sans
piti6.
Les Hovas ont &t6 surnommes les Japonais de
Madagascar. Au physique, ils tranchent sur les autres
races : ils out la peau claire et de nuance jaune
olivitre, la stature grele, les formes elancees, les traits
riguliers, les cheveux plats et unis. Au moral, pr6venants et ambitieux, tres intelligents et dou6s d'une
remarquable facult6 d'assimilation, ils constituent la
race travailleuse par excellence. Ils furent, durant
trois quarts de siecle, nos seuls adversaires genants;
ils deviennent nos aides les plus pr6cieux pourvu.
qu'on les ait... A l'ceil.
A eux seuls, ils forment un groupement d'environ
un million d'individus, 5 pen pres un tiers de la population totale de F'ile.

S783

-

La capitale, Tananarive, est pres d'atteindre le
chiffre de cent mille habitants.
D'autres colons sont venus d'Afrique. Ce sont les
cousins des peuples Zoulous et Bantous. Ils forment
aujourd'hui a Madagascar une vingtaine de tribus dont
voici les principales :
Les Belsillos, qui, avant la conqu&te francaise,
avaient pour capitale Fianarantsoa, aujourd'hui cheflieu de province et r6sidence 6piscopale; les Sakalava,
qui occupent la c6te ouest de 1'ile; ils avaient pour
capitale le port de Majunga; les Betsimitsaraka qui
occupent la plus grande partie de la c6te est et avaient
pour capitale le port de Tamatave.
Les autres tribus du nord et du sud sont moins
connues : Antankarana, Tsimihety, Bezanozans,
Tanala, Antaimoro, Antandroy, Mahafaly, Bara, etc.
Je parlerai tout d'abord des Betsilos parce que,
apres les Hovas, ils constituent le noyau le plus considerable de la population malgache.
Comme les Hovas aussi, on les rencontre partout. Cc
sont les deux tribus qui donnent le plus d'esperance
et de consolation, 6tant les plus intelligentes et par
suite les plus avancees en civilisation.
Dans le sud, il faut toujours se m6fier de ces
6trangers polis et qubmandeurs qui, bien souvent, ne
sont que des diserteurs du pays natal, symbolis6s par
l',cume que d6verse Ia marmite ou mijote le riz. Aprbs
triage, on peut rencontrer des aides precieux parmi
eux.
Les Betsilios (beaucoup de non-vaincus, par allusion
S1l'6chec du roi du Menabe pour les riduire en 1815)
occupent la partie mediane du plateau central, depuis
le sud de l'Imerina jusqu'i la frontiere nord du pays
Bara; A l'est, la limite de leur pays est la foret qui
recouvre les pentes abruptes vers la plaine; a l'ouest, ils
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sont arr&tes par la chaine du Bongo-Lava. Depuis
l'occupation francaise, ils se rencontrent partout,
vrais Savoyards de Madagascar. Les Betsilos doivent
constituer au total un groupement ethnique d'environ
cinq cent mille individus. Au physique : robuste et
bien charpent6, le type betsileo presente meilleure
allure que le Hova; teint plus fonc6, presque cuivr6,
ce qui 1'a fait prendre pour le vrai autochtone; c'est
vraisemblablement un colon venu d'Afrique depuis un
temps immemorial.
Au moral : patient et docile, tres poli, saluant
jusqu'd terre - oi l'on voit 1'ancien esclave assoupli
par le Hova hautain et souvent cruel pour ses ennemis.
Laborieux et sachant parfaitement tirer parti du
terrain le plus ingrat, canalisant le moindre filet d'eau,
transformant en rizibres 6tag6es les flancs abrupts de
ses montagnes, se construisant des habitations confortables en briques. Par contre, une fois la vie
assurIe, le Betsilko se repose satisfait, savourant les
d6lices du farniente, ajoutant meme a sa paresse des
moeurs tres l6geres et beaucoup de superstitions.
Abordons maintenant les principalestribus de notre
vicariat de Fort-Dauphin.
Cdti est. -

Du nord au sud, nous trouvons cinq

tribus : Antaimoro, Antaifasy, Antaisaka, Antavaratra, Antanosy. Chaque tribu a son centre dans I'une
des principales vallies qui coupent parallelement le
versant est de l'ile et servent ainsi de trait d'union
naturel entre la c6te et le plateau central. Les Antaimoro occupent la vall6e de la Mantatana avec Vohipeno pour centre; les Antaifasy sont sur les bords de
la Monampatra et de ses affluents avec Farafangana
pour centre; les Antaisaka peuplent les rives de la
Mananara et rayonnent au loin du premier 6tablissenent de leurs ancetres a Vangaindrano; les Antava-

-- 785 ratra sont campes le long du Manampanihy et gravitent autour du poste de Manantenina; enfin les
Antanosy occupentlavall6e de Fanjahira et dependent
de Fort-Dauphin.
Entre ces diverses tribus, ni frontieres bien tranchees depuis loccupation francaise, ni caracteresphysiques ou moraux bien differents. Tous leurs membres
vivent de l'agriculture uniforme et tres simple du riz,
des patates, du manioc, des bananes, des pistaches;
de quelques fruits : ananas, oranges, mangues,
goyaves; d'un pen de peche fluviale; et de 1'6levage
du z6bu ou boeuf a bosse, plus petit que le boeuf
d'Europe.
Tous sont de vrais Malgaches autochtones dont
personne, ni eux-memes, ne peut dire l'origine.
Cependant, les Antaimoro se disent d'origine arabe
dont ils ont conserve quelques usages : le chien et le
pore leur sont ic fady ,,c'est-4-dire interdits; les filles
doivent se marier dans la tribu. De Varabe, ils conservent quelques manuscrits qu'ils reproduisent plus
ou moins bien sur un papier special que seuls a Madagascar ils savent fabriquer, mais ne comprenant plus
le sens des signes plus ou moins exacts qu'ils transcrivent, ils jouent aux hi6roglyphes!
Les Antaisaka sont peut-6tre venus de l'ouest (du.
pays Sakalava) vers lequel ils 6migrent ou plut6t oik
ils vont en pelerinage pour des motifs encore mal
definis. Cette tribu est la plus nombreuse; le district
Vangaindrano en compte environ cent mille, trop
resserr6s dansla vallee dela Mananara; ils la remontent
jusqu'a la source, suivent egalement les deux grands
affluents aux vall6es fertiles l'Itomampy et i'Ionaivo,
dont ils refoulent les occupants Tanala et Bora, vers
le plateau central. On leur attribue 1'esprit de pr6voyance et d'economie, et pour ce, on les a denommes
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- Auvergnats de Madagascar D. Ils ont ceci decommun
avec les vrais auvergnats, c'est l'amour du travail;

leur pays est cultive a 1'6gal du pays betsileo, et ils
vont offrir leur force musculaire dans tous les centres
importants de la colonie; ils sont aussi bien a Diego
qu'a Tamatave, Fort-Dauphin et Tulear. Et puis,
c'est un c fomba n, un usage traditionnel chez eux,
qu'un jeune Antaisaka ne peat trouver une compagne qui 1'estime, s'il n'a fait au prealable le
a tour de Madagascar n. En 1920, le chef de district
de Vangaindrano a d6livri plus de vingt-cinq mille
passeports.
Cte ouest.- Les environs de Tulear sont occupes
par les Vezo et les Masikoro. Les uns et les autres
sont de race sakalava; les V6zo ont la specialiti de
la navigation a l'aide de pirogues a balancier et de
go6lettes, soit pour assurer le service du port de
Tulear, soit pour trafiquer en cabotage sur la c6te vers
Fort-Dauphin ou dans le canal de Mozambique, soit
pour la pache. Les Masikoro prdferent 1'6levage et
surtout la culture des pois du cap, sorte de large
haricot plat ou de lupin allonge, qui, depuis quelques
ann6es, leur a procure de jolis revenus. Mais Vezo et
Masikoro vont de pair pour gaspiller leur avoir sans le
moindre souci du lendemain: a Tulear, l'argent tourne
au liquide sans passer par la fonte de la monnaie,
les bistros sont les rois de la place. Les mceurs
publiques s'en ressentent, une bonne partie des
enfants qui courent les rues sont des metis et maintes
demoiselles ou dames pavoisent avec des colliers de
pieces en or.
Antandroy et Makafaly. - L'immense pays qui
forme-l'extreme-sud de Madagascar, de Fort-Dauphin
a Tul6ar, est occup6 a parties a peu pris 6gales par
deux tribus apparenties, les Antandroy a Pest (pro-
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vince de Fort-Dauphin) et les Mahafaly Al'ouest (province de Tulear).
Le pays ne ressemble a aucune autre partie de l'ile :
plateau calcaire, vrai desert, tant6t couvert de cactus
impinetrables, tant6t d6couvert et n'offrant qu'une
herbe rigide et courte. Pays sec que sillonne un orage
deux ou trois fois par an et oh se perdent la plupart
des torrents venus du plateau central avant d'atteindre
la mer. Pays d'elevage cependant : les boeufs s'y promenent en tous sens par troupeaux de cent, deux cents
et trois cents. Le mouton s'y complait 6galement. Le
pays Antandroy-Mahafaly a cause bien des surprises
aux explorateurs attentifs et le dernier mot n'est pas
dit.
L'habitant n'est pas moins extraordinaire que le terroir qu'il occupe.
11 nait « au hasard , sous le toit d'herbes seches
qui sert d'abri a ses ( paternels n, ou dans les paturages tandis que toute la famille suit les p6r6grinations
du troupeau en quete d'herbage. Jusqu'a ce qu'il
marche, il est trimballe sur le dos de sa mere oi ii est
install6 a m&me la peau et retenu par une large bande
de toile qui vient se nouer sur la poitrine. Grace Aune
education physique en tout semblable A celle que
recoivent les rejetons du troupeau familial, le petit
Antandroy-Mahafaly (s'il r6siste 1l'6preuve) devient
un type robuste, bien membrt, les 6paules larges et
carr6es, la tkte fixrement plant6e IA-dessus, le regard
droit devisageant sans sourciller l'interlocuteur quel
qu'il soit, la face sans grande expression, un pen bestiale, mais prete A la gaite plut6t qu'a la tristesse, le
teint cuit et recuit aux rayons torrides du soleil tropical,
bref : le vrai type du sauvage dans toute sa splendeur,
I'homme primitifcomme nulle part on ne l'a rencontr6
mieux dans son naturel.
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Avant l'occupation francaise, 1'Antandroy-Mahafaly
avait su se garantir contre toute penetration, et le roi
de Tananarive, qui r6gnait jusqu'i la mer, n'avait pas
os6 s'aventurer dans les raketa bien d6fendues du sud.

Le colonel Lyautey qui dirigea la soumission de ce
pays eut besoin d'appuyer sa diplomatie de quelques
compagnies de la L6gion et de Senigalais, et la pacification relative obtenue en 1902 et igo3 nous cofitait
des pertes sensibles. Plusieurs fois depuis, d'ailleurs,
le sud a u boug6 n et doit etre surveill comme le pot
de lait sur le feu.
Quand la famille part en voyage - c'est d'ordinaire pour aller visiter un parent malade - la femme
marche devant et l'homme suit, d'aucuns ont dit
a a l'odeur de ses parfums ) c'est-a-dire de la graisse
de boeuf ou des huiles v6g6tales dont sa chevelure ruisselle. Cet usage est aussi expliqu6 - par d'autres
anteurs - par la jalousie maritale qui aime A avoir
'oeil sur son bien.
L'Antandroy-Mahafaly n'a pas encore fait la premiere &tape de la marche s6culaire qui conduit les
peuples primitifs a la civilisation.
II n'est pourtant pas inapte : pris jeune, il progresse
rapidement a l'etude oii il ne connait pas la peur de se
tromper ni la honte qu'enfante l'ignorance. 11 est discuteur acharn6 quand ses interets sont engag6s et les
plus forts avocats des tribus voisines ont grand mal a
r6torquer ses arguments dans les palabres publiques.
Mais ilne tient qu'a des interets tres tangiblesqui sont
le a coeur de sa vie m: sesbceufs avant tout,et puis sa on
.ses femmes. Tous les procis commencent ou du moins
finissent sur ces deux sujets vitaux.
Le plateau intirieurde Madagascar qui d6borde dans
le vicariat du sud de toute 1'6tendue que forme la province de Betroky est habit6 par la tribu autochtone
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,des Bara. A eux la montagne, aux Antandroy-Mahafaly la plaine jusqu'& la mer, mais entre eux - jadis
surtout - que de querelles et de razias, toujours Apropos de bceufs, car le Bara suit la vie primitive et
nomade de ses voisins, et il a leur force physique, leur
intr6pidit6 s'auvage et leur flair d'homme c nature ).
En temps ordinaire, il les concurrence pour la
paresse, I'amour des querelles et de toutes les immoralit6s.
Resumons- par un tableau dont les chiffres sont
empruat6s i l'annuaire officiel de la colonie la situation ethnographique du vicariat :
SKilomhtres
carrisi

Europens
et assimilds.

.Inditnes.

34 134 -

250

16667

155

Tulkar. ...
.66
2o
Btroky . ..
48475

304
91

223 208
261 539
188639
i36814

Soo00

810200

Province de Fort-Dauphin.
-

Farafangana. .

-

Totaux. .

165526

J'ai dit que depuis l'occupation frangaise il n'y avait

plus de frontiere entre les diverses tribus de la colonie. GrIce a I'amour des voyages inn6 chez tout Malgache, il s'6tablit entre les diverses tribus une comp6-

nktration qui tend a l'uniformit6 de la population de
l'ile, uniformit6 deji bien amorc6e d'ailleurs par
l'unit6 du langage et la ressemblance des moeurs.
II y aurait beaucoup a dire sur les moeurs de nos
tribus du sud de Madagascar.
Notre Malgache est encore un vrai sauvage, pas truqu6 du tout. Mais c'est un sauvage pacifique, tres
doux de caiactfre, inoffensif a I'etranger, surtout au
blancqui lui inspire une crainte plusque r6v6rencielle:
c'est un vaincu r6sign6.
C'est aussi un paresseux incorrigible et ce n'est cer-
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tainement pas lui qui est vise par le dicton : travailleur comme un negre ! ,
Enfin le Malgache du sud n'a pas de religion telle
que nous la comprenons en Europe, avec un culte organis ; mais il a indiscutablement deux articles de foi :
l'existence de Dieu et l'immortalit6 de 1'ame.
Ce manque de religion est le cachet de son inf6riorite intellectuelle et morale, c'est l'estampille de la sauvagerie; mais an point de vue de l'6vangelisation, je
n'h6site pas a affirmer que c'est un avantage. Je m'explique :
Un peuple qui a une religion ne I'abandonne pas
facilement pour en suivre une autre, parce que la religion p6netre toute la vie, influe sur les mceurs et relie
les morts aux vivants autant qu'elle relie l'homme a
Dieu. De la la difficulti de l'extension catholique en
Chine, aux Indes, en pays mahometan, parce que le
Chinois, 1'Indien, le disciple de Mahomet ont une religion et qu'ils n'entendent pas d'ordinaire en changer
comme on change d'habit.
Le Malgache n'a pas de religion et c'est un avantage
pour la propagande catholique parce qu'en acceptant
le bapteme il n'a presque rien a renier de ce qu'ont
cru et pratiqu6 ses ancetres.
Les ancetres, ou mieux les morts, ce sont les dieux
des Malgaches! le plus sauvage des Malgaches, le

Tanala ( l'homme des bois a croit en Dieu, sait que
Dieu existe, il l'appelle u Zanahary ), c'est-a-dire
cr6ateur; il le qualifie de maitre de la vie a tompon'
ny aina ) et rarement le Malgache dira de quelqu'un
qu'il est mort, mais que le maitre de la vie lui a retir&
le souffle qui anime le corps humain : a tfa lasa an'

Andriamanitra ) disent-ils, un tel est... parti vers
Dieu.
Mais tout en montant vers Dieu, le mort ne se disin-
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tiresse pas des siens, non pas qu'il leur vienne en aide,
il risque plut6t de revenir parce que rejet6 du royaume
des anc6tres, faute de s'y presenter suivant le protocole
requis : on n'entre pas chez les ancetres sans Ie sacrifice d'un ou de plusieurs bceufs, et il ne reste a l'ime
rejetee qu'a revenir sur terre comme fant6me persecuter les parents peu respectueuxdes traditions ancestrales qui n'ont pas fait le sacrifice rituel. II faut se
rendre favorable l'ame des morts, telle est l'origine des
honneurs rendus aux d6funts.
Aucun temple, aucune priere a Dieu duquel rien
n'est a redouter; mais aux morts des sacrifices et des
tombeaux dignes de leur grandeur.
L'enterrement se fait dans la foret sacr6e dans
laquelle on ne pinktre que pour cette c6r6monie
funebre, mais le monument funeraire se dresse d'ordinaire sur le bord d'un chemiii fr6quent ; monuments
bien simples d'ailleurs consistant en d'6normes pierres
brutes qui atteignent parfois 6 i 7 mntres de haut, et
autour de la pierre on dispose en symktrie les comes
des baeufs immolks en l'honneur du d6funt. La dimension de la pierre levee et le nombre des comes de
baeufs qui l'entourent, t6moignent de la richesse du
d6funt et des honneurs rendus par sa famille.
II.'-

LE CATHOLICISME A MADAGASCAR

Le premier Franqais qui songea a 6vang6liser
Madagascar fut saint Vincent de Paul. En 1648, arrivaient a Fort-Dauphin les PP. Nacquart et Gondr6e,
bient6t suivis par plusieurs autres que saint Vincent
envoyait lI-bas comme missionnaires des negres et
aum6niers des colonies etablies par la Societi commerciale des Indes Orientales.
Nous savons que cet essai de colonisation finit tra-

giquement i la Noel de 1672 par le massacre de tous
les Francais.
L'histoire rapporte qu'a cette 6poque le P. Etienne
s'en fut un jour rendre visite au roi du pays qu'il
esp6rait gagner a la foi. 11 fut cordialement renu,
mais empoisonn6 pendant le repas que lui offrit le roi,
et comme le poison n'agissait pas assez vite, Ie roi et
son entourage le percerent de leurs lances.
Quelques jours aprks, le gouverneur de Fort-Dauphin venait avec sa troupe venger la mort du missionnaire; le roi sauvage l'attendait au passage d'une
rivibre et de la rive oppos6e arborait le surplis et la
barette du P. Etienne. Quelques balles firent son
affaire.
Une tradition veut que saint Vincent, a son lit de
mort, songeant a Madagascar et aux nombreux missionnaires qui y avaient succombe en vingt-cinq ans, ait
soupir6 avec tristesse : a Madagascar! Madagascar! ,
I1 y a plus de cinquante ans que les Peres J6suites
ont entrepris de reveler aux Malgaches, non pas
l'existence de Dieu, mais le culte que tout homme doit
rendre a Dieu.
Je n'ai pas a faire l'histoire de leurs travaux; mais
je dois dire que leur ceuvre est admirable, magnifique
et qu'elle honore ala fois l'Iglise et la France.
Elle honore l'Eglise parce ,qu'ils ont aujourd'hui
deux vicariats tres prosperes avec des Phres, des
Freres et des Soeurs malgaches, avec une multitude
d'6coles et de cat6chistes, avec un chiffre approximatif
de deux cent mille chr6tiens.
Leur oeuvre honore la France par les travaux g6ographiques, ethnographiques, historiques et autres auxquels des specialistes de valeur se sont adonnes tout
en missionnant; mais elle honore la France surtout par
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la p6netration de notre langue, de notre civilisation,
opiniatrement poursuivie par la Mission catholique.
La Mission a des 6coles, de brillantes 6coles, des
ecoles sup6rieures aux 6coles officielles; et, tout dernierement, le gouvernement de la colonie a fait appel
aux 6coles des Missions pour recruter des candidats
aux 6coles officielles de medecine et autres. On a vu
les r6sultats en France pendant la guerre, car un
grand nombre des quarante-cinq mille Malgaches qui
sont venus faire Ia guerre 6taient les el6ves de la Mission catholique. Beaucoup causaient tres facilement
en franiais, au grand 6bahissement des Francais de
France.
Et s'ils parlaient francais, c'est qu'ils 6taient Franqais de coeur, c'6taient les enfants de la plus grande
France, 6duquis par ce que la France envoie de meilleur a la colonie : ses missionnaires!
En 1896, les Peres Jesuites se virent impuissants a
soutenir seuls 1'fvang6lisation de la grande ile. Comme
Madagascar est trois fois plus longue que large, on la
sectionna en trois parties ayant chacune une longueur
approximative de 5oo kilometres.
Les Peres J6suites conserverent la portion centrale
avec 1a capitaLe Tananarive, oh se trouvent leurs plus
belles installations. Le nord de 'ile fut confi6 aux
Peres du Saint-Esprit, qui 6tablirent a bi6go-Suarez le
centre de leur vicariat.
Le sud revenait de droit aux enfants de saint Vincent de Paul comme un h6ritage de leurs aines du dixseptieme siecle.
Depuis lors, le vicariat de Tananarive, peuple par
les Hovas tres nombreux et infiniment plus avides de
progres que nos tribus du sud, a donn6 naissance aux
.vicariats apostoliques de Fianarantsoa et d'Antsirab6,
A la pr6fecture apostolique de Vatomandry, et les
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pourparlers sont en cours pour la creation d'un nouveau vicariat qui ehgloberait tout le pays de Sakalava.
Pour completer ces notes rapides sur Madagascar,
je devrais parler du travail d'ivangilisation dans notre
vicariat, passer en revue les oeuvres entreprises et
dirig6es depuis vingt-cinq ans par la double famille
de saint Vincent et reveler les resultats obtenus. Je ne
puis assumer une pareille tche, qui d'ailleurs, reclame
une plume plus compitente.
Le cadre dans lequel se meut I'escouade des pretres
de la Mission june vingtaine a peine) et des Filles de
la Charit6 (une trentaine) n'a rien d'enchafiteur au
point de vue g6ographique et ethnographique.
La c6te est est d'un climat debilitant, et non sans
motifs, elle est depuis longtemps dinommie le u cimetiere des Europbens ); les tribus qui l'occupent sont
dures a se laisser entamer, soit par la civilisation, soit
par la religion.
La c6te ouest n'offre guere plus d'attrait et beaucoup
moins de prises de contact avec ses habitants.
Le plateau central a et6 jusqu'ici d'un acces a peu
pres impossible, faute de moyen de communication,
tout comme l'immense pays de Antandroy-Mahafaly.
Si l'on comptait bien, la petite troupe qui marche
sons la conduile de Mgr Crouzet a, depuis vingt-cinq
ans, perdu une vingtaine des siens, et ils ont disparu
du champ de bataille par toutes sortes de proced6s eliminatoires.
Ce sont des malheurs inevitables, mais dont le passe,
le present et l'avenir offrent un triple sujet de consolation. Le passe nous apprend que, durant le mime
laps de temps, au dix-septieme siecle, la meme Mission
costa a la Congregation naissante un nombre double
de sujets. Le present abonde en consolation. L'avenir
est assur6 d'etre d'autant plus florissant que les d6buts
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d'apostolat sont p6nibles, car plus 1'6difice spirituel
aura les fondements p6tris de sang et de sueur, plus
il sera assure de solidit6, suivant le mot si profond de
l'Evangile : Nisi granum cadens in terram mortuum
fuerit, ipsum solum manet.
Dans son livre si 6mouvant, Dix ans d'apostola:,
Mgr Crouzet a racont6 les debuts de la Mission et la
fondation de presque tous les po3tes actuellement
existants. II s'arrete au lendemain d'une crise politique et administrative qui avait fait marquer a la
Mission un point d'arr&t et a la troupe des pionniers
6vang6liques ce qu'on appelle, en terme militaire,
a marquer le pas sur place ,. Un autre ordre de
- marquez le pas , et autrement imperatif que le premier, a 6ti jet6 d'un ton qui n'admet ni r6plique ni
sourde oreille, parle cataclysme mondial de 1914-1918,
dans lequel la Mission a vu disparaitre deux de ses
meilleurs ouvriers qui sont tomb6s au champ d'honneur : les PP. Fayard et Dagouassat; tandis que
d'autres 6taient momentanement on d6finitivement
arrach6s a leurs travaux par la mobilisation et par la
maladie.
Cependant Iheure va sonner de relancer l'ordre:
c En avant, marche! ), car d6jA de nouvelles recrues
viennent occuper la place des disparus et elles ont
toute 1'ardeur des a troupes fraiches n. L'on constate
aussi avec plaisir que les nombreux Malgaches, venus
en France pendant la guerre, en ont rawport6 d'excellents sentiments au point de vue religieux et ils sont
aujourd'hui comme un ferment qui travaille dans la
masse paienne et la rapproche du missionnaire. 11 n'y
a pas a se croiser les bras i Madagascar! Le t;avail y
est peut-etre plus difficile qu'ailleurs,-mais le bien s'y
fait aussi certainement.
Combien faudrait il d'annees pour amener a la foi
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les huit cent mille paiens diss6mines dans un vicariat
aussi vaste qu'un tiers de la France? C'est le secret de
l'avenir et de Dieu. Cela d6pend aussi du nombre et
du zele apostolique des missionnaires qui entreprendront cette dure tAche. Ceux qui d6ej y peinent, se
voyant dibordes de travail, r6pktent tous les soirs la
supplication : ( Nous vous prions done, vous qui Rtes

le Maitre de la moisson, d'envoyer des ouvriers a votre
mnoisson..
ENGELVIN.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
LA NOUVELLE-ORLEANS
Nous venons d'avoir, A la Nouvelle-OrlIans, un
triduum solennel en I'honneur de la Pucelle d'Orl6ans.
II convenait que la Nouvelle-Orlans, qui est de fondation francaise, - Bienville, son fondateur, choisit
le site de la cite sur les bords du Mississipi et y fit
Clever une modeste chapelle en 1718, - c6lbrAt le
souvenir de Jeanne d'Arc et s'associat aux f&tes de la
France. Le triduum fut c6l6br6 A la cath6drale, de
maniere a se terminer le 8 mai, jour o0 la France honorait Jeanne d'Arc. La fete fut A ia fois religieuse et
officielle. Le consul de France et le vice-consul assistirent A la messe pontificale c6elbree par Mgr 1'archeveque, le 8 mai. Ils assisterent 6galement au Te Deum
solennel de cl6ture, le dimanche soir, et vinrent A la
sacristie feliciter le predicateur, M. l'abbi Parrot, le
frere d'un de nos confreres de 1'Iquateur, et le remercier de ce qu'il avait dit de la France. Les Peres Oblats,
qui ont charge de la cathedrale, avaient eu la delicatesse de m'inviter, en qualite de Francais, A 6tre diacre
d'honneur A la grand'messe, et assistant a la b6nediction du saint Sacrement. Un de leurs Peres, le
P. Offet, de Paris, qui a pr&ch6 la station de Car6me,
a donn6 un panegyrique de Jeanne d'Arc le jour de
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1'Ascension en presence de Monseigneur, et a laiss6
une tres bonne impression. J'ai &tei m6me d'entendre
plusieurs de ses sermons pendant le Cartme.
Quelques jours avant, les 22,23,24 avril, la NouvelleOrleans c6l6brait le triduum en I'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac. Onavait choisi 1'6glise de
Saint-Joseph pour les c6remonies. Nos confreres ont
charge ici de trois 6glises : Saint-Etienne, qui est la
plus ancienne; Sainte-Catherine, a l'usage des negres,
et Saint-Joseph. Cette derniere est la plus centrale et
aussi la plus spacieuse. Les c&r6monies peuvent s'y
d&rouler plus facilement. I1 y cut chaque jour office
pontifical : le premier jour, par 1'eveque de Lafayette;
le deuxieme, par 1'&veque auxiliaire; le troisieme jour,
par Mgrl'archeveque Shaw. Les sermons furent remarquables, l'assistance considerable. A lafinde lamesse
pontificale, Mgr l'archevaque, se tournant vers les
Filles de la Charite, leur dit qu'il avait un devoir a
remplir, les remercier de ce qu'elles avaient fait dans le
diocese depuis 1832 pour l'6ducation des enfants, ie
soin des orphelins et l'entretien des malades. II termina
en disant qu'il n'oublierait pas devant Dieu ses a cheres
Filles de la Chariti n, et qu'il souhaitait qu'elles se
multipliassent pour le bien du diocese.
Mgr Shaw a en grande estime les Lazaristes; il a
choisi, il y a quelques ann6es, le P. Weldon, de SaintJoseph, comme Superieur gen&ral des communautis
religieuses du diocese avec le titre de vicaire gen&ral.
11 aurait voulu donner une paroisse de la campagne
a nos confreres pour en faire un centre de missions
'diocesaines; l'offrea &t6 d6clin6e;il aurait fallu,d'ailleurs, des sujets francais, et cet l66ment fait ici defaut.
A. VAUTIER.
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BRESII.
LE CENTENAIRE DE CARACA
SSuite)
En iSoS, les drapeaux francais flottaient dans toutes
les capitales europiennes, et les princes itaient tous
mis, par Napoleon, en demeure de choisir entre la
guerre et !e blocus continental contre l'Angleterre.
La petite armee portugaise n'6tait pas de taille A
r6sister aux baionnettes francaises, et ce serait trop
t6mbraire de la part de Don Joao VI de s'engager
dans une lutte dont I'issue ne serait nullement douteuse. D'autre part, l'Angleterre avait la maitrise de
la mer et menacait ses colonies. Le souverain regardait surtout avec regret cette colonie d'outre-mer,
grande, riche, florissante et pleine d'avenir, placee
sons la belle croix du Sud. II n'hisita pas A laisser la
metropole et A faire de Rio de Janeiro sa nouvelle
capitale en se donnant le titre de a roi du Portugal et
du Br6sil » et ilevant ainsi la colonie a la dignit6 de
royaume. En 18o8, toute la famille royale quitta
Lisbonne et s'intalla ARio oi elle resta jusqu'en 1821.
Le roi 6tait done a Rio quand le testament du saint
frire lui fut remis A la fin de 1819. II pensait deja A
faire venir de Lisbonne quelques religieux quand, par
une coincidence vraiment providentielle, on lui
annonca que deux pr&tres Lazaristes venaient de
d6barquer dans la capitale. C'itaient MM. Leandro
de Castro et Antonio Vicoso, venus tous deux pour la
.Mission de Matto Grosso oii les Ames manquaient de
pasteurs par suite de la pinurie d'ouvriers dans ce
champ immense du pere de famille.
Ladite Mission venait cependant d'etre confiee, il y
26
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avait k peine quelques jours, aux Pires capucins. Le
prince proposa alors a nos missionnaires d'accepter leCaraca sous les conditions mentionn6es dans le testament du frere Laurent. Prenant connaissance des.
clauses testamentaires, ils accepterent et demanderent
de faire venir de Lisbonne deux autres confreres.
Ils prirent done le chemin de la nouvelle Mission
qui leur etait confiee, et, le 15 avril 1820, ils arriverent devant la maison de Notre-Dame-MWre-desHommes. Apres une courte priere a la chapelle, i!s
firent la visite de la maison. H6las! Aussi profond&ment surpris que douloureusement 6tonnes, ils eurent
le regret de constater qu'elle avait &t compl&tement
d6pouill6e. Des mains sacrileges s'y 6taient gliss6es
et n'avaient rien laiss6. Le sanctuaire lui-meme avait
&t6viole. Ses plus riches ornements et son argenterie
la plus pr&cieuse avaient disparu. Ce fut la premiere
6preuve et ce ne sera pas la derniire.
Devant cette f&cheuse constatation, M. Leandro de
Castro s'adressa au roi et obtint une subvention d'environ six cents francs par an, jolie somme a cette
6poque. Avec elle, ils commencirent aussit6t les premiires missions, et apres l'arriv6e des deux autres
missionnaires demand6s a Lisbonne, MM. Jeronymo
Macedo et Jos6 Alves, ils ouvrirent le college qui eut
comme premier superieur M. Leandro de Castro.
Vous ne serez pas f;ch6, j'esprre, que je vous dise
un mot des principaux Superieurs du Caraqa au fur et
a mesure que 1'occasion s'en presentera. C'est au
Portugal que M. de Castro vit le jour vers I'annee
1785. Theologien profond, habile administrateur,
d'une prudence consomm.e et d'une bont6 admirable,
il 6tait tout d6sign6 pour &re le premier Superieur de
la premiere maison du. Brisil. Pendant sept ans, le
college fut florissant et plein de vie sous sa direction.
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En 1827, nomm6 supirieur de Congonhas, il dut
quitter son cher collIge pour n'y revenix que dix ans
plus tard avec le titre de sup6rieur visiteur. Et en 1841,
le divin Maitre l'appela au ciel pour lui donner la
couronne qui lui etait reservee de toute eternite.
Le college n'a cesse de prosperer, recrutant ses
616ves dans toutes les parties du Br6sil parmi les
,enfants des families les plus distingu6es.
Je ne peux pas m'emp&cher de vous parler d'une
autre tpreuve que le bon Dieu a envoyee a nos confreres au debut meme de leur ministare. Don Jean VI
-etant rentr6 au Portugal en 1821, le cabinet de Lisbonne se montra fort maladroit a 1'6gard du Bresilqu'il voulait faire descendre de la dignit6 de royaume
.au rang de simple colonie. Le sentiment national
br6silien se revolta et avec raison. Le prince royal
, Don Pedro rest6 au Br6sil comme regent refusa
d'obZir a son pere qui le mandait A Lisbonne. En
recevant des nouvelles fort d6sagr6ables, le 7 septembre
1822, il poussa, aux rives de 1'Ypiranga (petit fleuve
<ie l'•tat de Saint-Paul), le cri de c independencia ou
morte ,, cri qui retentit partout et qui eut son 6cho
mille fois ripit&dans toutes les poitrines brbsiliennes.
Le Br6sil devint un grand empire separt du petit
royaume du Portugal. De 1 l1'antagonisme entre
Brvsiliens et Portugais; or, les quatre pretres du
Caraca 6taient Portugais. Vous comprenez facilement
ce qu'ils eurent i souffrir. Mais Don Pedro, en souverainM

habile et diplomate avise, confira an Caraca vers
1826, le titre de maison imperiale, faisant ainsi disparaitre les animositis contre les confreres.
Ce n'est pas tout. Le bon Dieu tenait a eprouver

ces missionnaires qui s'obstinaient a procurer sagloire,
malgri les obstacles qu'ils rencontraient.
Par suite des difficultes d'ordre purement politique,
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de sombres nuages se montrerent au ciel si bleu et si
pur de ce collige renomm6. Ce college si florissant,
qui avait compte quinze cents 6elves jusqu'en 183o,
entra dans une phase de d&cadence.
L'empereur Don Pedro I' ayant abdiqu6, la couronne imperiale passa a sonfils Don Pedro II, encore
mineur. Les nouveaux ministres ne voyaient pas de
bon ceil les professeurs du Caraca, portugais pour la
plupart. En outre, une sirie de mesures ligales defendaient aux families religieuses de 1'Empire de
dipendre d'un Sup&rieur gineral residant en Europe.
La s6paration de la province brisilienne d'avec la
Maison-Mere de Paris fut done forc6e, et M. Vicoso
fut nomm6 Sup6rieur gen6ral ou plut6t Procureur de
la Congr6gation du Br6sil. Cette separation dura
jusqu'en 1849.
Et le college? H61as! C'est a peine s'il avait une
trentaine d'6l1ves en 1834; et, le 22 aofit 1842, les
confreres furent oblig6s de le fermer tout a fait et
de quitter la maison. Quelle triste page pour son
histoire!
Ce fut l'abandon -complet. La maison fut plong6e
dans un sombre silence qui l'enveloppa de son lugubre
manteau de deuil et de tristesse pendant une dizaine
d'ann6es.
L'Cpreuve prit fin quand le s6minaire de Marianna,
dont Mgr Vicoso nous avait confii la direction, y fut
transfere en 1853.
Ce fut alors un renouveau de vie, de mouvement et
de prosperit6.
Le Caraca entra dans une nouvelle phase, recouvra
sa glorieuse r6putation et vit revenir la splendeur de
ses anciens jours.
Le college fut reouvert en 1856, ayant M. Michel
Sipolis comme superieur. Si le premier college eut
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I'honneur de compter un grand nombre d'ilves
recrutes parmi les plus illustres families de 1'Empire et
qui ont apris occup6 les meilleures positions dans la
societi br6silienne, le second n'en eut pas moins. C'est
a cette epoque, par exemple, que M. Affonso Moreira
Pcnna, deux fois president de l'tat de Minos, et
president du Brisil en 19o6, y fit sa premiere dducation.
Ce ne serait pas d6plac6 de vous dire ici un petit
mot sur Mgr Vi'oso, avant de continuer i parler du
college.
Le 13 mai 1787, dans un petit village du Portugal
appele Penicke, on entendit ces paroles prononc6es
fadis au sujet de saint Jean, quis putas puer isle erit?

II s'agissait d'un enfant qui venait de naitre d'une de
ces meres vertueuses dont la piete est le germe d'une
vocation sacerdotale au sein de la famille. Que sera
cet enfant? L'avenir dira que multi in nalivitate ejus
gaudebunt. Il sera la joie de ses parents, la richesse du
pauvre, l'ami et la providence de l'orphelin, le modile
du clerg6 bresilien et une gloire pour sa patrie
d'adoption, il sera le saint 6veque de Marianna.
Imitateur de la piet6 de sa mere, il didia son
enfance et sa jeunesse au service du Seigneur. A dixhuit ans, le pieux jeune homme entra dans notre Congr6gation et, en 1819, il partit pour le Br6sil en compagnie de M. Leandro de Castrod.
Le Caraqa, comme vous le savez, fut son premier
champ d'action; il y travailla d'abord, soit comme
missionnaire, soit comme professeur.
En I839, il fut nomm6 Sup6rieur general ou plus
justement Procureur de la Congregation au Br6sil, par
suite des mesures dont je vous ai parl et qui interdisaient aux Communautes religieuses de l'Empire de
d6pendre d'un Superieur g6neral residant en Europe.

Le colege da Caraga avant tA feramk dans les
ciýcoances dont je vons ai dej pariE, M. Vicoso
artit pour Campo-Beilo, oi les lenres iiprpeaies qui
le Bommaientcieque de Marianna li iurent remises.
conna
otait coamm an homme de talent et de
Diji, il
meitc distinguas.
Les tzeatc-qatre ans de son episcopat farent passes
a faire du bien dans son vaste diocise- Sa plus douce
cosolation etait de soulager la peine du maiheureux,
et ii sasait lai dire une de ces paroles qui trouvent
tout de suite le chemin da ccanr. Former un clerg6 pieac et irrkprochable, ce fat anssi la grande preoccapation de toute sa vie, et son plus grand piaisir
fat d'6ifier ses prhtres. Dire tout le bien qu'il fit et a
ses prtres et a ses diocesains, ce n'est guere possible
dans cc petit article. Je me contente d'ajoater que
tout le monde l'appelait a 0 nosso santo i., notre
saint. Aassi, lorsqu'il laissa son 6glise orpaeline, sa
mort fat pleure par tous, depuis le pauvre paysan
jusqa'k I'empereur a qui il avait adresse six mois
auparavant nne lettre de remontrances.
Evýque d'une verta et d'un z~e pea ordinaires,
la Congregation, tel fat
coafrere to.t d6voun a
Mgr Vigoso. Que le bon Dieu exauce les vceux desBrsiliens qui d6sirent le voir an jour mis sur les
atels 1
Continuons maintenant a parler du Caraga.
Son huitiime superieur fut M. Clavelin, ni au
village de Nenvy-sur-Seille, le 7 avril 1834. Devenir
missionnaire fut le r&ve de sa jeanesse, et, pour le
riahseril choisit notre petite Compagnie. Envoyi an
Brisil, it fat d'abord place a Bahia, et apres au
Caraga, jnsqu'en 1885. Grand 6ducatear et doui d'une
intelligence superieure, M. Clavelin etait l'homme que
le. Cazaa dssirait pour atteindre son ige d'or. Sous
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lui, le nombre des ileves atteignit chaque annie trois.

quatre cents collegiens.

Le Cara;a continua de former comme pour le passe6
de futurs hommes eminents. Ce sont, par exemple,.
Jeronymo Monteiro, ex-pr6sident de l'tat de EspiritoSanto; son frere Bernardino Monteiro, president apres
lui; Costa-Senna, un des plus grands savants du
.Bresil; Jean Ribeiro, ministre des Finances,et grand
nombre d'autres; et au grand Seminaire, Mgr Joaquim
Silverio de Souza, I'actuel archeveque de Diamantina,
et grand ami de nos confreres; Mgr Jean Almeida
Ferrdo, 6veque de Campanha; Mgr Homem de Mello,
archeveque de Sgo Carlos; Mgr Jean Pimenta, 6veque
de Montes-Claros, Mgr Modesto Vieira, et Mgr Fernando Monteiro, notre confrere, 6veque de EspiritoSanto et frere des deux pr&sidents, et grand nombre
de pretres non seulement de Minas, mais des autres

Etats.
Apres M. Clavelin, le college entra dans une lente,
mais rielle d6cadence. Est-ce a dire qu'il edt cess&
de m6riter la brillante renommbe dont il avait joui .
juste titre jusqu'alors ?d'etre ce foyer de science pour
I'ardente jeunesse qui y accourait joyeuse,dans l'espoir
de trouver l'aliment pour son intelligence avide
d'enseignements et de connaissances intellectueUles ?
ou bien, qu'il efit cess6 d'etre ce sanctuaire qui, tout
en formant I'intelligence et la volont6 du jeune collgien, forme aussi son coeur i la piett chrttienae et a
ces nobles sentiments qui le font devenir un de ces.
hommes capables de rendre les meilleurs services a la
patrie, a la soci6te et a la religion? Non; il. n'a
jamais rien laiss6 a desirer de ce c6t6. La preuve en est
dans l'actuel pr6sident de Minas, Arthur Bernardes,
Affonso Penna Junior, Raul Moura, Clodomiro de
Oliveira qui y etudierent apris M. Clavelin.
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Toujours est-il cependant que plusieurs circonstances contribuerent a sa fermeture en 1911. Le grand
S&minaire avait &te transf6ri a Marianna, de nombreux C6ablissements d'iducation s'&taient formes
dans les diverses villes de Minas et du Br6sil, et le
biriberi faisait souvent au Caraca une visite qui
n'etait pas tres int&ressante. Tout cela faisait diminuer
consid&rablement le nombre des 6l1ves qui n'etait plus
que de quarante-six en 1911. Devant ces faits, le
regrett6 M. Dehaene d6cida la fermeture du collIge&
et ne laissa au Caraca que 1'ecole apostolique, laquelle
ne reooit que des enfants en qui on d6couvre quelques
germes de vocation ecclesiastique.
Voila done ferm6 ce college oa s'est passee la
jeunesse de tant d'hommes qui ont &t6 ou qui sont
encore I'4lite de la soci&et bresilicnne, oi plus de
dix mille l66ves ont fait leur premiere education et
dont ils gardent les meilleurs souvenirs !
Que je vous parle maintenant de I'ecole apostolique
du Caraca.
C'est en SS8 que l'ecole ap<.stolique tut 6tablie an
Caraja par M. Boavida, alors superieur du colltge.
Elle y fut maintenue jusqu'en 1895, ipoque oi on la
transfera A Pitropolis.
Heureux ont 0t6 les fruits de cette premiere ecole
apostolique. Elle nous a donni d'excellents confreres.
Les fruits de l'ecole de Petropolis n'ont pas &temoins
heureux. Dirigie par M. Calleri jusqu'en 1909, epoque
oi elle fut r6unie A celle que M. Silva avait ouverte a
Caraca en 1906, elle nous donna des confreres non
moins excellents.
En 9go6, il y eut done de nouveau une ecole apostolique au Caraca, grace a M. Silva. C'est a Douradinho, petit village de Minas, que M. Francisco de
Paula Silva naquit le 21 octobie 1866. Entr6 dans la
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Compagnie en 1888, il partit en France pour finir ses
6tudes. De retour au BRrsil en 1892, il travailla
d'abord a Bahia pendant huit ans comme professeur
de dogme et de morale. 11 etait directeur du Seminaire
interne de Petropolis quand M. Dehaene le nomma
superieur du Caraca. Quatre ans plus tard, il dut
quitter son cher college et ses chers apostoliques pour
aller prendre possession du diocese de Maranhao
dont il avait e'L

nomm6 &vequc. En 1918, la mort le

trouva les armes a la main; il travaillait pour ses
ouailles quand la grippe l'a emport6.
Mais par quelles phases l'6cole apostolique a-t-elle
passe ?
Elle a d'abord kte organisee avec un directeur A
l'instar de celui du seminaire interne. Quand le college
fut ferme en 1912, son organisation recut une modifi-

cation. On y appliqua le directoire de nos petits
seminaires.
Le nombre des 6elves fut de vingt-six en 1907; qua-

rante-cinq en 1908; quatre-vingts en 19to; une centaine environ les annees d'apres, et maintenant il est
d'une soixantaine.
TORRES.

EQUATEUR
LES FILLES DE LA CHARITE A GUAYAQUIL

(Suite)
2" Hospice. Asile des alinis

Quand les soeurs prirent la direction de I'h6pital
civil, en 187o, avec les malades il y avait aussi une
dizaine d'invalides et trois ou quatre folles. Dans la
*nouvelle construction de I'hpital, ordonn6e des le
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debut, on avait prevu trois ou quatre chambres a part
pour enfermer les alinbes, mais cela ne pouvait durer
ainsi. On comprit la n6cessit6 de construire un asile
A. part pour ces malheureux. Pour cela, la municipaliti,
ayant achet6 aux Pares Jisuites leur maison de campagne, situde pour lors completement en dehors de la
ville, construisit, aidee par les dons de M. V6lez, un
asile d'aline6s qui requt le nom de ( Manicomio
Velez,. Les Saeurs en prirent possession dis le commencement de 188I, ayant 5 leur tkte sceur Joseph
Gilloen, comme premiere d'office. En 1883, la direction de la maison fut confiee a sceur Jeanne Le Chevalier qui ne tarda pas a manifester son caractire actif,
energique et organisateur. En effet, en juin 1883,
apres un siege de Guayaquil de plusieurs mois, les
troupes de la Restauration entrerent dans la ville,
tandis que le general Veintimilla, se voyant deroute,
s'enfuit par mer, emportant 1'argent des banques. Sur
le champ de bataille, au pied de la colline ou 6tait le
i Manicomio Velez >,, il y avait beaucoup de cadavres
d'hommes et de chevaux. Le lendemain de la victoire
des troupes de la Restauration, sceur Chevalier, voyant
les cadavres abandonn6s, vint en ville pour parler aux
autoritis civiles et militaires : elle ne put voir personne, car tous 6taient occup6s a f&ter le triomphe par
de nombreuses libations. Revenant a la maison, elle
reunit les fous, les harangua, les fit mettre en rang
comme des enf ants de I'6cole, et les amenasur le champ
de bataille. Avec eux, aidee de ses compagnes et des
employes, elle parcourut le champ de bataille pour
ramasser les morts; a cause de la chaleur tropicale, la
plupart 6tant d6ej en putrefaction, elle comprend
qu'il est impossible de les enterrer : elle fait couvrir
de branches les cadavres et les reduit en cendres, dilivrant ainsi Guayaquil de la peste.
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Un peu plus tard, un meurtre fut commis. Pour
6viter la condamnation du meurtrier, on le fit passer
pour fou et on l'eaferma A l'asile des aliiens .avec
l'appui de I'autorit6. Saeur Le Chevalier comprit.tout,
et fit bonne garde, seule, car 1'inspecteur ne voulait
rien savoir. Une nuit, a dix heures, les parents du pretendu fou ouvraient le mur d'enceinte, mais soeur
Jeanne veillait : seule, avec ses deux chiens de garde,
,dans le plus ,grand silence, elle attendait.. Au
moment oh les assaillants pensent entrer sans inconvinient, elle lance ses deux chiens qui les mettent en
fuite; et comme elle avait eu la pr6caution de sirprendre, cachie dans la nourriture qu'on lui envoyait,
la correspondance secrete entre le prtendu fou et sa
famille, elle put obliger I'autorit6, qui s'y refusait, A
retirer de l'asile cet homme qui n'6tait pas A sa
place.
De mime qu'on avait vu la n6cessit6 de siparer les
fous de l'h6pital, on comprit la meme jacessit6 pour
les invalides et les vieillards. La Bienfaisance, qui, en
1887, s'6tait s6paree de la municipalite, d6cida la construction d'un hospice, et, comme on avait remarqu6
les talents et aptitudes de seur Le ;Chevalier, on la
chargea de faire le plan et de diriger la construction
de ce nouvel 6tablissement qui devait .tre situ6 h ct6de I'asile des ali6n6s. La construction commenca
grace aux avances de plusieurs donateurs, en particalier de M. Manuel Galecio, qui s'intmressa d'une
facon spe6iale a ce travail, venant le visiter tous lesjours, pour diriger les travaux d'accord avee la sup-rieure. La mort de M. Galecio, survenae le iomars 1889,
ne permit pas a ce g6nreux bienfaiteurde oir:Iexosiewvro; la sceru conainua seane &a
xonnement de son
refuge fut -inatgiur, avec leCe
diriger les .travaux.
,, le
aom de ( Hopicie del Cora~na de Jesas ..
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24 juin 1892, en la fete du Sacri-Caeur. L'administra-

teur apostolique de Guayaquil, M. Corral, avait t6
invite pour benir le nouvel itablissement; apres la
b6nediction vinrent les discours; M. Corral 6coutait:
tout 5 coup, choqui par les eloges decernbs h la philanthropie, ilse leva, et dans une improvisation magnifique, la plus belle de sa vie au dire des timoins, il
commenta les paroles : Tolle grabatum tuum et ambula.
L'Uloge qu'il fit de la charit6 chritienne fut un digne
couronnement d'un- si belle c6ermonie.
Guayaquil se montra satisfait de I'edifice et, pour
manifester sa reconnaissance a. sceur Le Chevalier, la
municipalit6 r6solut de lui. d6cerner, a l'occasion des
fetes nationales du 9 octobre 1894, pour la belle construction qu'elle avait dirig6e, une medaille d'or
qu'on peut encore voir suspendue a la statue de la sainte
Vierge. Cet acte officiel 6tait justice : comme plan et
disposition c'est, dit-on, le plus bel 6tablissement de
ce genre en Equateur; de plus, la soeur avait fait faire
i la Bienfaisance une economie de 5oooo sucres (environ 125 ooo francs) sur le budget pr6vu.
L'hospice 6tant construit a c6t6 du a Manicomio
V6lez n, sceur Le Chevalier resta supirieure des deux
maisons jusqu'a sa mort. Elle fut appelke en France
pour la retraite des sceurs servantes et mourut a Paris
le 12 mai 1895.
Avant d'aller plus loin, rappelons une parole de
sceur Le Chevalier, bien digne d'une Fille de la Charite. Cbmme I'asile des alienbs 6tait assez loin de la
ville, il lui etait trbs difficile, surtout au debut, d'avoir
un aum6nier. Sceur Le Chevalier ne recula devant

aucun sacrifice; elle s'ing6nia pour avoir tous les
jours la sainte messe et les autres secours religieux.
Elle avait coutume de dire:- L'unique dot d'une Fille
de la Charite, ce sont les biens spirituels, et une supe-
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rieure ne peut pas tol&rer que ces biens manquent a ses
saeurs. .

Sceur Jeanne Lallement, une des premieres sceurs
arrivees a Guayaquil, fut appele A remplacer sceur Le
Chevalier, mais elle ne fit que passer, car elle mourut
le 31 juillet 1897. Apres elle, ce fut sceur Marie

Morisseau qui dirigea les deux maisons depuis le
19 janvier 1897 jusqu'au 9 mai 1907, date de sa mort.

Pleine de bonti pour ses compagnes et pour les pauvres, mais tres dure pour elle-m&me, pendant dix ans
elle fut un vrai bourreau de travail, se d6pensant, se
fatiguant sans calculer ses forces, achevant de ditruire
ainsi au service des pauvres une sant6 dtjA sirieusement 6branl6e par une grave maladie qu'elle avait
contract6e avant d'arriver a Guayaquil. Les soeurs qui
Font connue en gardent un souvenir imperissable.
Peu de temps apres sa nomination comme superieure, quand le lib6ralisme avait deja triomph6 en
Equateur, eut lieu a l'hospice une conversion retentissante. Un certain Carranza, du Venizuela, avait &tC
envoy6 pour reorganiser les loges maconniques A
Guayaquil. Etant tomb6 malade, il alla A 1'hospice oi
il recevait journellement la visite de ses adeptes.
Touch6 du devouement des soeurs, en particulier de
leur patience, que lui-meme mit souvent A 1'6preuve,
intentionnellement, pour voir jusqu'o& elle irait, il
demanda A la soeur qui l'assistait, sceur Frangoise
Thiel, de l'instruire de la religion. Celle-ci lui donna
un cat6chisme, en l'invitant i avoir de temps en temps
quelque conference avec I'aum6nier. I1 finit par se
convaincre de nos verites religieuses et la pens6e qui
le doininait davantage 6tait la presence de Dieu, de
telle sorte qu'il en vint A se la rappeler presque continuellement. Deja il avait remis A l'aum6nier ses insignes et documents maconniques. On croyait qu'il allait
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mieux, quand tout A coup survint une crise; on ft
appeler l'aum6nier, mais comme il tardait a arriver, il
supplia sceur Francoise de lui administrer le bapteme:
il 6tait juif. La soeur le lui administra, puis il expira
pendant que la soeur, lui prenant la main, I'aidait A
faire le signe de la croix. Fureur des francs-masonos
en apprenant que leur chef s'6tait converti! Pour ne
pas avouer leur defaite, ils lui firent un enterrement
maconnique : mais son Ame etait sauvee.
Plus r&cemment, il y a sept ou huit ans an plus, un

certain Manuel Gallejos Naranjo, connu par ses &crits
scientifiques et son impi&et, ktant paralys6, dut se
rendre A I'hospice. II Itait d'un caractere trss irascible
qui, pendant longtemps, mit A une rude 6preuve la
patience des sceurs. Cependant la mort approchait,
mais on ne pouvait lui dire un mot de religion sans
Une sceur cacha dans
qu'aussit6t il se mit en fureurL
son lit le scapulaire vert. Peu de temps apres, spontanement, il demande un prftre, se confesse, communie,
r6tracte publiquement ses erreurs et ne tarde pas a
mourir, perseverant jusqu'au bout dans les sentiments
d'une tendre pi6t6.
A c6te de l'hospice se sont greffees d'autres oeuvres:
avant la mort de sceur Le Chevalier, sur les instances
de M. Nicanor Corral, administrateur apostolique de
Guayaquil, on ouvrit une 6cole pour les enfants pauvres du quartier, et en meme temps que 1'6ducation,
comme leurs maisons itaient assez 6loign6es, on leur
donnait le repas de midi. Cette ecole fut subventionnie
par la municipalite jusqu'en 1908, o Ile libfralisme fit
supprimer toute subvention aux 6coles libres. Alors,
pour venir en aide aux sceurs, le directeur de la Bienfaisance, M. Orosemena, de ses fonds personnels,
paya la nourriture de midi jusqu'en 1915, oi il se retira
du Conseil de la Bienfaisance. Depuis lors, la nourri-
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ture de midi fut supprimie. En 1919, la superieure
n'ayant plus un personnel assez nombreux pour faire
face aux besoins de l'hospice, se vit, en attendant des
jours meilleurs, dans la triste nkcessit, de fermer cette
&cole, au grand dommage des cent cinquante enfants
environ qui la friquentaient.
En plus des vieillards, les seurs ilevaient un certain nombred'orphelines. En igi8,s'6lcva undiff6rend
-entre la Bienfaisance et I'intendant de police; celui-ci
voulait enfermer de force a l'hospice tous les mendiants demandant l'aum6ne dans les rues de Guayaquil. La Bienfaisance refuisa de les recevoir. L'intendant, pour se venger, fit faire une information sur
l'6tat de la maison, et comme les orphelines n'6taient
pas mentionnees dans le contrat de fondation de
1'hospice, les sceurs furent obligees de renvoyer ces
pauvres enfants.
En 1888, fut fondee une petite association d'Enfants
de Marie, destinee a grouper les enfants internes et a
conserver les enfants externes qui sortaient de 1'6cole.
Plus tard, le chapelain, trouvant certaines diffcultis
A s'occuper des externes, d6termina qu'on ne recevrait
que les internes.
En 1905, la direction de la Sant6 d6cida I'ouverture de quelques lazarets, pour isoler les malades'
contagieux; ils sont au nombre de trois actuellement,
construits aupres de l'hospice : 'un pour la fibvre
jaune, 1'autre pour la peste bubonique, le troisieme
pour la petite vorole. D'abord, ils furent confiis a
une administration laique : pendant cette 6poque, les
malades etaient si bien isol-s, qu'une fois entres au
lazaret, ils 6taient enfermbs et, quand ils 6taient
dans'un 6tat grave; abandonn6s, et mouraient ainsi,
sans aucun secours, ni mathiel ni religieux. La sup6rieure, seur Marie Morisseau, 6tait &cceurbe a ce spec-
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tacle. Ne pouvant se r6signer i voir tant de malades
mourir sans secours religieux. elle fit des demarches,
chercha des appuis, pour obtenir qu'on confikt ces
lazarets aux Filles de la Chariti : ce qu'elle obtint
en 1906. Depuis lors, nos sceurs ont la consolation de
soigner ces malades, et de pouvoir faciliter les secours
religieux a ceux qu'elles ne peuvent guerir.
Moins de trente ans aprbs son inauguration, le
c Manicomio Velez ,,construit vers 1880, menacait
ruines. (Ce n'est pas le seul cas oiu l'on verra les
inconv6nients et le pen de dur6e de ces constructions
en bois.) II fallut songer & le reconstruire. Mais pour
l'eloigner encore de la ville, on le construisit derriere
la colline ofise trouve 1'hospice, abandonnant ainsi
I'ancien emplacement, sur lequel on amenagea, pour
1'elaboration du vaccin, un 6tablissement qu'on a
baptis6 du nom de c Instituto de vaccina n.
Le nouvel asile fut inaugure d'une facon bien
brusque. A cette 6poque, 191o, on 6tait a la veille d'un
conflit armi entre l'iquateur et le PNrou, et naturellement, I'autoriti militaire r6quisitionnait tous les 6tablissements, surtout les religieux, qui lui paraissaient
convenables pour y loger les soldats. Pr6cis6ment, le
nouvel asile paraissait construit exprbs pour eux: au
pied d'une petite colline, ayant devant lui une vaste
plaine, et c'6tait pour des religieuses : quelle bonne
aubaine ! On ne pouvait desirer mieux pour avoir la
facilit6 de faire les exercices! Comme la maison 6tait
encore vide, rien de plus facile que de 1'occuper :
tout 6tait arrang6 pour aller, dis le lendemain, en
prendre possession. Mais le projet avait transpir6 et
6tait arrive aux oreilles du pr6sident de la Bienfaisance. Celui-ci n'h6sita pas; pour ne pas perdre la
maison, il n'y avait qu'unremede: devancer les soldats,
et il donna ses ordres a la superieure. Le soir m6me,
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i la tombie de la nuit, les saeurs r6unirent les fous,

les mirent en ordre, et prirent tous ensemble le chemin de la nouvelle maison pour aller 1'occuper. C'6tait

le 16 avril 1910. Le lendemain surprise des soldats,
en arrivant, de trouver la maison occup6e! L'autoriti
militaire s'inclina devant le fait accompli et n'insista
pas; mais les soldats ripetaient : , Esas monjas! han
sido ms histas! ), Ces religieuses! elles ont 6th les plus
habiles! , La maison 6tait sauv6e. Mais ce n'est pas
tout d'avoir une maison, encore faut-il y pouvoir
vivre! Or, dans le nouvel asile, rien n'6tait am6nag6
encore ; ni cuisine, ni fourneau, ni eau... Pendant
quelque temps, la cuisine continua . se faire a l'hospice, et 6tait transport6e de 1U a la nouvelle maison
situee a une bonne demi-heure; etj. chaque repas, une
seur faisait majestueusement le voyage d'une maison
A I'autre, en compagnie des plats et des marmites,
pour surveiller et proteger les uns et les autres contre
toute visite indiscrete et int6ressee, et leur permettre
d'arriver a leur destination.
Cet asile requt le nom de a Manicomio LorenzoPonce 3 en souvenir des dons faits par ce Monsieur.
Peu apres, en face de ce nouvel asile, on construisit
un autre itablissement, destine a etre t maison de
temperance , et qui fut, lui aussi, inaugur6 bien
brusquement: on le terminait a peine, que l'autorit6
militaire le convoitait d6jA pour en faire une caserne
(on 6tait a l'epoque de la revolution d'Esmeraldas).
Apprenant cela, M. Arosemena, president de la Bienfaisance, ordonna le transfert immediat d'un certain
nombre d'alienis, dans la maison de temperance, pour
que l'autorit6 militaire la trouvat deja occup6. C'6tait
dans les premiers mois de 1914.
(A suivre.)
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PEiOU
Leltre de ma Seur LANATA, Cconome,
a la Tr7s Honoria Mere Enmilie MAURICE.
Lima, 3o juillet xmr.

MA TRts HOXOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamaisl'
Vous n'ignorez certainement pas les a grandesfetes » que le Prou c6lbre en ce moment en l'hon-neur du premier centenaire de la a proclamation de:
son ind6pendance ,. A cette occasion, toutes les
nations europiennes et quelques americaines (l'Equateur et le Chili exceptes) ont envoyA leur reprisentant. La France a ete dignement repr6sentee, et a
honore particulierement notre petite R6publique, en
lui d6putant un de nos h6ros de la grande guerre :
a le general Mangin! C
Ce que vous ne savez pas, ma
Tris Honoree Mere, ce sont les consequences qu'ont
cues pour nous ces- fetes pbruviennes. La plus
importante est, ni plus ni moins, la decoration de
chevalier de la Legion d'honneur, remise par surprise
A notre respectable smeur visitatrice. Je dis par surprise, car vraiment nous ne nous; attendions pas l
pareil honneur et ma sceur visitatrice moins que toute'
autre. Voici comment les choses se sont passees :
Le 25 juillet, au moment oi nous nous rendions A
l'oraison, se prisente un colonel attache ala., Mission
franqaise ,, envoy6 par M. le Ministre de France
pour prier Mine la Superieure dv se rendre i l'ambassade francaise le lendemain, ' ane heure- et demie,
et comme ma soeur Visitatrice croyant & une simple

xeception du general, demandait I'autorisation d'em-

- 87mener avec elle les soeurs servantes des maisons de
Lima, l'officier lui repondit: cc Je n'ose prendre aucune
decision sur -ce point, mais il me semble qu'il vaut
mieux que vous y alliez seule. n Je me proposal alors
pour accompagner ma sceur Visitatrice, faisant remarquer que nous ne nous pr6sentions jamais seule en
visite.
Le lendemain, a une heure et demie, nous itions
dans le grand vestibule de l'ambassade, oiu bient6t
vinrent nous rejoindre la sup6rieure des Soeurs de
.Saint-Joseph de Cluny, celle des Sacr6s-Cceurs, M. le
sup6rieur des SaGr6s-Coeurs de Picpus, le Pire superieur des Ridemptoristes, plusieurs messieurs Francais et Peruviens. Apris quelques instants d'attente,
le g6neral paru', assiste de son aide de camp et suivi
d'un amiral francais. Je vous avoue, ma Tres Honor6e
Mire, que je me sentais bien 6mue, et cela est bien
permis, n'est-ce pas? en se trouvant tout a coup en
presence de la bien-aimee patrie, personnifiee par ses
illustres repr6sentants et entendant parler la langue
maternelle. C'etait comme une illusion passagere d'un
retour dans la chire France qu'on n'oublie pas malgre
la sincirite du sacrifice. Pardonnez cette petite
reflexion, ma Tres Honor&e Mire; je reviens a la
c6rimonie qui a suivi. On nous fait entrer dans le
salon de reception; et ia, apris avoir remis quelques
decorations de la Legion d'honneur, le general Mangin s'approche de notre respectable soeur Visitatrice,
et lui remet aussi la croix. Le ruban etait de bonne
qualite, ou les 6pingles mauvaises, je ne sais; ce qui
est certain, c'est qu'il avait renonce a fixer les premitres, mais pour ma sceur Visitatrice, il voulut 1'attaII faut que j'y arrive,
cher solidement, disant :
et j'y arriverai, .ma Mbre ,; il y arriva,,en effet,
mais non sans s'&tre pique le doigt, dont .une goutte
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de sang tomba sur le collet. L'accolade d'usage fut
remplacee par un salut tres profond et tres respectueux. Un des officiers qui suivait fit cette reflexion:
c Comme cela va bien, ma Mere, sur votre collet
blanc! , Cette distinction a ete donnee a ma sceur
Visitatrice, nous a dit le general, comme hommage
rendu a ses cinquante-trois ans de P&rou et Ees trente
en chef des Filles de la Charit6
g4
ann6es de ginral
dans la Province ,.

Ma seur Visitatrice, vous n'en doutez pas, ma MBre,
rebut cette marque de distinction et d'hommage reconnaissant avec sa simplicit6 ordinaire et son humble
indifference pour les honneurs _de cette terre; elle
attend surement, pour plus tard, une autre recomcompense plus precieuse que toutes les d6corations.
Mais ce qui l'a touchee vivement, et lui a fait accepter
cet honneur avec tant de bonhomie, c'est qu'elle ne l'a
pas pris comme fait a sa personne, mais a la Communaut6, A nos v6neres Sup6rieurs, et aussi A la France
et a la Religion.
Quelques jours apres, le general nous fit une visite;
il devait cela, nous dit-il, aux Filles du grand Francais saint Vincent! Cette visite, nous l'esperions un
peu, et avions fait preparer, en prevision, une petite
seance a nos enfants de l'Orphelinat. Un Marocain,
une Alsacienne, une Lorraine devaient attendre 1'ambassadeur francais 'a Ia porte de la maison. A son
entree Al'ouvroir (transform6 en une coquette salle de
th6itre orn6e de guirlandes aux couleurs francaises
et piruviennes), un chant u en franqais a fut enleve
avec enthousiasme par nos enfants; un de nos missionnaires, excellent musicien, avait eu la bonte de le
composer pour la circonstance; il redisait, dans une
harmonic pleine d'entrain et d'une allure bien militaire, les victoires du grand general, et le.s , pages
*
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d'or » de ses conquetes; le refrain surtout: c Salut,
salut, 6 vaillant chef de France! "fut enlev6 par nos
enfants avec une ardeur toute francaise. Une de nos
grandes adressa ensuite, d'un ton vibrant, un discours
de bienvenue au representant de la France. L'accent
n'6tait pas tres francais; cependant, elle fut comprise
quoique, elle, ne comprit pas tres bien ce qu'elle
disait, et le gndral lui donna, a sa grande confusion,
une marque de son emotion, tres visible, en lui baisant
courtoisement la main : c'itait le baiser de la France
au Perou, symbole de la v6ritable amitie qui unit ces
deux nations..... et cela se passait chez les pauvres
Filles de saint Vincent de Paul I !!...
Avant la France, Rome 6tait venue nous visiter
dans la personne du 16gat du Saint-Pere. Un- soir,
deux jours apris son arrivee a Lima, comme nous
allions finir de souper, une enfant frappe avec instance
a la porte de notre r6fectoire, nous criant: c El Senor
Nuncio! el Senor Nuncio esti aqui, esperando A las
Madres! u Ma sceur Visitatrice se live prdcipitamment et nous invite a faire de meme. Nous nous rendons bien vite a la salle de communaut6 dont la table
etait couverte par le linge de la lessive, que nous
devions plier a la r6cr6ation. En hate, nous mettons
un peu d'ordre pour recevoir dignement le repr6sentant du Saint-Siege. Mais ce n'est pas tout : a I'occasion du Centenaire, toutes les maisons de Lima avaient
ite repeintes et la n6tre n'avait pas encore eu le temps
de sicher. Les portes de Sainte-Thrbise sent fermees a
six heures, et comme il n'y a pas de sonnettes au Perou,
Monseigneur ne trouva rien de mieux que de frapper.
Vous devinez, ma Tres Honorbe Mire, ce qui s'ensuivit:
v Je voudrais me laver les mains, dit-il en entrant
avec une simplicit6 charmante. Vite, une cuvette i...
Mais oi en trouver? personne ne s'en sert ici, les robi-
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nets nous suffisent; que faire pour que Monseigneur
n'attende pas? Ennn, nous dicouvrons a la pharmacie
une jatte convenable, qui sert a faire refroidir les

sirops; on la pr6sente a Monseigneur, qui peut enfin
sc debarrasser de la peinture! Vous jugez de notre
- apuro , (souci), comme on dit ici, ma Mere! Sa
Grandeur, qui parait bien aimer la Communaut6, resta
un-bon moment avec nous, et nous donna de vos nouvelles, de celles de notre Tres Honore Pere; il ajouta
qu'il avait dit la messe a la rue du Bac, A son passage
a Paris, et qu'il vous avait vue. Si vous saviez combien
il fait bon d'entendre parler de la Maison-Mire et des
Superieurs quand on en est si loign6... II semble que
les distances diminuent!
Monseigneur eut la bonte, en partant, de nous dire
qu'il reviendrait, voulant connaitre la Maison centrale et ses oeuvres. En effet, deux fois encore, il nous
honora de sa visite. Le jour de saint Vincent, il daigna donner lui-meme la binediction du tres saint
Sacrement, et nous adresser ensuite quelques bonnesparoles, nous disant brievement, mais pratiquement,
ce que doivent tre les Filles de saint Vincent. On se
serait cru dans une de nos grandes cathbdrales de
France, ou m&mee.....

a Rome!.... Sa Grandeur, en

chape, sur les degr6s de l'autel, avec mitre et biton
pastoral, entouri de nos missionnaires et de plusieursprtres siculiers, 6tait pour nous le Saint-Pare venant
nous b6nir dans notre modeste chapelle. Quelle
faveur, quel privilege, de recevoir en ce jour de aotre
grande fete annuelle, la beindiction du Saint-Pre ?
Le bon Dieu nous a vraiment gities, et cette b6nediction a eth comme une rosee bienfaisante tombant

sur les aridites,

les peines, les souffrances de

.cetbe triste terre ! Selon sa- promesse, Monseigneur

rekint une fois .ecore pour
,-isiter

les afvres. J-es
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interaes, les externes, et mime ies b6b6s de I'asile lui
avaient prepare de petites seances qu'il couta jusqu'i
la fin avec son amabilite ordinaire. Les mille cinq
-cents enfants de la Maison centrale purent, elles
aussi, recevoir a cette occasion, la benediction du
Saint-PNre.
Pardonnez, ma Tres Honor6e Mere, d'abuser ainsi
de votre temps, mais je sais que ces d6tails vous int6xesseront.
Sceur LANATA.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Leutre

de

M.

GAUTIER,

flitre de la Mission,

-

M. ROBERT, seciltairede la Congrigation.
Buenos-Aires, 29 septembre 121x.

MONSIEUR ET TRES ChER CONFRERE,

Lagrdce de Notre-Seigneur soil avec nous pourjamais!
Nous avons l'honneur de posseder le vainqueur de
Verdun, de Douaumont, de Laon, de Soissons : le
g6neral Mangin. 11 revient de sa visite i Lima oit il a
repr6sent6 la patrie aux fetes du centenaire. Le repr6-

sentant de I'Argentine 6tait Mgr Duprat, gouverneur
du diocese. Fils de Francais, ces deux ambassadeurs:
se sont faitstris amis, sur la terre de sainte Rose deLima.
Et voici, du haut des balcons, on leur envoyait des
fleurs. Le general, trEs gai, tres aimable, comme tout
bon franqais, prenait les bouquets, les offrait a Mgr
Duprat, lui disant : a Monseigneur, c'est i votre:
-adresse;nous autres, soldats, nous recevons des bombes?
.ou des marmites ! -
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Apres avoir visiti la Bolivie, le Chili, le general est
arrive ici le 23 septembre; malheureusement le Midcelet, grand croiseur cuirasse, n'a pu venir jusqu'a
Buenos-Aires, faute d'eau. II est rest6 en rade face a
Montevideo, oit il sera demain pour y s6journer plusieurs jours.
Inutile de vous dire l'enthousiasme avec lequel on a
recu le sauveur de la France. Le gouvernement s'est
engag6e payer tous les frais de son sejour a BuenosAires. 11 a 6t6 recu comme ambassadeur extraordinaire et les voitures de la pr6sidence itaient a son service.
II a bien voulu visiter la Maison centrale des Soeurs,
la visitatrice etait absente.
La maison 6tait pavoisee aux couleurs argentines et
francaises a l'int6rieur et A l'exterieur. Presque toutes
les superieures de la ville avaient &ti invitees...
Le general arrive a dix heures et demi, le mercredi
28 septembre.

Les enfants chantent I'Hymne a l'itendard de la
Sainte de la patrie, dont la statue de bronze occupe
Ia place d'honneur au centre du parterre interieur.
Le digne representant de notre patrie bien-aimbe
occupe le fauteuil pr6pare dans une des grandes salles
de la maison, entour6 de sa suite, des confreres et de
tout un bataillon de sceurs et d'enfants. On chante
l'hymne argentin, la Marseillaise, et M. le Visiteur

adresse un petit mot a l'h6te illustre, a peu pros en ces
termes :
a Monsieur ]e General, nous vous remercions d'avoir
bien voulu nous visiter; malheureusement notre sceur
Visitatrice est absente et m'a prii de vous presenter ses
respectueux regrets. Nous nous consacrons ici au soin
des pauvres, des malades, a l'education des enfants
dans les colleges et les orphelinats. Nous continuons
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ici les ceuvres de saint Vincent de Paul, gloire de
l'lglise et de la France. Merci, geniral! Votre visite
nous determinera A continuer avec plus de zile nos
cpuvres de charit6, de bienfaisance, d'6ducation, pour
la gloire d; Dieu et de la patrie absente. »
Une il6ve de la Providence dibite ensuite un beau
compliment a l'adresse du grand Lorrain. Et notre
ambassadeur se live pour dire ( combien il est heureux
de se trouver au milieu des Filles de la Charit6 qu'il
a rencontr6es sur son passage depuis son d6part de la
France, a Guatemala, A I'Equateur, au PNrou, au Chili,
ici, et qu'il doit rencontrer certainement ailleurs. Le
gouvernement sait tout le bien que vous faites partout
en France et a l'6tranger.
On chante de nouveau la Marseillaise, et des vivats
chaleureux accompagnent le lib6rateur de la patrie
jusqu'a son auto.
Trait charmant de ce grand homme: on lui presente
la plus petite fille de la maison qui lui offre un bouquet et,comme un bon papa qu'il est,-c'est le pere de
huit enfants - il donne deux gros baisers sur les joues
de ce petit ange...
VoilI comment s'est passee cette visite dont la Maison centrale de Buenos-Aires conservera un souvenir
ineffacable...

M. GAUTIER.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
SAINT VINCENT DE PAUL. Conrespondance. Entretiens.
Documents. Tomes III et IV.
Pendant ees six derniers mois, la collection Saint Vincent de Paul
s'est accrue de deux volumes, le's tomes III et IV. Les lettres publiCes
dans ces pages montrent mieux que ne I'a fait aucun biographe ce que
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fut la vie du grand serviteur de Dieu, pendant sept ans, d'aoit 61646
juillet r653.
Durant les luttes politiques qui agiterent alors la France, il accepta
volontiers le role de conciliateur : c'est pour rapprocher la Cour du peuple
de Paris qu'il se rendit aupris de la reine Anne d'Autriche et du cardinal
Mazarin en 1649 a Saint-Germain-en-Laye, en x652 & Saint Denis. Dans
ces circonstances, il n'hesit pas, pour le bien de la France, i dire au
cardinal-ministre quelques rudes verites; il osa meme afronter sa colire
en rendant an cardinal de Retz, coadjuteur de Paris et chef de la
Froade, des temoiguages de la reconnaissance qu'il prouvait pour la
famille des Gondi.
Membre du Conseil de conscience, saint Vincent fut amenie avoir
de frequents rapports avec les eveques, les supiricurs d'Ordres et le
clergi. Sa correspondance avec Alain de Solminihac, evique de Cahors,
Nicolas Pavilion, eveque d'Alet, le I. Turchi, superieu general des
Dominicains, Jean-Jacques Olier, fondateur de Saint-Sulpice, est pleine
d'inte;rt et d'intdit. Charge par le Saint-Siege de faire la visite canonique
de la fameuse abbaye de Longchamp, il consigna ses constatations
dans une longue lettre qu'on tenait jusqu'ici pour apocryphe et dont
I'authenticiti ne sera plus contestie.
De la place qu'il occupait, Vincent de Paul devait veiller a la conservation de la foi. Il vit, des le debut, le venin cache dans 'heresie des.
deux cr:irs et dans les doctrines jansenistes et engagea risolument la
lutte, mais sans se dipartir de sa chaxitt ordinaire, contre ceux qui cherchaient i les propager. Ses lettres a quelques eveques, k Pavilion et k
fI'veque de Lu;on, sont pleines de science thdologique et admirables
de bon seas.
Sur le terrain de la charit6, 'homme de Dieu eut beaucoup i faire;
ii fut a la hauteur des circonstances. La oh le passage des armbes avait
apporte la devastation et la ruine, en Picardie. en Champagne, dans les
Flandres, dans I'Ile de France, ii vint .reparer et reconstruire : les
Dames de la Charite lui donnaient les ressources, ses missionnaires lesdistribnaient, ses Filles de la Charite pansaient les blesses et soignaient
les malades.
La Congregation de la Mission se developpa, malgre les defaillances
particulires et des difficulths suscitees k certains etablissements comme
celui de Saint-Meen. Elle prit les seminaires d'Agen, de Treguier, de
Perigueux, de Montauban; elle setendit jusqu'en Irlande et en cosse,
fut demandee en Pologne par la reine Louise-Marie de Gonzague et
commenga cette pinible mission de Madagascar, qui devait devorer en
peu de temps tant de valeureux missionnaires. II fut question pour elle
du Maroc et de la Perse, mais les pourparlers n'aboutirent pas.
Tandis que la Compagnie s'tendait, le fondateur s'occupait de Faffermir en lui donnant des constitutions et en veillant au maintien de la
discipline. C'est dans cc but qu'il reunit j Saint-Lazare, en i65r, les principaux superieurs pour s'cntendre avec eux sur les.details principaux
d'organisation. On connait sa belle lettre circulaire sur le lever de
quatre heures.
Tels sont, releves sommairement, les faits relatis dans tls 816 lettresqui remplissent les tomes III et IV de la Correspondaace de saint
Vincent de Paul. Pour la meme periode, fedition de x88 0 n'en donnait
que 494. Sur les 322 lettres nouvelles, xx5 sont du saint, ao7 de ses cor-
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respondants. Parmi ces dernieres, 61 viennent de Louise de Marillac,
34 d'Alain de Solminihac, evtque de Cahors, 5 de Pavillon, ivcque
<d'Alet, 5 du cardinal Mazarin, 4 des echevins de Rethel, 3 du P. Turchi, superieur general des Dominicains, 4 du P. Vitet, religieux de
Chancelade.
Ces pages eclairent plus d'un point d'histoire et apprennent des faits
encore ignores. Nous avons confiance qu'elles seront lues avec intrtir
et profit.
P. COSTE.

Abrigi du Cours de Miditations l'usage de la Con-

grigation de la Mission. (En vente a la Procure g6ndrale, rue de Sevres, 95.)
Voici la lettre du Trbs Honor6 Pere qui se trouve en tete de ce
volume
Paris, le ix janvier 1921.
a Monsieur et cher confrire,
K La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais
a Bien volontiers j'autorise l'impression du Resume du cours de vor
.editalions, et lui souhaite tout le succis qu'll merite.
n Je ne vous dirai pas, selon les formules peut-etre un pen us-es, que
-cc volume-resum6 r6pond k une veritable necessite, que Ie besoin s en
faisait sentir, qu';l comble une lacune. Tout simplement, je vous dirai
qu'il sera d'une grande utilitl pratique.
" Que de missionnaires habituds a vos meditations, et k trouver, pour
leurs rbflexions du matin, une suite coordonn6e de sujets, se trouvaient
ge&ds par la necessite d'emporter, dans leur mince bagage, plusieurs
volumes, avec la possibiliti toujours prcsente de ne pas changer i
temps de volume, ou de n'emporter point le volume de la saison!
a Avec votre volume-risume, pas d'erreur possible. II peut figurer
d'une manibre permanente dans le nombre des livres qui doivent composer la petite bibliothbque ambulante du missionnaire en voyage ou en
mission.
a Une page par jour; mais une page bien remplie de substantielles pensees, de pieux sentiments, amenant de pratiques resolutions.
a C'est avec I'assurance que le succes couronuera votre travail que je
lui donne, ainsi qu'i vous, Monsieur et bien cher confrere, ma btnddiction.
a Je suis en Notre-Seigneur et Marie Immaculee, votre tout d&vouC
confrere.
F. VERDIEl, i. p. d. 1. m. sup. gin. v

Cows de Meditations pour tous les jours de l'annie a
'usage de la Congregation de la Mission, par un pretre
de la m&me Congregation, 2" 6dition. (Le "rvolume
a paru, les autres suivront bient6t.) Paris, MaisonMire, 95, rue de Sevres.
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A VRTISSEME.ST

II a paru bon de faire connaltre ici les principales modifications
apportees au travail primitif pour composer cette deuxieme edition, et
de reproduire aussi quelques indications utiles de 'Averlissement placi
en ltte de la premiere edition.
Le plan grnzral de l'ouvrage est sensiblement le mnme. En voici le
rapide expos÷, avec les quelques changements qu'on a cru devoir y
apporter.
Le nombre des mddilations qui composent le Cours est de cinq cent
cinquantewsix, suivant exactement le cycle de I'annee liturgique, et partagdes, comme le breviaire, en quatre volumes, suivant les quatre saisons de l'anne.
Pour chaque saison, les meditations correspondantes aux dimanches
et fýries du profre du temps occupent le commencement du volume; la
fin est remplie par celles des jites qui ne trouvent point leur place dans
le propre du temps.
Les mysteres que Pannee liturgique fait passer sons nos yeux, depuis
1'Avent jusqu'apres les fetes du tres saint Sacrement, rappelant d'euxmines le souvenir des bienfaits de Dieu, les meditations de ce temps
ont pour objet. ce que Dieu a fait pour nous, particulirement l'Incarnation, la Redemption, ]'Eucharistie.
Dans le temps de I'Avent, afin de mieux suirre l'indication de l'Evangile du dimanche, on a fait une inversion dans les sujets dorais pour
la premiere et la troisieme semane. On a consacre la premiere aa
troisieme avenement de Notre-Seigneur par le jugement dernier, qui
occupait precedemment la troisieme semaine: et l'on a mis dans celle-ci
les meditations relatives au premier avaenment par i'Incarnation, qui
occupaient autrefois la premiere semaine.
A la suite des fetes de Noel, on a tiche d'etablir, dans le mnysteres
de la vie de Notre-Seigneur. un ordre qui se rapprochit davantage de
Pordre chronologique. - Avant P'piphanie : les legons de vertus que
nous donne Jesus enfant ihumilitC, douceur..... etc..); aprbý l'piphanie :
la.fuite en Egypte, Jesus adolescent, le baptime sur les bords du jourdain, les noces de Cana... etc.
Les quatre dernitres semaines apres l'piphanie, qui sont sujettes i
revenir vers la fin de P'annee liturgique, quand lles n'ont pu Etre utilisees a leur place, sont remplies par les titres du Verbe Incarn6 (Midecin, Chef, Roi, Juge, Precepteur.... etc.). Ces litres peuvent sans
inconvenient 8tre medites dans les semaines qui separent quelquefois
le 23' du 24* dimanche apres la Pentec6te. - II n'en etait pas de meme
des sujets trait6s k cette -poque dans la premiere edition (vertus de la
sainte enfance du Sauveur), etque, pour ce motif, on avait d(k remplacer
par des considerations sur le peche, ses causes, ses effets, ses remedes.
Celles-ci sont avantageusement uilisees, dans cette deuxieme edition,
pour le temps de car6me, qui est 6minemment un temps de penitence.
La penitence en effet suppose le p6ch6, auquel elle fait la guerre d'une
maniere d'autant plus efficace qu'elle s'claire de notions plus pricises
sur le grand mal moral qu'elle s'efforce de combattre.
Dans la premiere edition, le carzme tout entier etait consacr ik la
miditation des souffrances de Notre-Seigneur. On a trouve que c'etait
excessif, et qu'il suffisait, outre les vendredis (comme pendant tout le
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reste de I'annce) de leur reserver seulemeut les derniers jour de la
sainte quarantaine, durant la quinzaine dite de la Passion.
En consequence, on a du remanier 1'enchainement de tous les sujets
qui ont pour objet les souffrances du Sauveur, les condenser, et les disp3•er, dans leur nombre diminue, de faVon a ce que, commencant avec
le premier vendredi apris Piques, its fussent termines avec la Semaine
sainte.
II y a cependant trois semaines dans I'annie, oilles circonstances ne
permettent pas de mcditer, le vendredi, sur la Passion; celles de loctare de saint Vincent et de la neuraine de la Translation, a cause des
meditations speciales qui sont d'usage; et la semaine qui pricede la
Pentec6te, i cause des sept dons du Saint-Esprit que 1'on medite alors
pour mieux se preparer i cette grande fIte.
Dans les longues semaines qui suivent P&ques, jusqu'a la vingt-troisiame apres la Pentec6te, il a paru bon de mdeiter sur ce que nous
devons .aire pour Dieu, apres avoir miditi jusque-la sur ce que Dieu a
jail four nous. - Or, ce que nous devons faire pour Dieu. c'est de nous
appliquer au travail de notre perfection, dont le moyen le plus efficace
est I'observance de nos Rigles communes.
Sur ce sujet si important, il n'y a pas moins de quatre-vingt-cinq meditations, de la septieme a la vingt-troisiime semaine apris la Pentecote
inclusivement. La vingt-quatrieme et derniire semaine serf comme de
conclusion a toutes les meditations de 'aannee liturgique.
Tous les dimanches et jours de tlte, la mditation est sur rEvangile
dont le texte est toujours place avant le Sommaire pour la v.i!le au soir.
Les m dilations pour les files, en dehors du propre du temps, sont au
nombre de cent vingt-six, parmi lesquelles on compte douze m-ditations
sur les douze promesses du Sacrc-Cceur pour les premiers vendredis du
mois, et douze sur I'humilite pour les deuxiemes lundis du mois.
Dans ces meditations, toutes les fetes de Notre-Seigneur, de la tres
salute Vierge et des Ap6tres, mine les moiadres, out leur place marque ; et aucuu des souvenirs chers k la famille de saint Vincent n'a te
neglige.
Treize miditations purement sacerdotales ont eti ajouties dans cette
deuxirie edition, pour rcpondre au desir de plusieurs. Huit de ces
meditations sont placies aux mercredis et samedis des Quatre-Temps;
un* au mercredi de la troisieme semaine aprs 1'Epiphanie; et les quatre
autres aux quatre anniversaires des ordinations de saint Vincent :
20 decembre (tonsure et ordres mineurs), r9 septembre (sous-diaconat),

ag

decembre (diaconat), et 23 septembre (prautise).

Les m ditations, soit du temps, soit des fetes, qui, suivant la date de
la fete de Piques, se trouvent tant6t dais une saison, tant6t dans la suivante, ont ite, comme pour le breviaire, imprimees en double dans les
deux saisons of elles peuvent se rencontrer, afin d'dviter aux missionnaires i'embarras de porter avec eur, dans leurs voyages, plusieurs
volumes de miditations. - Pour la meme raison, on a imprime, au
commencement de chaque volume, les formules de priires en usage
dans la Compagnie, et les actes de consecration qui sont prescrits pour
certains jours.
Le chiffre qui precde imm6diatement la meditation pour chaque
matin, est le numoro d'ordre de cette meditation. II est en chiffre simple
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pourles mcditations qui appartiennent an propre du temps, tandis que
pour les autres, le chiffre est accompagnC d'un asterisque. - Ces
chiffres, pour le propre du temps, partent du samedi, veille du premier dianche de 1'Aven', et se suivent jusquau dernier jour de
l'anns e liturgique; pour les fetes, ils commencent et finissent le 27 norembre
Dans l'indication qui suit la citation de quelque texte tire de la vie on
des oeuvres de saint Vincent, S. V. signifie qu'il se trouve dans le recueil
imprim6 de 18to k i868 (ii vol. in-S*, avec un douzieme volume pour
la table alphabtique, et qui se trouve dans lea bibliothbques de la Maison-Mere et de quelques-unes de nos maisons. Des deux chiffres qui
suivent, le premier indique le volume et le second la page (v. g. S. V..
111, 44).
Chacune des m.ditations sur la Passion, qui commencent au vendredi de la semaine de Paques et finissent le samedi saint (I 57), est
accompagne d'un numnro d'ordre particulier, que l'on trouve. dans le
titue, entre parenthese, apres l'indication Passion de Notre-Seigneur.De manue pour chacune des douze m6ditations sur Y'humilite, qui
s*rvent au deuxieme lundi de chaque mois (1-12); le numero d'ordre se
trouve entre parenthese apris le mot Humilitd.
Les textes latins ayant etC bien souvent supprimrs pour eviter des
longueurs, lindication de ces textes a etC soigneusement conservie et
mise entre parenthlss.
Certains sujets, comme la Fiddliti aux presciptimnsder Directeires,on

la Direction des Filles de la Charitd, pourront paraitre moins pratiques
dans certaines maisons (par exemple, dans les maisons de formation).
Rien n'emp&•he qu'on les remplace alors par ceux que la conference
de chaque semaine emp6:he d'utiliser, ou par tel autre que l'occurrence de quelque fete fait passer sous silence.

Fleurs et ipines du Kiang-Si (Chine) par M. Henry
SWATTHE, lazariste, missionnaire apostolique. Preface
de Henry Bordeaux, de 1'Acad6mie fransaise. Beau
volume in-8, xvI-272 pages, 56 reproductions photographiques et 2 cartes. Prix : 12 francs; franco,
13 fr. 3o. S'adresser Maison Saint-Vincent, 23, rueCallou, Vichy (Allier) ou rue de Sevres, 95 et rue du.
Bac, 14o (9 fr. port en sus pour les missionnaires et
seurs).
Voici ce que disent les Missions catholiqucs de ce livre :
a Nos abonnes de x19o (janvier-octobre) attendaient chaque semaine
avec impatience leur numero des Missions catholiques pour avoir la
suite des int6ressants recits de M. Watth-. Le volume qui les reunit
et oh de nouvelles Fleurs el )fines inddites ont 6te ajoutees a enfin
pare: M. Henry Bordeaux, dans la preface, a parfaitement indique le
burt de 'ouvrage : a Faice micux connaitre la Chine et I'teuvre des
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a missionnaires franaais et l'oeuvre generale de I'influence francaise
a dans le monde m, et il conclut : a II faut lire ce recueil de souvenirs.
a pour sa nouveautr, son pittoresque, sa bonhomie, son agrement.
Oui, ii faut le lire, it faut le faire lire; it faut s'impregner du parfum
de ces fraiches fleurs d'heroisme et de vertu que le christianisme fait
.
eclore en pays infid&les. a Chez les missionnaires a et a chez les chr(
tiens », il faut savoir de quelles a epines u le paganisme cruel dichire
1:s ames de ses adeptes a chez les paiens, w a dans la brousse ,, - chez
1: diable -. A lire M. Watthe, on apprerie mieux ces u fleurs n et on
veut les faire eclore en son Ame, on craint davantage de se blesser a ces
a 4pines n, on se sent plus fier d'itre Franqais, on a plus de reconnaissance envers Dieu de nous avoir fait naitre au sein de son tglisec
N'est-ce pas une lecture eminemment bienfaisante?

Documents sur les martyrs de Pikin,pendant la persitution des Boxeurs (190oo) par

J.-M. PLANCHET, mis-

sionnaire lazariste. Imprimerie des Lazaristes, P6kin.
Nous empruntons aux Missions catholiquis Pappriciation suivante :

i It nous est arrive de la capitale de la Chine un beau volume de
plus de 4oo pages, orn6 d'une cinquantaine de photographies, auquel
nous voulons donner plus qu'un simple accuse de reception; car Pimportance des matieres qui font I'objet du livre merite qu'il soit recommand6.
a Cet ouvrage reproduit d'abord 'historique de ce qui se passa h
Pekin, et plus specialement dans lenceinte de la cathedrale du PItang,
en rgoo; ceux qui ne connaissent que par oui-dire cet episode desormais
legendaire de Ihistoire contemporaine de P'Eglise de Chine, pourront
l'apprendre en lisant I'interessant Journal d: Mgr Favier et les autres
documents cites par I'auteur.
n Mais cc qui merite le plus d'attirer 'attention di lecteur, c'est le
recit dctaill' du martyre de ces heroiques missionnaires et chrltiens,
dont on ne nous cache pas les imperfections inherentes 1 la nature
:humaine, ce qui prouve bien que 1'hiroisme ne leur a pas etd plus facile
qu'i nous. De mime, avec' une sincerit6 qui inspire lout de suite confiance, r'auteur ne dissimule pas qu'il y ait eu des apostasies; mais en
retour, quelle abondante moisson d'heroi4ues exemples donnes par ces
chretiens chinois! En voyant ces femmes, ces enfants, ces neophytes
baptists de la veille, observer ad unguem les lois de i'glise, y ajouter
de nombreuses pratiques pieuses, puis, quand la persecution arrive,
.affronter la mort avec courage et confesser leur foi jusqu'au dernier
soupir, on eprouve alors un sentiment de confiance en I'ceuvre des.
ouvriers de la Propagation de la Foi : une fois convertis, les Chinois
forment riellement une race energique de solides chritiens, et donnent
souvent l'exemple des vertus les plus parfaites.
a De tels exemples meritaient d'etre conserves pour la gloire de
l'lglise, pour celle des nobles victimes et de leur posteriti, et aussi
pour 1'encouragement de ceux qui ont contribue i la conversion ou i la
formation de ces chretiens, soit par leuEs labeurs, soit par leurs aum6nes.
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* Nous ne pouvons que souhaiter qu'une
fiants recits qui sunt bien dans la tradition
les missionnaires qui consacrent les loisirs
apostoliques & recueillir de tels documents.

suite suit donnce a ces cdE.
de l'lglise. et encuurager
que leur laissent les soucis
*

Album historico do Seminario Episcopal do Ceara.
Fortaleza Ceara, 1914-1920.
C'est l'histoire du siminaire de Ceara, fondC en 186., et dirig, suc.cessivement par M. Pierre-Auguste Chevalier, par M. Jules Simon et
par M. Vincent Peroneille. On y parle de la pieti, des etudes, des
examens, des constructions de la diýiipline, du r6glement, des usage-,
des Lazaristes. de leurs collaborateurs et des jeunes gens soitis du
seminaire.

PIETRO MARIA DE AMICIS, prete della Missione. II
ceritnoniale completo per le chiese parrochiali,collegiale
e cztledrali. Troisiime edition, totalement refondue
selon les plus r6centes dispositions de la Sacree Congr6gation des Rites et du Codex. Trois volumes.
Rome, PiazzaS. Luigi dei Francesi, 33, 1921.
L'ouvrage est didie k saint Vincent de Paul gemma saccrdolum Ilans
1'exercice des fonctions ecclesiastiques.
Mat!eictus qui acit opus Domini fraudulcnter (Jer. 48-xoI. L'ajus
Domini, c'est par excellence la sainte messe et les autres fonctions du
culte. II importe done que le pretre observe exactement ies ceremonies
de la saiote messe; celles-ci oat detd tablies par la sainte :Eglis, soit pour
rehausser la majeste des sacr-s mystbres, soit pour donner aux fideles
un symbole sensible des choses les plus elevees; I'esprit humain, en
eTfet, dit saint Thomas indigel, ad hoc quod conjungaiur Dec, sensibtliur
manuductione (za 2 ae q. 81 a. 7).

Bien persuade de ces vdrites, notre venere et savant confrere, M. de
Amicis, a multiplii les travaux liturgiques depuis plus de vingt-cinq ans.
Le dernier qu'il nous offre est une nouvelle edition du ciremonial
complet. Ce livre sera utile, non seulement aux grandes cathedrales,
mais encore aux petites eglises. M. de Amicis n'a epargne aucun travail pour le rendre parfait, it a lu et etudi tons les ouvrages liturgiques
et it en donne la quintessence.
Ia prem'ire partie qui est la base de tout, traite des preliminaires
(leglise, les vases sacres, les ornements, les ceremonies, la musique, le
chant, Porgue, la sacristie). La seconde partie parle de la messe privee,
de la matibre et de la forme du divin sacrifice, de [administration de
'1Eucharistie, de la manibre de servir la messe. La troisijme partie
traite de la messe paroissiale, des messes des morts, de la messe
de
I'evelue, ou devant lfive.ue, de la messe devant le saint Sacrement,
de
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la messe votive, de la messe dans un oratoire prive. Ici se termine le
premier volume.
La quatrieme pirtie contient les ceremonies de la messe chantce et
celles de la messe solennelle en general, avec les functions annexes
telles que bensdiction et aspersion de i'eau bnite, assistance du choeur.
La cinquieme partie expose les. cermonies qu'il faut observer dans les
differeates messes chantees, suit pour les vivants, soit pour let morts
avec appendice sur 1'absoute. La sixicme partie embrasse les autres
fonctions liturgiques comme matines, vepres, petites heures, quarante
heures, salut du tres saint Sacrement, processions, baisement des
reliques, triduums, neuvaines, les Cendres, les Rameaux, la Semaine
sainte, les Rogations, la Fete-Dieu. Ici se termine le second volume.
La septibme partie traite de f'administration des Sacrements. La
huitime des difftrentes ben6dictions. La neuvieme des fonctions pontificales et cl6ture le troisieme et dernier volume.
M. de Amicis a fait une oeuvre utile au clerge. A nous et aux maitres
de ceremonies de veiller a ce que ies fonctions sacres se fassent avec
tout le dicorum voulu, afin qu'elles ne scandalisent pas les fidIles,
mais an contraire les idifient et procurent la gloire de Dieu.

Filippo TRUCCO, prete della Missione : La vita,
l'opera, 'aainma della Beata Luita di Marillac con/ondatrice delle Figlie della caritc. Sarzana, Collegio della
Missione. 1920.
Voici le sommaire de ce panegyrique, tel qu'il est indiqui dans le

texte lui-mime. Exorde. Le christianisme accomplit la restauration intirieure de I'homme par le moyen de la charit6. La beatification de
Louise de Marillac et ses convenances actuelles.
PREMIER POINT. La vie. - Les seizieme et dix-septieme siecles
furent dens siecles de guerres terribles et longues pour l'Europe, et spEcialement pour la France. Naissance et famille de Louise. Louise
elevee a Poissy, pensionnaire a Paris; elle etudie la peinture et la philosophic; elle cultive la picte; elle aspire i se faire capucine; mort de
son prec; elle epouse Antoine Le Gras; l'epouse et la mere chritipnne;
la maladie de son mari et la dure ipreuve de Louise; la vision ceieste:
la patiente garde-malade; mort de son mari; voeu de viduitd parfaite; la
divine Providence dans la vie de la bienheureuse Louise.
DauxtisE POINT. 'luv~re.- Louis- se prepare B sa mission par un
noviciat de trois ans. Ses progres spirituels. Le 6 nai b129, Vincent, au
nom de Dieu, itablit Louise, ap6tre de la charitt. La visitatrice des
Confrdries de la Charite. La co-fondatrice des Filles de la Charite. Les
h6pitaux. Les enfants trouves. Les galdriens. Les pauvres vieux. Les
alidads. La charite de Vincent et de Louise pendant les guerres (ambulances militaires, refugi6s, orphelins, fourneaux economiques, magasinus
de charite, comites de bienfaisance, fourniture d'instruments agricoles et
de semences), charite spirituelle de Louise dans les retraites. Louise fut
non seulement I'ap6tre zelee de la charite, mais encore la mere feconde
et la sage 16gislatrice des Igions de la charite.
POINT. L'dm-. - L'amour et l'imitation de Jisus furent
Taolsiek.•
27
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la source ca hdee de ja saintet6 et de l'acivite de Louise. Son inteitigence. Sa voluntt. Son caeur. Son vif amour maternel pour san its Michel.
Gracieux tinoignagesde 'amour de Louise, jeune fille, pour J sus. Tendre
devotion de Louise au SacrC-Ceur de Js-us. Traits particuliers de

l'amour de Louise pour Jesus. Devotion et participation de Louise i Ia
Passion de Jesus. Louise, imitatrice assidue de Jesus, specialement
dans leI vertus qu lui sont les plus clieres, dans la constante devotion
iviotntt de Dieu, dans la douceur, dans la simplicite, dans 1'hu* 1a
militt, dans la patience, dans la force, dans la vigilance, dans la mortification. Ens-iguements opportuns que Louise donne au monde par
sa vie enticre. Sa mort precieuse.
Preraison.- La bienheureuse Louise de Marillac a ete la vrritable
femme forte et l'hroine de la charit6 chritienne.

Filippo TRUccO, prete della Missione.

La vita.

L'apostolato. II marlirio del Beato Francesco Regis Clet,
prete della Congregazione della Missione. Sarzana, Col-

legio della Missione.' 1921.
Comme pour le pricedent paingyrique, ii nous semble que le summaire de celui-ci en sera le meilleur compte rendu et le plus bel eloge.
'torde. La Chine. Tris ancienne civilisation dela Chine. Introductiun
du chri.-iianisme en Chine. Causes de la persecution contre le christixnisme en Chine. Consolantes dispositions actuelles de la Chine pour le
bhristianisme. Une loi de la Providence suraturelle exprimee dans ie
Frangois
Sanguii mart srum semen est ckristianorum. Le bienheureua
R"gis Clet et le premier centenaire de son martyre.
P'REMIERE PAKTIE. Le saint missionnaire. - La pa.trie du bienheureux
Glet. Naissance et famille. La benediction de la fecondite sur la maison
des Clet. i'remiiere education et caractere. Petit scmilaire de SaintMartin. Grand s'minaire de Grenoble. Vocation etentrie dans la Congregation de la Mission. S3minariste de a. Mission. Etudiant. PrItre
Professeur de thiologie morale an grand Seminaire dIAnnecy. Son application a I'cdude et la renommie de sa science. 11 est Olu deput6 de I
province de Lyon, h FA'ssemblee generale de 1788. II est nommi. directeur du s-nminaire interne de la Maison-M:re. Sa ferveur. Sac de SaintLazare en 7yS9 . Vocation it lapostolat. Trait providentiel qui lui ouvre
ia voie de la Chine. Lettre d'adieu i sa seur. Le dernier assaut. Depart

pour la Chine.
DEvXIt•LE PAR•TI.

L'afrtre admirable. -

Caractere et forme de son

apxstolat. L'humilite du Bienheureux nous emp&che de connaitre entiirement les fruits et les merites de cet apostolat. Au Kiang-Si, au Iluet economiques des chretiens du
Chuang. Conditions sociales

Hu-Chuang et leur etat moral. Pasteur d'ames. Sa vie quotidienne. Ses
voyages apostoliques. Superieur d'une petite communaute de missionnaires. Ses vertus comme superieur. Ses lettres pastorales et ses sages
conseils de direction spirituelle a deux pr•ires, ses confreres. Directeur
d'un petit s-minaire. Son eloge par le Franciscain Mgr de Madello.
Les persecutions qu'il subit en 1796 et en 1itr. Les croix du Bienheureux : (,o la Langue chiuoise; a* le ministere de la confession ;
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3" la superiorite; 4 " frequentes infirmites). Les consolations du Bienheureux (t* sa confiance filiale en Dieu; 2 la piete de ses chrltiens; 3 la
compagnie de ses confreres; 4' l'esprance du martyre).
TROISIEME PARTIE. L'hbroique martyr. -

La persecution de izSt.

On

poursuit le Bienheureux. II s'enfuit dans le Honan. II est dtcouvert et
arrete. Prisons et tribunaux du Honan. 11 est transfere h Ou-TchangFou. Sa condition en prison. Admirables exemples de bontd. Sa charite
pour les chretiens apostats. Singuliere peine d'esprit. Jugement de
M. Lamiot sur la pretendue imprudence du Bienheureux. II se prepare
a la mort. Teneur du decret imperial qui le condamne. II prend congu
des chretiens prisonniers avec lui. Son mrartre.
PFroraison. - Une douce visioi : la cunversion de la Chine a JBsusChrist, ce sera la plus grande glorification du bienheureux Clet sur
terre.
Les panegyriques de M. Trucco sont substantiels conune le paiin,
glnereux comme le vin et doux comme I'huile.

Henri MERLIER. Mgr Godin, doyen d'Albert. T. I".

Paris, Lethielleux, io, rue Cassette. Prix : 7 fr. 5o.
Nous signalons ce livre parce qu'il y est question des Lazaristes du
collge" de Montdidier et de ceux du grand Scminatre :' Amiens.
Mgr Godin fut eleve de Montdidier de x85 7 1x859; it venait du petit
Seminaire de Saint-Riquier; it caractirise ainsi sa nouvelle maison : ace
n'est pas le m&me genre du tout qua- Saint-Riquier. C'est beaucoup
plus ouvert. Les eleves sont plus gais et pour la picdt ii y en a peutEtre plus qu'I Saint-Riquier. Quant a la situation du college, on ne
peut trouver ritn de mieux. II domine tout A fait la ville et on aper:oit
a l'entour des villages k perte de vue. L'air y est tres vif. , Le superieur du college etait alors M. Vicart a doux, affable, trop bon pour les
eleves -. M. Merlier dit de la methode des Lazaristes de Montdidier
qu'elie etait remarquable, que tout y conspirait i developper la pensee,
qu'elle a contribue puissamment i maintenir le niveau des fortes etudes
grecques et latines, qu'on ne peut lu0 reprocher d'avoir ttouff& la personnalit6 ni l'esprit d'initiative de ceux sur qui elle eut i s'exercer.
Mgr Godin cut pour professeurs de rhetorique, M. Expert puis
M. Louison, ame de feu, parole de feu; et comme professeur de philosophie, M. Jourdain. Mgr Godin conserva toujours un excellent souvenir de Montdidier. a Je n'ai jamais rencontre, dira-t-il en 1895, plus
ddvoue que le bon M. Vicart, plus litterateur que M. Expert, plus
mathematicien que M. Fauc, plus orateur que M. Louison, plus edifiant que le saint M. Ro'ley, plus pire que le bon P. Aybram. P
Mgr Godin entra au grand Sminaire d'Amiens en 1859; it connut
particulierement M. Gillot, don' il dira plus tard : a M. Gillot a laisse
une tr-ce ineffagable. l.e clergý picard lui est immensement redevable.
Ce que je suis comme prktre, c'est i sa direction que je le dois. a
Mgr Godin caracterise ainsi le 1. Gillot : a Esprit large, intelligence
ouverte, caractere ferme, ardeur pleine d'entrainement, parole de feu
et surtout coeur d'or, ii avait tout pour nous enthousiasmer. Ses meditations nous ravissaient. Ses gloses des lectures spirituelles sont restees
Igendaires. II trouvait des fraicheurs de pensie, des tendresses d'itme.
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des epanouissements de coeur charmanus, encadrant dans une parole
pleine d'originalite et de poesie, le verbe biblique on la parole d'un
saint, nous donnant avec une grande science et un rare boa sens une
riche direction pour Iesprit et le coeur. * II faut lire dans ce livre le
chapitre In qui est consacre en grande partie i M. Gillot, superieur du
grand S.minaire d'Amiers.

PATMOS. Journalde voyage et de sijour, suivi d'une
description geographique et de notices historiques
par Joseph EUZET, pr&tre de la Mission. Paris, Gabriel
Beauchesne, 117, rue de Rennes. 1914.
C'est le recit d'un pelerinage fait par M. Euzet i 'ile de Patmos oh
saint Jean fut religue et oii il fut favoris6 des visions de l'Apocalypse.
Ce pelerinage fut vraiment un pilerinage de ptnitence,au moins pour
Faller et le retour, et le r6cit des aventures de M. Euzet, a Samos, a
Calymnos, la tempkte et la bonace qu'il dut subir a son retour, tout cela
ne manque pas d'un certain charme. Mais le plus interessant est le
sejour & Patmos, chez les moines orthodoxes, du 5 au 12 anfut 1905. It
faut lire ce recit, anim6 de la plus grande devotion envers Pap6tre bienaim6 et envers Marie, la toute-sainte, Panagkia, emaill lie details
typiques sur les papas et les moines orthodoxes, illustre par une foult
de citations empruntees & la litterature grecque, paienne et chritienne,
embelli par de poetiques descriptions du soled, de la lune, de la mer, etc.,
releve par un grand nombre de coups de lance donnes k droite et a
gauche a tous les ecrivains qu'il surprend en flagrant delit derreur. Le
recit proprement dit occupe 9go pages; le reste du volume (p. 190 i
p. 35o) est consacr akdes appendices : description giographique de 'ile;
notice historique sur Patmos; vie de saint Christodule, fondateur du
monastire Saint-Jean; Renan et Patmos; deux voyageurs a Patmos :
Tournefort et Choiseul-Gouffier.

Paris charitable, bienfaisant et social, publiC par

l'Office central des ceuvres de bienfaisance.
Plon, 8, rue Garancibre. 1921.

Paris,

Ce livre eat comme le catalogue de toutes le mouvres de chariti existant dans Paris: il n'y en a pas moins de neuf mille soixante-cinq dont
ququues-unes comptent un grand nombre de membres. A parcourir ces
noticesbrbves mais substantielles, on reconnait vite combien Paris mErite
plut6t d'4tre appele la vlle-bontl que la ville-lumiLre et combien les trangers qui ne jugent Paris que sur ses statues et ses thiAtres et qui la traitent
de Babylone ne connaissent pas la vraie nature de cette ville. Le peuple
de Paris eat bon; il a le cceur tendre, compatissant; les ouvres de
charite qu'il accomplit dans le silence pbseront dans la balance de la
justice divine et racheteront bien des miseres dont du reste il n'est bien
souvent que le t6moin 6ccur6. Vraiment, cette lecture du Bottin de la
charite est une lecture edifiante.
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La preface contient cet eloge de saint Vincent : a Dans les commencements du dix-septieme siecle, lorsqu'il y avait tapt de miscres en
France, saint Vincent de Paul apporta sur chaque point de detresse la
puissance infatigable de sa bonte. Associant i son divouement le genie
de Iorganisation, il donna I'exemple de finitiative personnelle la plus
extraordinaire sous la forme la plus humble. L'humanit6 reconnaissante
lui a ieeve des autels. Aujourd hui encore, nous sommesles temoins de
son oeuvre survivante et continue. 1I est plus qu'un saint charitable; it
personiifie la charite meme. Les Filles de la Charit6 lienuent une place honorable dans ce catalogue ainsi que les Dames de la Charite et les jeunesfilles de '(Euvre
Louise de Marillac.
Si I'on coniulte la table, le nom des Filles de la Charit6 ne parait ni
au mot flles, ni au mot charitt, ni au mot seurs, ni au mot saint Vincent de Paul et cependant, dans le corps du livre, leur nom.revient
souvent. II apparait d'abord au titre premier oU quatorze de leurs etablissements sont mentionnes comme itant reconnus d'utilite publique;
ii se voit surtout au titre quatrieme, chapitre vni, ouleursmaisons sont
mentionnees par arrondissements; cette enumnration n'est pas tout a
fait exacte, car on a laiss6 les maisons qui ont etk fermees dans ces
quinze derniires annees; on espere sans doute qu'elles vont se rouvrir
et ainsi le catalogue serait vrai dans un court espace de temps. Nous
voyons que les sueurs sont dans les vingt arrondissements de Paris et
dans la plupast des paroisses : 52 sur 79. Sur plusieurs de ces 52 paroisses,
ii y a quelquefois a ou 3 maisons, ce que fait un total de 68 maisons
dans Paris et de 40 dans la banlieue.
Quant aux Dames de Charite, la table du livre - Paris charitable, etc. ,
en indique 3 espices .: I les Dames de Charite tout court, i Vanves,
50, rue de la Mairie (184)o; 2" les 'Dames de Charit6 du Sacre-Cmur,_
fondies en 1896 par le P. Amores; cette association compte 9 sectionsAu Congres diocesain de 1911, te cardinal Amette avait manifesto Ie
desir que cette oeuvre fit unie avec la suivante; nous croyons que cette
union n'a pas en lieu; 3*Dames de Ckharit de saint Vincent de Paul; cette
association a Cte" fondie en 1617, et retablic par M. £tienne en 184o;
elle est rigee dans 56 paroisses de Paris et 36 de la banlieue; on voit
que c'est k peu pres comme les Filles de la Charit6 qui sont dans
52 paroisses de Paris et 3z de la banlieue. A la page 704, on revient sur
cette euvre et on indique qu'elle compte dans le diocese de Paris
3273 associees. En rdalite, elles sont actuellement464o.
Le meme livre parle de 1'fEuvre du pret des couvertures, annexde aux
Dames'de la Charitd et de 1'(Euvre Lot ise de Marillac. II consacre
une vingtaine de lignes a 'CEuire dite des faubourgs. Mais cette (Euvre
n'est pas celle qui a ete fond.e par M3.Etienne en 1872 et qui vient de
se fondre avec I'(Euvre des Dames de la Charit6.
Ea resume, ce livre est une mine de renseignements.
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VARIETES
UNION DU CLERGE EN FAVEUR DES MISSIONS

Nous empruntons au Bulletin de la Sainte-Enfance et a
celui de la Propagation de la Foi les ditails suivants sur
cette (Euvre nouvelle :

I. - L'Uhion du clergi en ,aveur des missions a pour
but de susciter, par le moyen du clerg6, de maintenir

et d'augmenter toujours au sein du peuple chritien
,un plus vif inttret pour les missions en pays infiddles,
afin d'obtenir ainsi une cooperation plus ginerale,
plus active et plus efficace a la cause de l'apostolat
catholique. Elle est plac6e sous le patronage de la
sainte Vierge, reine des missions.
II. -

Peuvent etre membre de l'Union tous les

prktres, ainsi que les s6minaristes etudiants en theologie. Les membres s'obligent a favoriser de toutes
leurs forces la cause de lapropagation de la foi. Ils

s'engagent 6galement a verser annuellement une petite
contribution qui servira a couvrir les d6penses ordinaires faites pour la propagande de l'ceuvre et pour la
publication du Bulletin (V. art. i3). Nos seigneurs les

-veques qui donneront une adhesion formelle scront
-considires membres honoraires de l'Union.
III. - Dans chaque region ou nation, l'Union sera
dirig6e par un president et un conseil central,.et dans
<cbaque diocese par un directeur diocesain, qui sera
aid6, si c'est possible, par un comit6 dioc6sain permanent. IV. - Le president sera nomm6 par la Sacree Congr6gation de la Propagande; les directeurs dioc6sains
par le president, d'accord avec les 6v&ques.
V. - Le Conseil central se composera de directeurs
<dioc6sains. Les directeurs dioc6sains, membres du
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Conseil, ne peuvent etre plus de dix, et seront choisis
par le pr6sident d'accord avec les 6veques.
VI. - Les instituts de missionnaires et les ordres
ou congregations religieuses ayant leurs missions, qui
adherent a l'Union et la favorisent, ont droit i se faire
representer dans le Conseil central par un de leurs
membres. Les sup6rieurs le proposeront au president,
afin qu'il soit nomm6 par lui.
VII. - Les membres du Conseil central sont nommis pour trois ans et peuvent &tre confirm6s dans leur
charge. Le president choisira parmi les membres du
Conseil un secr6taire et un caissier.
VIII. - Le Conseil central se r6unira au moins une
fois par an. Dans la reunion annuelle, on donnera le
compte rendu moral et financier de l'Union; on d6terminera les moyens a employer pour procurer l'CEuvre
un plus grand developpement, on examinera les projets
et les observations 6ventuelles des membres, et on
fixera le lieu de la Rrochaine assemblee. Le compte
rendu genral de 1'CEuvre et les autres deliberations
seront ins6res sur le Bulletin de l'Union.
IX. - Le-lieu de residence du president sera consid6re comme le siege central de I'Union, et c'est de l1
que toute l'CEuvre sera dirig6e.
X. - Quand un diocese aura donn6 un nombre
considerable d'adhesions particulieres, le president
ou un membre du Conseil, apres l'abtorisation prealable de l'Ordinaire, proc6dera, dans une reunion duclerg6, a la constitution de l'Union dioc6saine. Onr
profitera de cette circonstance pour determiner les
moyens les plus opportuns pour developper, dans le
diocse, le programme d'action de 1'Union.
XI. - Les directeurs dioc6sains se feront un devoir
de travailler avec zele au developpement de l'Union,
en multipliant le nombre des adherents et en s'effor-
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cant d'obtenir que le programme de I'Union trouve,

dans le diocise, une execution aussi ample et aussi
complete que possible. Les direcleurs dioc6sains communiqueront au siege central les noms des nouveaux
adherents et, chaque annee, en janvier, ils enverront
une relation des r6sultats obtenus dans leur centre.
XII. - L'Union aura ses congres gin6raux et diocesains. Les congres g6enraux se tiendront an moins
tous les cinq ou six ans, dans les villes les plus iniportantes. Les congres diocesains auront lieu, autant que
possible, tous les deux ans.
XIII. - Des que 1'Union aura pris un developpement suffisant dans un pays, elle publiera un Bulletin,
organe de 1'aeuvre, qui traitera, thboriquement et
pratiquement, le problime des missions, donnera des
renseignements sur le mouvement g6n6rpl de propagande en faveur des missions et s'occupera surtout A
donner un plus grand d6veloppement a 1'Union.
Programme de

l1'Union du clerge en faveur
des missions n

a L'Union du clerg6 en faveur des Missions , a un
programme bien dfini. Son but est de crier et developper un mouvement vaste, pratique et bien organis6
en faveur de l'apostolat g6neral de l'Eglise, en rappelant aux fiddles qu'ds sont tous tenus a s'interesser a
la propagation de la foi et en obtenant ainsi une
cooperation spontanee a toutes les oeuvres fond6es
par l'Eglise pour soutenir les missions.
Le programme de l'Union peut se rdduire h deux
points :

1° Faire connaitre les missions;

2* Obtenir une cooperation pratique et genarale a
cet apostolat.
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ARTICLE PREMIER

Faire connaitre les missions
Propagande parmi I clergi. -

I' L'Union s'appli-

quera avant tout a repandre parmi ses propres membres 1'amour des missions : a) par des conferences sur
ce sujet donnees dans ses reunions diocesaines et g6ndrales; b) par la lecture du bulletin de l'Union, qui est
uniquement destine au clerg6, afin de lui faciliter
l'6tude des questions relatives a l'apostolat.
2" Chaque membre de l'Union se fera aussi un
devoir : a) d'6tudier et de mieux comprendre par la
meditation de l'Pvangile, la nature et la necessite de
1'apostolat, qui est l'id6e maitresse de ces pages
divines; b) de favoriser la lecture et la diffusion des
revues qui s'occupent des missions, unique moyen
pour connaitre et suivre le mouvement et les progres
de l'apostolat.
3" Les membres de l'Union s'efforceront surtout de
soutenir la cause de l'apostolat aupres de leurs confreres: a) en les attirant dans les rangs de l'Union;
b) en les invitant a s'abonner a une ou plusieurs revues
traitant des missions; c' en parlant des missions dans
les retraites ou conferences au clerg 6 ; d, en publiant,
dans les revues destin6es au clerge, des articles sur
1'ceuvre des missions.
Propagandeparmi les siminaristes. -

Les membres

de 1'Union chercheront aussi, par tous les moyens
possibles, de donner aux aspira-ts au sacerdoce une
connaissance solide de l'ceuvre des missions. Les
s6minaristes uniquement consacres h l'6tude et i la
piet,, n'ont pas la possibilit6 de s'adonner a une
action extbrieure, mais ils doivent profiter des prcieuses ann6es du s6minaire pour faire une etude
serieuse, mithodique de l'oeuvre des missions. On.
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devra done permettre et meme favoriser dans les semiaaires:
i* La fondation de cercles destin6s A susciter et 5

:developper l'amour des missions, avec ce programme
-tris simple : 6tude, lectures et conferences sur les
ými; sions;
2" La formation des petites bibliothiques des mis-

sions; durant les repas, lecture de revues s'occupant
des missions ou de vies des grands pionniers de l'Evangile; au cours de l'annie, organiser des r6unions
solennelles, avec intervention de l'6veque, dans le but
.de cilebrer les gloires et les triomphes de l'apostolat
parmi les infid~les. On doit- surtout viser A donner a
nos jeunes lvites une connaissance complete du grave
problkme des missions; l'obole n'est que secondaire.
Naturellement, on favorisera, autant que possible,
l'iriscription des s6minaristes aux oeuvres de la Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance, qui
-devraient avoir une organisation modMle dans tous les
seminaires.
Propagandeparmi le peuple. - Pour divulguer et
*-ge6nraliser, parmi le peuple chr6tien, l'oeuvre des
missions, les membres de 1'Union auront surtout
recours a la propagande par la parole et par la presse.
i" Par la parole. - a) La PREDICATION est le moyen

le plus efficace pour faire connaltre au peuple 'oeuvre
des missions. Quand tous les membres de 1'Union
sauront se servir avec conviction et chaleur de ce
grand moyen de propagande, le triomphe de.la cause
de l'apostolat sera assure. Les chaires chr6tiennes
-doivent done donner une plus large part A l'oeuvre des
missions; si le peuple connait si peu cette ceuvre fondamentale de l'Iglise catholique, c'est qu'on ne lui
-en'parle jamais on tres rarement.
Les fetes de I'Epiphanie et de la Pentec6te sont tout
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particulierement d6signtes pour parler au peuple de
l'oeuvre des missions. Sans parler des fetes sp6ciales
de la Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance,
plusieurs &vangiles du dimanche offrent tout naturellement 1'occasion d'instruire les fiddles sur le grave
devoir de 1'apostolat catholique chez les infideles.
b" CATECHISME. Dans uncertain nombre de dioceses,
les catichismes contiennent deja des instructions succinctes, pratiques, sur l'ceuvre des missions. II faut
esperer que cette innovation si importante se generalisera. En attendant, les membres de 1'Union se feront
un devoir de recourir souvent aux Annales des missions pour rendre plus interessants et plus instructifs
leurs cours de cat6chisme et cr6er ainsi, dans la
jeunesse chretienne, une sainte ardeur et une louable
emulation pour les oeuvres de l'apostolat chez ies infideles. En d6veloppant devant les fideles les articles
du Credo concernant la RAdemption et la catholicit6
de l'Eglise, en expliquant les demandes du Pater, les
pasteurs ne devront jamais oublier d'ajouter une
instruction complete et pratique sur les missions et
leurs oeuvres.
c) CONFERENCES. Les membres de l'Union pourront
aussi, selon les circonstances, donner des confdrences,
accompagnues de projections. La matieres des conferences et le materiel pour projections pourraient &tre
fournies par un bureau central de propagande et
d'informations, 6tabli par les soins du siege centralde l'Union.
2" Par la presse. - La presse! voila un autre moyen:
tres puissant dont les membres de l'Union peuvent
disposer pour faire connaitre et aimer I'ceuvre des
missions.
Les membres de 1'Union s'attacheront surtout :
a) A repandre, par tous les moyens possibles ,et
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meme au prix de quelques sacrifices, les journaux ou
revues publiss par les diff6rentes sociftis de missions.
b) A rendre plus pratique et plus g6nerale la circviation des Annales de la Propagationde la Foi et des
Annales de la Sainte-Enfance.
c) A composer des articles sur les missions pour les
journaux ou revues catholiques. Nos journaux introduiraient ainsi la a page des missions ,, oil seraient
relates les principaux 6v6nements ou faits saillants
de l'apostolat catholique dans les pays infiddles. Les'

journaux, surtout les quotidiens, offrent un moyen
tres puissant pour faire p&ntrer dans les masses l'id6e
des missions : mais il s'agit de trouver des hommes
comjptents pour ce genre d'apostolat et surtout des
hommes de bonne volont6.
d) A fournir les bibliotheques catholiques d'ouvrages intlressants sur les missions et les missionnaires.
ARTICLE SECOND

Obtenir une cooperation pratique et generale
A I'tEuvre de 1'apostolat

Les membres de l'Union peuvent donner a l'ceuvre
des missions une coopiration morale et une cooperation mat6rielle.
I° Coopiration morale. -

L'ceuvre des missions est

un ministare essentiellement spirituel et exige avant
tout des secours d'ordre moral. Les membres de
l'Union doivent done s'engager :
a) A favoriser, si l'occasion se presente, les vocations aux missions; donner a l'oeuvre de l'Apostolat
un missionnaire ou une religieuse, c'est procurer le
salut de milliers d'ames.
b) A inculquer aux fidles, et surtout aux imes confikes a notre direction, le devoir qui nous incombe de
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travailler et de prier pour la conversion des pauvres
infidles.
c) A c6l6brer, a moins une fois 1'an, la messe votive
Pro Fidei Propagatione, a recommander au Saint

Sacrifice les besoins des missions et a faire, h cette
intention, des prieres et quelques bonnes ceuvres sp6ciales.
d) Enfin, les membres de PUnion sauront saisir
toutes les occasions favorables pour faire connaltre
1'oeuvre des missions dans les s6minaires, colleges,
pieuses associations, etc.; et, si l'occasion s'en prisente, ils prendront A coeur les int6erts d'un s6minaire
de missions ou d'une oeuvre d'apostolat specialement
recommand6e a leur charit&.
2" Coopiration matrielle. -

La coop6ration mat6-

rielle des membres de 1'Union en faveur des missions
peut avoir un champ d'action tres vaste.
a) L'Union se propose de promouvoir et de favoriser toutes les oeuvres en faveur des missions, qui ont
kt6 fond6es ou approuv6es par l'lglise. Parmi cellesci, il faut donner la premiere place i l'ceuvre de la
Propagation de la Foi et a celle de la Sainte-Enfance.
Les membres de l'Union se feront done un devoir:
a) de consolider, de developper et d'organiser aussi
parfaitement que possible ces oeuvres, 1• oh elles
existent; b) de travailler A les introduire 1A oi elles ne
sont pas encore 6tablies.
Lorsque 1'Union du clergi en faveur des missions
aura kti constitute dans un diocese, les membres de
cette Union, avec 1'autorisation de l'Ordinaire, s'appliqueront a organiser, dans toutes les paroisses, un cours
de pr6dication sur les missions. Ils profiteront de ces
circonstances pour ktablir et consolider le fonctionnement de ces deux oeuvres, selon les prescriptions de
leurs statuts respectifs.
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b) Ils devront aussi aider et favoriser les autres
6galement approuvees par
oeuvres secondaires,
l'Eglise, comme l'oeuvre antiesclavagiste, l'oeuvre de
Saint-Pierre pour la formation du clerg6 indigene, la
Soci&t6 de Saint-Pierre Claver, les 6coles d'Orient et
autres semblables, fond6es ca et 1a pour subvenir aux
divers besoins de I'apostolat.
c) Les membres de I'Union doivent avant tout s'occuper des missions en gen6ral, mais il ne leur est pas
defendu de venir parfois en aide A une mission d6terminee et m&me a un missionnaire pour ses ceuvres
personnelles. Un s6minaire de mission, un missionnaire peuvent avoir des relations spiciales avec une
paroisse, un groupe de personnes et obtenir ainsi des
secours particuliers.
d) Les membres de l'Union, tout en s'occupant
principalement des oeuvres de la Propagation de la
Foi et de la Sainte-Enfance, sauront profiter de toutes
les occasions pour deployer leur activit6 en faveur
des missions. Ainsi I'idde des missions devrait pouvoir pinetrer dans toutes les associations catholiques,
cercles, patronages et autres institutions semblables.
Pourquoi ne pas 6tablir dans ces groupements des
sections t missionnaires ), comme nous y voyons des
sections sportives ou dramatiques? Nos collges et
pensionnats devraient aussi avoir une section a missionnaire i, avec un programme pratique et interessant.
e) 11 existe un genre d'activite sp&cialement reserve
a la femme chr6tienne, nous voulons parler de la confection d'ornements sacres pour les missions. Les
membres de I'Union attacheront une grande importance a cette forme d'apostolat et 6tabliront, dans les
principaux centres, des associations de dames et de
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jeunes filles qui travailleront A la confection d'ornements et linges sacris destin6s aux missions.
f) I1 serait 6galement souhaitable que les membres
d<e I'Union travaillent avec ardeur et enthousiasme A
introduire, dans nos paroisses, des fetes ( missionnaires ,. Ces fetes, preparees avec soin et prealablement annoncees, devront etre c6l1brces avec le concours de toutes les confr6ries et associations locales :
elles attireront ainsi l'attention et susciteront l'int6ert
des fidles, en leur faisant comprendre l'importance
de l'ceuvre des missions.

En plus des fetes de la Propagation de la Foi et de
la Sainte-Enfance, I'Union derrait, avec la permission
de l'Ordinaire, 6tablir partout une fete ( missionnaire a qui pourrait etre fix6e au dimanche dans
I'octave de saint Francois Xavier, le grand patron
des missions. L'Union aurait ainsi son a dimanche
missionnaire! ,
CEUVRE

PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE AP6TRE

POUR LA FORMATION

DU CLERGE INDIGENE

La Sacree Congregation de la Propagande a approuv6 cette
neuvre le 26 avril 1920 par le decret suivant :

Pour assurer, apres leurs premiers debuts, le progris et la stabilite des missions a l'etranger, rien ne
saurait, A coup sar, etre plus utile que la bonne formation d'un clerge indigene; ce n'est pas seulement
cette Sacree Congregation de la Propagande, ce sont
les Souverains Pontifes eux-memes qui l'ont, avec
insistance, solennellement declare. Or, d&s l'ann6e 1889, une association speciale a surgi, tout d'abord
en France, qui, sous le nom de ccCEuvre de SaintPierre Ap6tre n, se propose pr6cis6ment de r6unir des
ressources pour r6aliser un si noble dessein. Ayant
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ensuite transporte son siege en Suisse, cette association, encourag6e par nombre d'eveques et aussi par
la Sacree Congregation de la Propagande, a produit
dija des fruits considerables pour le bien des missions. II importe toutefois que cette oeuvre excellente,
d'ores et deji solidement constitute, acquiere une
vigueur nouvelle, et que, parmi les urgentes n6cessites des missions, elle prenne des developpements
plus satisfaisants encore: c'est pourquoi, dans leur
seance pl6niere du 29 mars dernier, les lminentissimes Peres de cette Sacr6e Congregationde la Propagande ont accueilli les vceux que les directeurs de
ladite association ont, des le debut, exprimbs k plusieurs reprises : ils ont done d&cide d'accorder 1'approbation de la Sacr6e Congregation . 1'CEuvre sous
l'imm6diate d6pendance de la meme Sacr6e Congr6gation; quant A ses statuts, conformes 1 I'exemplaire
ci-joint, la Congregation diclare les approuver, pour
trois ans, a l'essai.
Dans l'audience du 12 avril courant, le secretaire
de la Sacr6e Congregation soussign6 a rendu compte
a S. S. Benoit XV de la d6cision des 1minentissimes
Peres : Sa Saintet6 a daign6 I'approuver complktement
et la sanctionner, et il a ordonne de rediger a cet effet
le present d6cret.
Donne a Rome, au palais de la Sacree Congregation
de la Propagande, le 26 avrilde I'an du Seigneur 1920.
G. M. Cardinal VAN ROSSUM, Prefet.
C. LAURENTI, Secritaire.
Statuts de 1'CEuvre de Saint-Pierre
pour le clerge indig*ce des missions

I. -

But.

a) L'CEuvre de Saint-Pierre a pour but d'aider a la
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formation du clerg6 indigene pour les missions
d6pendantes de la sacr6e Congregation de la Propagande.
b! Elle poursuit ce but en aidant la fondation, dans
les missions, de petits et grands siminaires et en
contribuant, selon ses forces, a 1'Nducation sacerdotale du clerg6 indigene.
II. -

Moyens d'aiteindre ce but.

a' La priere, qu'elle demahde aux fideles pour les
vocations des pretres indigenes et pour leur parfaite
formation.
b) Les aum6nes ou contributions des fidles qu'elle

demande,soit comme simples oblations par quotes ou
collectes, soit comme cotisations fixes, soit comme
fondations de bourses, soit comme adoption de s6minaristes indigenes.
III. -

Fonctionnement de l'(Euvre

a' L'OEuvre de Saint-Pierre est sous I'entiere
dependance et direction de la Propagande.
SElle a son siege A Rome, avec un siege dependant, dit siege social, en Suisse Fribourg, 41, Grande
Fontaine).
c) La haute direction de 1'CEuvre est entre les mains
d'un Conseil general, dont les membres sont nomm6s
par la Propagande.
d) Les membres du Conseil geniral sont nommes
pour la durie de trois ans et sont choisis parmi les
pretres appartenant aux diff6rentes nations qui favorisent 1'CEuvre.
e) Le Conseil g6neral se rbunit, an moins quatre
fois par an, au siege de 1'CEuvre, sons la pr6sidence
du secretaire de la Congregation et 6tudie, execute
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(apres approbation de la Propagande', favorise les
moyens qui peuvent faire progresser i'CEuvre.
f' La propagation de I'CEuvre et sa gestion active
sont confies a l'Institut des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie (Maison-Mere, via Giusti, Rome).
g) Dans chaque pays, autant qu'il peut se faire, il y
aura un Conseil national de propagande de 1'CEuvre.
A sa tate se trouvera comme directeur an prktre zl1e,
avec I'approbation de 1'i&vque du lieu.
kh L'administration des fonds de 1'(Euvre sera faite
selon les regles donnees a cet effet.
1i La distribution des fondssera faite sons la direction de la Propagande par le Conseil general, d'accord
avec les Franciscaines Missionnaires de Marie.

JEAN LE VACHER
SA CORRESPONDANCE. -

CHOIX DE QUELQUES LETTRES

(Suite)
La lettre suivante est adress6e a saint Vincent.
Elle se trouve a Turin, dans les archives des Prktres
de la Mission de cette ville :
MONSIEUR,

Votre
I
binediction!
N'ayant pu vous 6crire au commencement du mois
W
prec6dent, avec le tres cher et tres honor6 M. Husson
(c'6tait le consul), a cause que j'6tais A la campagne,
j'ai cru ne devoir pas perdre cette occasion
quoique indirecte pour vous t6moigner les ben6dictions
qu'il a plu a Notre-Seigneur donner a notre pauvre
Eglise souffrante tout ce careme jusqu'au jour de la
triomphante r6surrection, et qui durent depuis encore,

telles que tous les pauvres esclaves en ce pays avouent
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n'y avoir jamais rien vu de semblable, ni tant de confessions, ni tant de communions, ni m6me tant de
conversions. Les premieres et secondes se sont mont6es
en cette ville au nombre de mille cinq cents; Bizerte
et en quelques maceries ot j'ai eu le bonheur d'aller,
cinq cents et davantage; et de conversions sept, deux
Anglais, deux Francais calvinistes et trois Grecs
schismatiques, et plus de trente catholiques, lesquels,
portes de desespoir de se voir entibrement delaisses
de leurs parents dans les miseres de l'esclavage;
avaient fait resolution de ne jamais se confesser ni
communier, ni meme entendre la sainte messe, ii y
avait qui neuf, qui dix, quinze, vingt, vingt-cinq et
davantage d'annees, menant une vie scandaleuse,
habitu6s A toutes sortes de vices et de pech6s.
i Pour intimider ceux-la, apres avoir exerc6 toute
la patience possible a leur endroit, sans jamais avoir
pu rien avancer, et porter un chacun a se confesser et
Scommunier P
PAques, avant que de partir pour aller
a Bizerte et a quelques maceries, je fis pressentir i
tous les chr6tiens que, conformement A la pratique de
Rome et de toute I'Italie, laquelle jamais n'avait &t
exercee en ce pays, je voulais qu'un chacun donnat son
billet de confession et communion, dans lequel serait
ecrit son nom, celui de sa nation et celui du pr&tre ou
religieux lequel lui aurait administr6 le sacrement,
afin de pouvoir connaitre les catholiques dcs her6tiques, et, entre les premiers, ceux qui voulaient scandaleusement perseverer a ne se vouloir confesser ni
communier, pour les d6clarer d6sobeissants i l'Eglise
et par cons6quent excommunies, et que les seconds
fussent connus d'un chacun pour tels.
, J'avais encore dessein d'aller

i

une montagne

nommie, dans la langue du pays, Ras-Gibel, assez
proche des ruines de la ville d'Utique, oi il ya nombre
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de maceiies, auxquelles resident quantit6 de panvres esclaves, tant pour les pouvoir confesser et communier, A cause du temps de Piques, que pour les disposer au voyage des galeres, ou, de IA,ils sont ordinairement envoy6s; mais une petite indisposition qui
m'est survenue, apres avoir &t6 a Bizerte et a quelques
maceries, m'en a emp&ch6. Ce sera incontinent, apris
qu'il aura plu a Notre-Seigneur me donner la commodit4 d'y pouvoir aller.
0O mon Dieu, mon Tris Cher et Tres Honori
Pire, que nous ferions du bien, ce me semble huiiainement, si nous ktions riches autant que nous sommes
pauvres en ce pays. Les Turcs d'Alger, venus en cette
ville sur les vaisseaux de leur ville, deput6s au service
du Grand Seigneur, ont apport6 vendre nombre de
femmes et de petits enfants de diff6rentes nations.
Ayant eu un petit fonds de charit6, il y avait, en ce
rencontre, une bonne et sainte occasion de faire une
veritable et considerable redemption. N'6tait qu'il n'y
a rien en moi dont je puisse justement disposer, si
vous ne m'en donnez le pouvoir, j'aurais tres volontiers
engag6 ma liberte pour la procurer a une de ces innocentes creatures, afin de la pouvoir conserver a NotreSeigneur.
( Je viens prbsentement d'obtenir du dey, en
faveur de nos pretres et religieux esclaves, l'exemption des galeres et de toute sorte de travail, avec
l'expresse d6fense A leurs patrons de ne rien exiger
d'eux . cette consideration, sons peine de vouloir
encourir les chatiments qu'il trouvera bon de faire
exercer envers ceux qui ycontreviendront; et, ce que
personne ne l'ignorkt, il a voulu que 1'agha I'ait
intim6 en douane (au Divan) A tous les gardiens bachis
des bagnes qu'il a fait express6ment appeler pour ce
sujet.
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a Je n'ai pas encore recu ]a lettre qu'on m'a temoign6 m'avoir 6crit de Tripoli, par voie de Malte, touchant la mort de ce bon religieux de l'Ordrede SaintFrancois, duquel je vous ai donne avis par mes dernitres. N'y ayant aucun missionnaire qui y reside de
la part de la Sacr6e Congregation, j'ai envoyd a un
bon pretre, Francais de nation, nommi M. Gouion,
de Lyon, lequel y est esclave, les facultes de la mission apostolique avec le pouvoir de les exercer, suivant le pouvoir que m'en a donn6 la Sacr6e Congregation, en ce rencontre. J'aurais bien souhait6 pouvoir
aller visiter cette pauvre Eglise, mais, et notre pauvret6, et les n6cessit6s de la n6tre, notamment a la
campagne, ne me le permettent pas.
( Je suis, en I'amour de 1'6poux de l'une et de
l'autre, Jesus-Christ, mon cher Maitre,
4 Monsieur,
" Votre tres obeissant et tres affectionni fils et serviteur,
a Jean LE VACHER,
indigne pretre de la Mission. n
Le rapport suivant fut envoye quelques mois auparavant aux cardinaux de la Propagande. Nous le donnons en entier malgr6 son 6tendue. II fera mieux connaitre l'6tat des chr6tiens de Tunis ainsi que les tra-

vaux et les succes du missionnaire.
EMINENTISSIMES ET REVERENDISSIMES SEIGNEURS
ET TRES VENERES MAITRES,
Ayant appris qu'un navire qui allait de cette cite
a Livourne, par lequel je donnais a Vos 'Aminences
quelque expose de ce qui se passe dans ma mission en
ces pays, s'est perdu en mer, je viens dans la presente
lettre r6peter ce que j'avais 6crit, afin que vous soyez
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informes de l'etat de cette pauvre .glise, au gouvernement de laquelle vous avez daign6 m'appliquer.
Combien de souffrances les pauvres chretiens
tombes en esclavage ont i endurer de ces barbares-ci,
qui veulent, ou obliger les uns a renier notre sainte
foi, ou arracher aux autresde l'argent, c'est, je pense,
une chose connue de Vos eminences et de toute la
chretientE.
Des que les corsaires se sent rendus maitres d'un
vaisseau ou d'une barque, ils enlevent aux- pauvres
chr6tiens tout ce qu'ils ont, ne leur laissant pas m6me
bien souvent de quoi se couvrir, puis il les mettent a
la chaine. S'il se trouve sur le navire,comme c'est I'ordinaire, quelque jeune garcon, ils commencent par le
soumettre a la bastonnade, pour savoir de lui, par ce
moyen, quels sont ceux qui ont de 1'argent, en quel
endroit ils 'ont cache, de quelle condition est chaque
esclave, quels sont ceux qJi ont des biens, afin d'en
pouvoir exiger une plus grande rancon. Arrives au
port, ils conduisent les esclaves soit aux bagnes, qui
sont de grandes prisons destinies ak cet effet, soit aux
maisons particulieres des Turcs a qui appartient le
navire qui a fait les prises. Les captifs renferm6s
dans les bagnes ont chaque jour deux pains, de huit
4 neuf onces chacun, oii ii y a plus de son que de
farine, et de l'eau. C'est li toute la provision que leur
donnent leurs patrons. Deux ou trois jours aprls le
debarquement, on leur fait raser latkte et on leurenvoie
de la toile pour confectionner une paire de chemises
et deux paires de calecons, un capot, une sorle de
couverture de lit, et un pen de drap pour se faire un
bonnet.
Les prisons oi sont enfermis les captifs sont
comme de longs magasins, mal construits, mais tris
solides, bien ferm6s avec trois bonnes portes, et qui
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ne reqoivent I'air et la lumiere que par des soupiraux
plac6s an milieu de la vofte. Les esclaves y sont surveillis par des Turcs ou des renegats, a la tkte desquels se trouve celui qu'ils nomment le gardien bachi.
Ceux qui disirent sortir pour aller travailler en ville
ou pour autre chose, sans etre accompagn6s par les
gardiens, doivent donner, tous les rmois, une piece et
demie de huit r6aux on mime deux pieces, et autant
pour se liberer da travail auquel tous sont tenus,
sans compter d'autres petites donatives que tous aussi
doivent faire.
Les esclaves qui ne peuvent se racheter de l'obligation du travail, sont appelbs tous les matins, dbs le
point du jour, par 1'6crivain du bagne, a qui le gardien
en chef a transmis 1'ordre qu'il a recu du patron pour
les travaux des captifs. 11 indique a chacun l'endroit
o1il dolt se rendre et ce qu'il aura a faire. II ne distribue pas le travail d'une facon raisonnable, mais
selon qu'il est bien ou mal porte envers les esclaves, assignanttris souvent aux plus faibles ce qu'il y a de plus
fatigant, a moins que ceux-ci ne lui fassent quelque
present ou ne le rendent favorable de quelque autre
maniere. Pendant le travail qui dure environ jusqu'a
la vingt-deuxieme heure du jour (deux heures avant
le coucher du soleil), les esclaves sont sous la surveillance de quelque Maure, de renigat ou de quelque
Turc de basse condition, qui observent comment ils
travaillent pour en rendre compte au gardien bachi.
De retour au bagne, oh doivent aussi se retrouver i la
meme heure ceux qui avaient eu permission de sortir
en ville, on leur donne les deux petits pains dont j'ai
parl6; ils en mangent un le soir, en y joignant ce
qu'ils ont pu porter furtivement des jardins, et ils
-conservent l'autre pour la matin&e du lendemain.
L'eau est apport~e charitablement par ceux qui ne sont
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pas alles'travailler. Le gardien en chef et 1'6crivain
appellent ensuite, F'un apres L'autre, tous les esclaves

par leur nom et leur surnom, pour voir s'il n'en manque
aucun, puis ils ferment le bagne jusqu'au matin. Ainsi
vivent les pauvres esclaves quand ils sont en ville, car
une partie d'entre eux est obligee d'aliet ramer sur les

galeres quand celles-ci vont en mer.
Dans ces prisons, appelis bagnes, qui sont a Tunis

au nombre de quatorze, on ne renferme pas, comme je
i'ai insinuu, tous les esclaves, mais ceux seulement des
plus considerables du pays. Quelques-uns les renvoient
travailler hors de la ville dans les montagnes. Les
patrons plus ordinaires tiennent leurs captifs dans
leurs propres maisons, et les esclaves qui tombent
entre les mains des Andalous, des r6nigats, des Grecs
et des Turcs de condition infirieure ont beaucoup a
souffrir. On leur donne moins a manger que dans les
bagnes et on les soumet a plus de fatigues. Quelques
patrons veulent que, apres les travaux qu'ils out di
faire dans l'interieur de la maison, les esclaves aillent
vendrede l'eau par la ville et rapportent chaque soir
sept a huit baioques de monnaie romaine, sous peice
de recevoir des coups ,e baton. D'autres ne donnent a
leurs captifs ni vivres ni vktements, et toutefois ils en
exigent une piece de huit reaux tous les mois. Lorsque
les esclaves tombent malades, surtout quand ils sont
vieux, on les met dans les ecuries des chevaux ou dans
quelque coin de la maison, oh plusieurs les laissent
mourir de faim, sans permettre que personne ne les
visite, surtout le confesseur. Nous avons cependant,
grace a Dieu, obtenu cette permission en donnant
quelque argent aux patrons. A l'avenir, ces esclaves
seront, avec l'aide du Seigneur, mieux secourus pour
le corps et pour l'gme, parce que nous avons fait
faire deux h6pitaux pour les y recevoir en ce besoin.
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II y a a Tunis environ six mille esclaves chritiens
et, parmi eux, douze pretres et un nombre igal soit de
diacres, de sous-diacres et de religieux convers. Bien
que les travaux soient grands pour tous, quelques-uns
ont cependant moins a souffrir, comme sont les espaliers des galeres, les vogavants, quelques-uns qui tiennent la taverne des bagnes, les barbiers, les 6crivains,
et tous ceux qui connaissent quelque industrie ou ont
quelque autre moyen de faire de 1'argent. Les pretres
sont, par la misericorde du Seigneur, souvent soulag6s
par les laiques qui continuent a les regarder comme
leurs peres, quoiqu'ils soient leurs compagnons d'esclavage; ils les font lib6rer du travail de chaque jour et
meme tres souvent de celui des galeres, en payant un
tant a leurs patrons et ils leur font donner un pain
meilleur que le pain ordinaire. De plus, la chapelle du
bagne fournit toutes les semaines 4 chaque prktre une
demi-pibce de huit, avec 1'obligation de dire trois
messes. Bien souvent ces pretres recoivent encore des
particuliers d'autres retributions pour les messes qu'ils
disent, comme aussi pour leur assistance a quelque
messe chant6e pour les morts.
Notre Dieu b6ni qui est le Pere des mis6ricordes
et le Dieu de toute consolation, ne manque pas de
consoler par sa grace ceux qui corporellement ont
tant a souffrir; et c'est un effet de la grande grace de
Jesus-Chrjst que l'attachement que font paraitre pour
la sainte foi et les interets de la religion, au milieu
de tant de travaux, ses pauvres membres afflig6s.
Je ferai connaitre peu apres quelques mauvais traitcnents particuliers soufferts pour la foi. Je dois dire
d'abord ce qui est commun ý tons.
Chaque bagne a sa chapelle que l'on entretient
d'abord par une quete qui se fait chaque semaine. On
va dans tons les bagnes et on recueille environ un
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6cu par chapelle, lorsque tous les esclaves sont presents; beaucoup de renegats contribuent secretement
. ces aumones aussi bien que les fideles. En outre,
ceux qui ont du vin ou qui en vendent, se sort d'euxmnmes taxes a donner deux testons par tonneau de vin,
en faveur de la chapelle de leur bagne. Enfin les
chritiens qui meurent en ce pays, zt qui ont gagnquelque argent, le laissent aux chapelles. L'avoir des
chapelles est administr6 par deux des principaux et
des meilleurs chr6tiens du bagne. Ils rendent leurs
comptes tous les ans et ils sont maintenus dans leur
office ou remplac6s selon qu'ils se sont bien ou mal
comport6s. Outre le pr&re chapelain, les chapelles
ont chacune un sacristain, et, grace a Dieu, pour les
v&tements sacerdotaux comme pour tout le reste, elles
sont mieux tenues que beaucoup d'6glises meme
paroissiales en pays chr&tien. Quand il y a assez de
pr&tres, il se dit chaque jour dans tous les bagnes une
messe avant que les esclaves aillent au travail. Les
samedis et veilles de fetes, lorsque le bagne est
ferm6, on chante les vepres et on dit les litanies de
la sainte Vierge. Tous les mois, il y a trois sermons
en trois bagnes diff6rents, oi sont 6tablies des confriries, et on y chante en ce jour une messe solennelle.
En l'une de ces confreries, qui est celle du tres saint
Sacrement, on expose ce divin Sacrement que l'on
porte ensuite en procession dans le bagne. II y a sermon
tous les vendredis de l'avent et du careme. Au jour de
la fete du patron de chaque chapelle, on chante les
premieres et les secondes vepres et on dit deux messes,
une basse, A laquelle communient ceux qui doivent
aller au travail, et une autre qui se chante avec le
plus de solenniti possible.
Notre plus grande consolation est que, bien que
nos fideles n'aient pas tous la plenitude de l'esprit da
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christianisme, comme cela se voit aussi en pays
chr&tien, bien que quelques-uns, dont nous esp6rons
pourtant la conversion, semblent n'avoir que le nom et
1'habit de chr6tien, d'autres sont d'un exemple singulier. Car, non seulement les confessions et les
communions sont bien plus fr6quentes dans nos
pauvres chapelles que dans beaucoup de grandes
-glises de la chrftiente., mais aussi les esclavesqui se
trouvent dans les maisons particulieres, ne se conLentent pas de s'exposer volontairement A etre battus
pour etre alles entendre la messe et se confesser, ii ne
leur suffit pas de supporter patiemment et sans se
plaindre leurstravaux tres p6nibles, disant qu'ils sont
le chitiment des p6ches qu'ils ont commis en chretient6; J ces travaux, ils ajoutent encore des p6nitences volontaires, comme de jeiiner un jour par
semaine, de se donner la discipline jusqu'au sang, la
nuit, apres leur retour du travail; et quelques-uns
parmi les plus pauvres ont un si grand amour de
Dieu, qu'ils ne desirent ni la libert6, ni la diminution
.de leurs fatigues, ni l'adoucissement des cruels
mauvais traitements qu'ils ont A souffrir, mais seulement la grace de passer leur vie sans plus offenser
Dieu, n'ayant pas de plus grande affliction que de le
voir offenser par les autres.
« De mrme que parmi les laiques, il y a aussi
parmi les pretres des bons et de ceux qui laissent A
desirer. Les uns sont de tres grande 6dification. Les
6
autres, cherchant leurs propres inter&ts plut t que
ceux de Jesus-Christ, sont Ascandale et il est difficile
de les corriger, soit par de bonnes paroles, soit par
menaces. Ces derniers se trouvent, grAce ADieu, en
petit nombre.
u Parmi la multitude de ces pauvres esclaves, je n'ai
pas encore parl des plus afflig6s qui sont les jeunes
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gens. Les Turcs cherchent A les porter, tant6t a commettre des p&ches 6normes, tant6t A renier notre
sainte foi; et quand ils ne peuvent y parvenir par
promesses et par menaces, ils emploient les bastonnades et tant d'autres mauvais traitements, que c'est

merveille que ces jeunes gens puissent les supporter.
Nous avons eu des exemples de singuli&re pers6v6rance en deux d'entre eux qui, durant deux annies,
ont souffert de tres grands tourments avec une constance admirable pour ne vouloir pas renier la foi.
L'un d'eux s'6tait converti du luthiranisme a notre
sainte religion qu'il a pr6f6rie a sa liberte, ayant
refus6 d'etre rachet6 par des Anglais 5 la condition
de revenir a son h&risie. Nous avons recu l'abjuration
dequatorze autres jeunes gens, lutheriens Qu calvinistes, et d'un Grec, et baptis6 cinq personnes, un
Tartare qui avait soixante-dix ans, un jeune homme de
vingt-sept ans, fils d'un Maure, et trois enfants, ils de
chritiens.
u Quatre autres nous ont encore donn6 une indicible 6dification. Pour ne pas renier leur foi, ils ont
mipris6 les presents et souffert des tourments au dela
de ce qu'on pouvait esp6rer de leur age, I'aine n'ayant
que quatorze ans et le plus jeune onze seulement.
Ils profitaient, tous les vendredis, du moment ou,
scion sa coutume, leur patron allait a la mosquee,
pour se rendre a la chapelle la plus voisine afin de s'y
confesser.ou de se recommander aux prieres de quelque
pr&tre, n'ayant pas le temps d'entendre la messe
entiere. Leur patron s'en 6tant apercu les emp&cha de
sortir; il leur fit m~me raser la t&te et les obligea par
force de prendre le turban et I'habit turc. Aussi nous
n'avons plus la meme libert6 de leur parler comme
nous le faisions auparavant, mais Notre-Seigneur leur
conserve sous 1'habit musulman, -un esprit vraiment
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chritien. Matin et soir, lorsque cela leur est possible,
ils font leur priere ensemble, et ils disent souvent a
leur patron que l'habit ne fait pas le chritien, et que,
ni les bastonnades, ni tous les tourments qu'il voudra
bien faire endurer ne pourront jamais les s6parer de
J6sus-Christ. Mais si ceux-ci et un grand nombre
font paraitre tant de vaillance, nombreux aussi sont
ceux qui tombent et se font Turcs. Pour ce motif, Vos
Eminences ne sauraient s'imaginer quel service on
rendrait a Dieu en envoyant ici un 6veque qui serait
libre, ou en procurant par quelque autre moyen, que le
sacrement de confirmation ftit administr6 ici et dans
tous les autres endroits de la Barbarie. De cette
maniere, les enfants de Jesus-Christ, 6tant honores de
la dignit6 de ses soldats, r6sisteraient plus courageusement aux pers6cuteurs de sa foi.
<( Les femmes sont pareillementtres maltraities. On
les frappe a coups de biton, on les fait beaucoup
travailler, on ne leur donne pas la moitie de ce qui
serait n6cessaire pour soutenir leur vie, et cela pour
les obliger a renier notre sainte foi. Mais, gr.ce a
Dieu, elles restent trbs constantes, et elles souffrent
moins de leurs mauvais traitements que de ne pouvoir
assister, comme elles le voudraient, au saint sacrifice
de la messe. Elles se procurent cette faveur autant
qu'elles le peuvent, bien qu'elles s'exposent le plus
souvent a recevoir des coups de bAton. Il y en a parmi
elles qui ne sont pas sorties de la maison de leur
maitre depuis dix, vingt, trente, trente-cinq et
quarante ans qu'elles sont esclaves, les Turcs voulant
les faconner aux usages de leurs femmes qui, une fois
maribes, ne sortent plus, au moins celles des principaux. Ce qui afflige le plus ces pauvres esclaves est
que, dans leurs maladies, on leur refuse la consolation
de voir un confesseur; leurs patrons les font mme
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visiter par leurs marabouts qui s'efforcent de les pervertir, 6tant persuades, s'ils font renier un chretien,
que le paradis leur est assure, quelque pich6 qu'ils
puissent commettre par la suite. Malgre tout cela, on
entend dire rarement que quelqu'une de ces femmes
renie sa foi.
- Outre les captifs dont je viens de parler, qui se
trouvent dans la ville, les barbares, comme je l'ai fait
entendre, en ont beaucoup d'autres a la campagne,
en des lieux nommes maceries, oi ils les font peiner
continuellement sans jamais leur permettre de venir a
la ville. Je suis all6, au mois d'octobre dernier, dans
une de ces maceries, distante d'environ vingt milles,
oh Mustapha de Cude, chef des Andalous de ces
contrees, tient un grand nombre d'esclaves chretiens.
II serait difficile de se repr6senter leurs necessites
spirituelles et temporelles. Ils n'ont pour nourriture
quotidienne qu'un seul pain, tres noir, petit, a moitie
cuit, fait d'un grain gt46 et d'une telle odeur, que certainement beaucoup de chiens ne voudraient pas le
manger. Avec ce.pain, on leur donne une cuillerie
de ce m&me grain gate, grossierement moulu, et cuit
dans un peu d'eau et de sel, et voilh tout leur soutien.
Ils n'ont pour se couvrir que quelque peu de haillons,
et ils sont accables de fatigue du matin au soir,
exposes a toutes les injures de l'air. Leurs gardiens
les font travaillerextraordinairement, surtout pendant
les pluies, soit pour les faire davantage souffrir,
soit pour faire p6n6trer plus abondamment les eaux
dans les terres et les jardins de leurs maitres et les
rendre plus fertiles. La nuit, les esclaves sont
enfermis dans un lieu obscur et n'ont pour lit que la
terre nue.
< Pour cc qui est du spirituel, ces esclaves n'avaient
vu aucun pratre depuis le commencement de leur ser-
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vitude. Ils se sont tous confesses et ont communi6
pendant les quelques jours que je suis reste avec eux.
Ils ont et6 tres consoles de ce bienfait et du bonheur
d'entendre la messe, a laquelle plusieurs n'avaient pas
assist6 depuis trente ou trente-cinq ans. Je les ai
ensuite regales, autant que l'a pu permettre ma panvrete, ayant fait acheter quelques moutons et leur
avant donn6 un meilleur pain que celui qu'ils recevaient deleur patron. A cette petite aum6ne ont participe vingt-deux renegats, compagnons des miseres
de ces pauvres chr6tiens. l1s ritracteraient volontiers
l'abjuration qu'on les a forces de faire de notre sainte
religion, s'ils ne craignaient les terribles tourments
qu'ils auraient pour cela indubitablement a souffrir.
Je voulais de l1 me rendre a une autre macerie, mais
j'en ai et6 deconseill6 a cause des grands dangers qu'il
y avait pour y arriver. Je suis done revenu a Tunis oi
j'ai ce6kbre les fetes de Noel et deux autres fetes des
saints patrons de deux bagnes. Les saints offices et
la messe oat ete chartes tres solennellement, et il y a
eu plus de sept cents confessions et communions. Les
galeres turques ayant fait ici divers voyages, le Seigneur nous aaccord6-aussi la grice de confesser et de
comnmuniez beaucoup de pauvres esclaves qui 6taient
restes vingt,-vingt-cinq et trente ans sans avoir pu se

procurer cette consolation.

a Le jour qui suivit la fete des saints Innocents, je

partis pour une autre macerie, eloignee d'environ dix

milles, oii se trouvent une centaine d'esclaves de Che-

libi, fis du dernier dey defunt'de ce royaume. Le
dey est comme le roi, il est designe par lection.
Chelibi, un des principaux de ce pays, garde ordinaimoment
rement ses esclaves en cette macerie jusqu'au

d'armer les galeres sur lesquelles ils vont ramer; ils
ne
y sont recoaduits a leur retour, de sorte qu'ils
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voient jamais le pr6tre, n'y en ayant aucun parmi eux.
Aussi d6sirai-je depuis longtemps aller les voir. J'en
etais empech6 par la crainte que la presence de leur
maitre, qui fait Clever des constructions en cet endroit,
ne m'enlevAt la libert6 n6cessaire pour secourir ces
esclaves. Cependant, ayant appris que son s6jour y
serait long, je me risolus a y aller et j'apportai quelques pr6sents pour les lui offrir, afin d'avoir la permission de traiter avec les esclaves. Sit6t que quelques-uns de ceux-ci m'eurent apcrqu, ils laisserent
leur travail pour aller avertir les autres, et il en vint
un grand nombre a ma rencontre. Dis mon arrivee,
j'allai vite voir leur maitre, tant pour 6pargner aux
esclaves le chitiment de bastonnade que je craignais
pour eux, a cause qu'ils avaient laiss6 leur travail, que
pour lui faire connaitre le motif de mon voyage et lui
offrir ce que j'apportais. C'itait un baril de vin rouge,
un barillet d'anchois, deux verres et une petite corbeille de pommes. II recut le tout avec des marques
d'un tres grand plaisir, surtout le vin, et aussi les
pommes qu'il aime beaucoup et qu'il envoya le lendemain a sa femme i Tunis, gardant le reste pour lui.
II me t6moigna sa joie de la visite qve je lui faisais
ainsi qu'i ses esclaves. II me dit d'agir avec eux en
toute liberte, non seulement en cette occasion, mais
toutes les fois que je voudrais venir, et pendant tout le
temps que je resterais avec les esclaves, il voulait que je
n'eusse d'autre demeure que sa propre maison, oii je
pourrais prendre tout ce qui me serait nicessaire. Je
fus done oblig&e de loger chez lui durant ce sejour.
Les esclaves travaillaient en divers endroits, aussi je
ne pus les voir tous ensemble que le soir dans leur
bagne. Apres le chant des litanies de la tres sainte
Vierge, je leur fis une courte instruction, puis, leur
ayant dit que d&s le matin je serais au bagne pour
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entendre leurs-confessions, avec un pr&tre esclave que
j'avais amene, je les laissai aller prendre leur repos.
Le matin suivant, sur l'ordre du patron, le bagne fut
ouvert beaucoup plus t6t que d'habitude. Apres nos
deux messes, nous passAmes toute la journbe au confessionnal, A I'exception d'un quart d'heure vers le
milieu du jour oiC nous primes une petite collation. Le
patron, ne me voyant pas, demanda aux esclaves oii
j'tais. N'osant pas dire que j'entendais les confessions, ils r6pondirent que je me trouvais au bagne
priant pour tous. Ils les envoya prier avec moi, de
sorte qu'en ce jour nous en entendimes la plus grande
partie. Le lendemain, nous fimes encore plus diligents. Nous revinmes au bagne A deux heures apres
minuit; nous dimes les prieres et finimes de confesser
les esclaves de la maison, ainsi que quelques autres
qui etaient venus des jardins et lieux circonvoisins.
Apres avoir donni l'absoiution A ceux qui s'6taient
confesses le jour pr&ecdent, je c616brai la messe.
Quatre-vingts esclaves y communierent, s'itant auparavant demandi mutuellement pardon, avec abondance
de larmes, de quelques inimitibs inveter'es qui se
trouvaient parmi eux. L'autre pr&tre dit sa messe apres
moi et il communia ceux des esclaves qii s'etaient
confesses et r6concilies pendant ma messe, de sorte
6
que tons se sont confesses et ont communi , A part
deux ou trots qui, ne le pouvant alors, me promirent
de venir a notre maison de Tunis pour le faire. Je
donnai & chacun un chapelet, parce qu'ils n'en avaient
pas, et je fis acheter un bceuf qu'ils tuirent et se parStagerent. Je pris cong6 d'eux pour me trouver a notre
maison le premier jour de cette presente annie, oit je
devais recevoir en notre chapelle I'abjuration d'un
calviniste, mais il ne la prononca que le jour del'lpi-

phanie.
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SI1 y a encore plusieurs autres maceries oil j'aurais
desire pouvoir me rendre afin de visiter les pauvres
chr6tiens. Mais, pour aller a la campagne, on a besoin,
les pritres surtout, de se faire accompagner d'un Turc
qu'il faut payer. On doit aussi faire d'autres d6penses
pour offrir des presents a ceux sous la conduite desquels sont les esclaves, et pour faire quelques aumones
a ces derniers. Car j'un a besoin d'une capote, I'autre
d'un bonnet, I'autre d'une chemise, d'une paire de
souliers ou autre chose semblable, selon leurs n6cessites plus ou moins grandes, sinon on ne pourrait
guere leur donner de la joie, mais je n'ai pas assez de
ressources pour suffire A tout cela. e ne puis done
que recommander ces esclaves & Dieu, et repr6senter
a ceux qui, grace au Seigneur, jouissent de la libert6
et ont quelque amour pour Jesus-Christ, combien
serait agr6able a ce divin Sauveur la compassion qu'ils
feraient paraitre envers ses membres afflig6s, qui sont
aussi v6ritablement leurs frbres, ne les laissant pas
perir et podr le corps et pour I'ame. II n'y en a que
trop qui renient la foi quand ils se voient sans esperance de libert6 et sans aucun soulagement. Plaise a
la divine Majest6 faire connaitre tout ceci a ceux qui
peuvent contribuer A une ceuvre de si grande charit6
et leur donner la grice de 1'accomplir.
( Je terminerai cette lettre d6ja trop longue en rapportant, puisque 1'occasion s'en presente, quelques
tentatives faites par ces pauvres esclaves pour se procurer la libert6, bien que cela ne riussisse que rarement, ce qui est encore une marque des grandes souffrances qu'ils endurent ici.
c Seize ou dix-sept de ces pauvres chritiens firent
deux nacelles, I'une en cuir, I'autre en toile cir6e,
qu'ils tenaient cach6es dans un magasin. Ils s'exposbrent avec elles sur la mer, mais apres deux ou trois
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milles, le temps se trouvant trop mauvais, et un gros
baton qui leur servait de mit s'etant bris6, ils furent
obliges de retourner au port. Des Maures se saisirent
d'eux et les ramenErent a leurs maitres, qui ne leur
6pargnerent pas les coups de baton. La meme chose
arriva

a trente

ou

quarante autres

qui

avaient

voulu fuir avec un renegat. Celui-ci eut pour sa part
quinze cents coups de baton et fut mis au bagne
avec les esclaves chr&tiens pour partager leurs travaux et aller ramer sur les galeres. Tout cela ne lui
fait pas perdre l'attachement qu'il conserve pour sa
premiere religion et la devotion a la sainte Vierge,
sentiments que gardent aussi beaucoup d'autres ren6gats.
ta Quarante ou cinquante autres esclaves, qui appartenaient au dey r6gnant, n'etant pas encore enferm6s
dans le bagne, s'embarquerent secretement sur une
felouque, mais ils furent bient6t pris et requrent
comine les precedents un grand nombre de coups de
b&ton. On coupa les oreilles aux promoteurs de 1'entreprise.
cc Quelques esclaves de 1'ancien pacha, qui se trouvaient A Bizerte, voulurent fuir, ayant I'intention,
d'apres ce que l'on croit, de tuer leur maitre et d'emmener la galfre sur laquelle ils 6taient. Le pacha en
fit mourir six par divers supplices. Au premier, il fit
rompre les membres; le second fut ecartel et train6
par la ville; il fit mettre le troisieme tout nu dans un
sac, et il voulut qu'il fHt mis A mort A coups d'aiguilles, par les chretiens eux-memes de la galere. II
fit p6rir le quatribme avec des tenailles rougies au
feu. Le cinquiime fut br~l6, apr6s avoir 6t6 jet6 la
t&te en bas par une fenetre. Le sixieme eut le corps
transperc6 par un fer ardent. 11 fit couper le nez et
les oreilles a quatre esclaves, et, a quatorze autres, une
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oreille A chacun qu'il fit cuire et qu'il leur fit manger.
Les autres chritiens de la galkre recurent chacun de
cinquante A soixante coups de baton.
a Voila, Eminentissimes Seigneurs, 1'6tat dans lequel
se trouve cette pauvre Eglise; il n'est pas facile de
faire comprendre ces souffrances a ceux qui ne les ont
pas 6prouvees, ou du moins qui ne les ont pas vues.
Daignent Vos £minences la prendre toujours sous
leur protection et se souvenir, A l'occasion, de ses
besoins spirituels et temporels. En finissant, prosternm
aux pieds de Vos Eminences, je baise humblement
leurs vetements sacr6s, etant, de Vos Eminences, le
tres d6vou6 et tres ob6issant serviteur.
" Jean LE VACHER,
ciPritre de la Congrdgation de la Mission,
a Vicaire afostolique -Tunis a
De Tunis, le 29 janvier 1654.

c J'oubliais de representer a Vos Eminences que
l'tglise de Tripoli aurait grand besoin d'un bon
missionnaire apostolique parce qu'il ne s'y trouve
aucun pr&tre libre. ,
(Archives de la Propagande, Scritture originale,
vol. 248, p. 267.)
Ces lettres montrent bien, et les souffrances des
esclaves, et les vertus dont ils 6taient capables, sous
la conduite et les inspirations du vicaire apostolique.
GLEIZES.

(A suivre.)
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
-7-. Gil (Nicolas), coadjuteur, d6c6d6 le I1"mai 1921,
3"
A Matanzas; 36 ans d'age, 5 de vocation.
a8. Martin (Aurlien), clerc, deced6 le 22 mai 1921,
6 a Madrid; 20, 2.

ag. Schloemer

(Guillaume), coadjuteur, d6c6d6 le

S 22 juin 1921, A Cologne; 62, 34.

.er. Mgr Mont6ty (Hilarion), archeveque, dec6d6 le
S12 juillet 1921, A Millau; 67, 47.

3-r Mellier (Antoine-Jean), pr&tre, d6eced le 13 juilS let 1921, A Lommelet; 68, 49.
32. CUlariE (Henri-Gaston), pretre, d6ced le 16 juillet 1921, A Madrid; 75, 54.

33. Devine (Jacques), pretre, d6c6cd le 4juin 1921, A
Chicago; 70, 48.
34. Richin (Louis), pretre, deced6 le 22 juillet 1921,
A Beyrouth; 52, 25.

35. Schneider (Joseph), pr&tre, d6c6d6 le 17 juillet
1921, A Cologne; 56, 31.

36. Lizarribar (Jean-Baptiste), pretre, d6ecd6 le
21 juillet 1921, A Villafranca; 38, 22.
37. Tisserand (Jean-Baptiste), pretre, d6c6d6 le
27.
2 5 juillet 921, a Kiu-tchou; 46,
38. Vidal (David), prtre, d&ced6
San-Pablo; 32, i6.

le 29 mai 1921, A

39. Lajaunie (Michel), coadjuteur, d6c6dI le io aoit
A Dax; 66,42.
1921, a
40. Barrault (Henri), pretre, d6c6d6 en aofit
Si-Ho-Yng; 40, i7.
1921,

41. Ablanedo (Francois), coadjuteur,
15 aout 1921, A Madrid; 28, (2.

deced6

le
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- Puyo (Pierre), pretre, deced6 en aout 1921,
Inza; 41, 21.
43. Rodriguez (J6r6me), coadjuteur, diced le 4 aoit
1921, a Dax; 69, 43.
44. Vessiere (Edouard), pretre, d6cedI le 3o xvi
1921, a La Teppe; 56, 35.
le
45. Barnoski (Alexandre), coadjuteur, d6ced
12 septembre, a Henri-Chapelle; 60, 34.
46. Gorman (Michel), pretre, dec6d6 le 17 septembre,
a Dublin; 49, 29.
47. Gonzalez (Moise), pretre, d6c6d6 en septembre
1921, a Tunja; 53, 36.
r"

48. Rustom (Jacques), pretre, d&c6d& le 24 septembre
1921, a Beyrouth; 59, 40.
49. Bonnay (Eugene), pr6tre, d6c6d6 le 3o septembre
Zeitenlik; 73, 53.

1921,

So. Coulbeaux

Jean-Baptiste),

pr&tre,

d6c6d6

le

22 octobre 1921, a la Maison-Mere; 78, 58.
51. Owens (Jacques), coadjuteur, d6c6dc
le 24 octobre 1921, a Blackrock; 78, 57.
52. Voss (Barthelemy), coadjuteur, dec6d6 le 20 octobre 1921, . Cracovie; 89, 66.

53. Cartel (Francois), pr6tre, dec6d
1921,

.

le 6 novembre

Dax; 86, 63.

54. Morawski (Ignace), coadjuteur, d6c6de le 13 novembre 1921, a Dax; 75, 46.

55. Walsh (Guillaume), pr&tre, d6c'ed
1921,

en novembre

a Germantown; 65, 15.

56. Dias-Madeira (Joachim), coadjuteur, dcCde6 le
21 novembre 1921, a Rio; 70, 42.

57. Wronski (Maximilien), pretre, d6ecde le 3o novembre 1921,

Cracovie; 40, 23.

58:. Chasles (Jules), pretre, d6c6d6 en d6cembre 1921,
S en Chine; 71, 45.
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5g. Imoda (Charles), pr&tre, d6c6d6 le 12 d6cembre
1

1921, a Scarnafigi; 60, 42.
6o. De Amicis (Pierre), prktre, d6c6d6 le 12 d6cembre
b

70

1921, a Rome; 64, 43.

NOS CHERES S(EURS
Henriette de Sousa, ddicdie a l'Asile de Saint-Manuel de
Malaga ; 68 ans d'age, 44 de vocation.
Marie Tranie, H1pital d'Angers; 62, 33.

Maria Latilla, Maison Centrale de Naples; 42, 22.
Marie Finance, Maison Ceatrale de Saint-Louis (Etats-Unis';
o0, 6o.
Marguerite Noonan, Sanatorium de San-Jos6 (Etats-Unisi;
64, 41.
Marie Lafay, Maison Centrale de Bueoos-Ayres; So, 62.
Celsa Agnero, H6pital Saint-Roch de Buenos-Ayres; 22, 2.

Stephanie de Vasconcelles, H6pital Cascadura de Rio-deJaneiro; 46,

14.

Catherine Pompei, Institut d'Anc6ne (Italie); 78, 54.
Olga Giovannoni, Maison Centrale de Sienne; 34, 12.
Clotilde Ezanno, Maison Saint-Vincent de I'Haj; 48, 28.
Louise Remy, Maison Centrale de Madrid; 76, 56.
Marguerite Cr6pin, Maison de Charit6 de Coutances; 62, 38.
H1lbne Froissard, Maison Principale a Paris; 27, 5.
Hilene Bugniet, Maison de Chariti Saint-Paul h Paris;
69,.45.

H61bne Raszewska, Maison Centrale de Culm; 86, 62.
Jos6phine Renard, Maison Centrale d'Ans; 72, 47Marie Simon, Maison Centrale d'Ans; 69, 47.
Notburge Sappi, Hopital de Schwarzach (Autriche); 36, 17.
Anne Holzer, H6pital de Schwarzach (Autriche); 65, 40.
Laure Barbier, Maison de Charit6 de Bellevue; 81, 60.
Marie Mamoukow, Orphelinat de Koukouch; 66, 40.
Marie Kuhn, Hospice des Enfants Trouvds de Chicago
(Etats-Unis); 84, 67Catherine Flanagan, Hospice de la Nouvelle-Orlkans (EtatsUnis); 85, 65.
Ines Fiol, Maison de Charit6 de Barcelone; 28, 3.
Marguerite Stoger, H6pital de Veszprem (Hongrie); 55, 28.
Barbe Lerch, Ecole de Fata (Hongrie); 89, 64.-
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Venencia Laturia, H6pital de Baeza (Espagne); 6i, 41.
Julia Fabello, Hopital Saint-Jean-Dieu de Grenade (Espagne);
34, 13.
Josepha Bengochea,
(Espagne); 72, 40.

H6pital

Saint-Jean-Dieu

de

Grenade

Argimina Esteban, H6pital de Lugo (Espagne); 19, 2.
Juana Coitia, College de Manille (lles Philippines); 77, 38.
Eustasja Campo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 68, 5o.
Andr6e Chirac, Maison de Charit6 de Chartres; 32, 8.
Gertrude Krygowska, Maison Centrale de Cracovie ; 42, I8.
Louise Sturla, Ouvroir de la Salute, a Turin; 65, 4o.
Catherine Pittmann, Orphelinat de Freshfield (Angleterre);
75, 52.

Clmence Baron. Orphelinat du Stappaert,a Lille; 54, 36.
Marguerite Field, Ecole Industrielle de Manchester (Angleterre); 59, 36.
Marie Bastide, Limoux; 72, 53.
Marie Guillon, Maison de Charit6 de Montolieu ; 73, 5i.
Catherine Bradley, H6pital Sainte-Agnas de Baltimore.; 23,2.
Suzanne de La Bourdonnaye, Hospice d'Amboise; 32, 9.
Cesaria Hinojosa, H6pital de Cajamarca (Perou); 70, 51.
Guadeloupe Martinez, H6pital de Babahoyo (Equat.); o, 5o.
Marie Martin, H6pital de Guise ; 79, 56.
Caroline Nieszler, tcole de Bonyhad (Hongrie);-46, 29.
Ant6inette Merlin, Maison de Charite de Clichy; 82, 59.
Marie Lacrampe, H8pital de Firminy; 71, 47.
Marguerite Struyven, Patronage de Dison (Belgique) ; 19, I/2.
Elisabeth Caplat, Notre-Dame de Clignancourt a Paris;
72, 50.

H6ýlne Deignan, Maison Saint-Vincent de Sheffield (Angleterre); 33, 15.
Marie Forveille, Hospice de Larrey; 66, 44.
Louise Sommaruga, Maison Saint-Joseph de Grugliasco
(Italie); 64, 31.
Maria Torre, Maison Centrale de Turin ;36, xo.
Climentine Guibe, Maison Principale, h Paris ; o, 59.
Louise Mardchal, Maisun Saint-Vincent de 1'Hay;65,38.
Marie Marty, Maison Saint-Michel, a Bordeaux; 88, 66.Evarista Romero, Asile del Carmen de Valparaiso (Chili);
83, 5.
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Isabelle Alarcon, H6pital Saint-Joseph de Santiago (Chili);

66, 41.
Marie David, Maison de Charit6 de Clichy; 91, 62.
H161ne Nowacka, Maison Centrale de Cracovie; 63, 38.
Mercedes Ocampos, H6pital General de Guayaquil (Equa-

teur); 56, 37.
Gabrielle Garayoa, Maison

Saint-Diego de

Valdemoro;

72, 51.

Maria Cerezuela, H6pital Saint-Lazare de Grenade; 79, 6o.
Marie Zalvznik, Maison Centrale de Ljubljana, 26, 2.
Rose Bognar, Ecole de KIthely (Hongrie) ; 56, 37.
Julienne Geannier, Maison de Charit6 du Raincy; go, 63.
Eug6nie Garnier, Maison de Charite de Clichy; 64, 37.
Jeannette Lecloux, Hospice Civil de Dinant (Belgique);
79, 45 ;
Anne Cadigan, Orphelinat Saint-Jean,

a

Utica (Itats-Unis);

6o, 36.
Marie Joumard, H6pital San-Jose de Costa Rica; 72, 51.
Claire Gado, Maison Centrale de Turin; 53, 25.
Madeleine Delvert, Asile Sainte-Marie de Rio de Janeiro;
85, 64.
Germaine Longchamp, Hospicede Chimay (Belgique); 85, 65.
Marie Lac6te. Maison de Charit6 de Montolieu; 77, 58.
Marie Raveret, H6pital-Clinique de Buenos-Ayres; 76, 58.
C6lina Pennequin, Maison Notre-Dame, a Paris; 43, 24.
Rose Estap6, H6pital Provincial de Soria (Espagne); 69, 26.
Maria Alvarez, Hospice des Enfants-Trouves de Carthagine
(Espagne);38, it.

Marie Saligoj, Maison Centrale de Ljubljana; 33, 7.
Thirese Yevsinak, Maison Centrale de Ljubljana; 23, 2.
Marie Intihar, Maison Centrale de Ljubljana; 23, r.
Maria Fernandez, Hospice de Salamanca (Espagne); 27, 4.
Maria Seminario, Hospice de Vitoria (Espagne) ; 85, 66.
Maria Alcoba, Fourneau de Grenade (Espagne); 42, 23.

Josepha Yllarramendi, Asile d'Alcala 'Espagne); 67, 43.
Jeanne Renaud, Maison de Charite de Rennes; 47, 26.
Marie Meurens, Maison de Chariti de Morlaix; 83, 49.
Marie d'Agostino, Maison Saint-Gaetan de Benevento (Italie);
7',43.
Jeanne Lemot, H6pital de Dax; 74, 50.
Claire Berger, Orphelinat de Seraing (Belgique); 73, 41.
Marthe Katke, Maison Centrale de Culm (Pologne); 58, 35.
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Anna Bagnucka, Maison Centrale de Culm (Pologne); 26, 6.
Bronislas Wawrzyniak, Maison Centrale de Culm (Pologne);
40, I8.

Anna Biernacka, H6pital G4neral de Poznan (Pologne);
48, 25.
Anna Nowak, Infirmerie de Bylawek (Pologne); 38, 12.
Pauline Guzowska, Maison Sainte-Sophie de Koscian (Pologne); 81, 63.
Etiennette Perrot, Maison Priucipale, a Paris; 63, 39.
Marie Loir, Maison Saint-Maurice, a Amiens; 58, 35.
Julia Boyer, Maison de Charite de Montolieu; 60, 38.
Josepha Wober, Maison de Retraite de Dult (Autriche);
82, 55.
Hilene Kodric, Maison de Retraite de Dult (Autriche) ; 63, 36;
Marie Pecarie, Maison Centrale de Graz (Autriche); 46, z8
Marie Hofer, Prison de Lankowitz (Autriche) ; 39, 21.
Anne Sagoricnik, Hopital de Knittelfeld (Autriche); 77, 57.
Marie Bessettes, H6pital de Cahors; 6o, 37.
Marie Polli, H6pital de Sanctuaire, a Savone (Italie); 70, 51.
Henriette Mosca, H6pital de Savigliano (Italie); 3o, 1o.
Marie Dufour, Maison de Charitd de Vitry ; 3i, 6.
Elise Copin, Maison Saint-Vincent de Shang-Hai ; 61, 36.
Elisabeth Howarth, Maison de Chariti d'Eger (Hongrie) ;
3z, 6.
Marie Widmar, Maison de Charit6 de Piliscsaba (Hongrie);
76, 57.
Marie Karner, Ecole de Kh6tely (Hongrie) ; 63, 35.
Anne Toth, Ecole de Pinkafo (Hongrie) ; 3r, 13.
Albina Mavric, Ljubljana ; 27, 6.
Marie Praznik, Maison Centrale de Ljubljana; 57, 37.
Narcisa Comadjra, icole de Ruzafar (Espagne); 45, 24.
Maria Maeztu, Hospice de Manille; 66, 44.
Emilia Alabarta, College de Andujar (Espagne); 66,41.
Maria Masip, Bienfaisance de Valencia (Espagne); 72, 5o.
Gabina Lombardo, H6pital G6ndral de Madrid (Espagne);
49, 27Marguerite Roussel, H6pital de Lecce (Italie); 85, 64.
Marie Maret, Maison de Charit4 de Muno (Belgique); 66, 44.
Marthe Loustau, Berceau Saint-Vincent; 38, 2.
Marie Gray, Maison de Charite de Dublin, 7 5 , 49Sarah Hackett, Maison Centrale d'Emmittsburg; 60, 34.
Maria Massioni, Maison Centrale de Sienne, 75, 48.
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Philippine Tasso, Maison Centrale de Turin; 71, 5o.
Rosina Dell'Aira, Maison Centrale de Caltanissetta (Italie);
62, 37.

Maria Boy, Sanatorium de Santiago de Cuba; 53, 31.
Alexandra Ejer, H6pital de Montoro (Espagne); 59,37.
Maria Echauri, H6pital Saint-Frangois-de-Paula, a La Havane; 76, 51.

I'lmioaculee-Conception de
Dolores Ramos, College de
La Havane; 75, 49.
Dolores Llebaria, Asile de San-Fernando de Seville; 33, I1.
Victorine Teyssese, Hopital de Bayonne; 57, 36.
Marie Tchao, Maison de 1'Immaculce-Conception de Peking,
68, 43.
Virginie Ronzoni, Maison de Cure de Turin; 35, 7.
H4lene Abreu, H6pital de Fortaleza (Bresil); 3j, 6.
Josdphine Delli Colli, Orphelinat de Casamassima (Italie);
77, 43.
Marguerite Ricina, H1pital des Incurables de Lima; 79. 56.
6
Josefa Rodriguez, H6pital de Lorca (Epagne);83, o.

Pauline Wirkus, Maison Saint-Vincent de Dusseldorf; 33, 8.
Honora Campbell, Maison Centrale d'Emmittsburg; 64, 41.
Julie Paoli, Hospice Saint-Vincent de Peking; 60, 33.
Cesira Demicheli, Maison Centrale de Turin; 58, 36.
Elisabeth Fegan, Maison de Charit6 de Drogheda jIrlande);
- 59, 32.

Catherine Kreuzeder, icolede Mittersill (Autriche); 61, 34.
Ursule Tscholl, Hospice de Schermberg (Autriche); So, 56.
Marie VWchambre, Hospice de Burgo de Osma (Espagne);
73, 52.
Elisa Andre, Maison Saint-Leu, aAmiens; 43, 19.
Catherine Baeriswyl, Orphelinat de Tavel (Suisse); 57, 29,
Eugenie Bara, Ecole de Tangshan (Chine), 57, 35.
Benedicta Morquillas, Asile de Saragosse (Espagne); 22, 4.
Ignacia Del Hoyo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
46, 24.
Antonia Medagli, Maison Centrale de Naples; 55, 30.
Emilia Demattia, H6pital de Gubbio (Italie); 69, 45.
Marie-Louise Coluccelli, Maison Centrale de Naples; 51, 22.
Therfse Guyonvarh, Maison Principale, a Paris; 57, 26.
Francoise Calmet, Maison de Chariti de Clichy; 77, 55.
Jeanne Cousteix, Maison Principale, a Paris;67, 48.

Marie Cloirec, Hospice de Coulommiers; 77, 53.
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Maria Van Colput, Maison Centrale d'Ans (Belgique); So, 22.
Anne Parmentier, Maison Saint-Joseph d'Hardt (Prusse);
85, 64.
Marie Demolle, H6pital Baviere, a Verviers; 49, 25.
Madeleine Delzopp, Maison Centrale de Turin; 75, 46.
Jeanne Gailhac, Maison de Charit6 de Clichy; 8o, 58.
Marie Autier, Maison de Charite de Zouk-Mikael (Syrie);
70, 45.

Thirese Most, Ecole de Nemetboly (Hongrie); 75, 53.
Marie Verner, Asile des Alidnes de Budapest (Hongrie);
62, 43.
Cdcile Derntl, Maison de Retraite de Dult (Hongrie); 28, 9.
Marie Hampf, Asile des Alidens de Feldlhof(Hongrie); 66,42.
Th6rese Froyhofer, Asile des Alienes de Feldlhof (Hongrie);
67, 44.
Virginie Arienti, H6pital d'lvrea (Italie); 3o, 1 1:2.
tmilie Durand, Maison de Chariti de Saint-Malo; 76, 47.
Delphine Cordier, Maison de Charitd de Saint-Sulpice, a
Paris; 78, 49.
Marie Castellani, Maison de Chariti de Clichy; 42, 19.
Marie Pochet, Maison de Charit6 de Cltchy; 75, 53.
Marie Walsh, Maison de Charit6 de Dundee (icosse); 46, i8.
Enriqueta Pastori, Hopital Saint-Roch de Buenos-Ayres;
62, 24.
Antoinette Portefaix, Maison de Charit6 de Montolieu; 78, 55.
Colomba Pini, Maison Centrale de Sienne; 54, 32.
Catherine-Marie" Cann, Orphelinat de Saint-Vincent de

Dublin; 41, i6.
Bambina Riva, Ricovero de Sassari (Italie); 39, 17.
BenitaAraujo, Maison Saint-Nicolas, I Valdemoro (Espagne);
69, 42.
Juana Beguiristain, Maison Saint-Nicolas, a Valdemoro (Espagne); 24, r 1/2.
Maria Satue, kcole de Zaragoza (Espagne); 52, 27.

Fulgencia Arraiza, H6pital de Plasencia (Espagne); 75, 50.
Ana Valle, H6pital de Plasencia (Espagne); 47, 24,
Pilar Alonso, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne);
62, 34.
Eugenia Atayo, au Fourneau de Valdemoro (Espagne); 34, 14.

Francisca Errasti, Asile d'Astillero (Espagne); 75, 54.
Lucia Pellegrini, Maison Centrale de Naples; 21, 2.
Isabella Gonzalez, Maison Centrale de Naples;92, 52.
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Eleonore Orlandini, Orphelinat de Bisceglie (Italie); 75, 56.
Antoinette Krys, Maison Centrale de Cracovie; 42, 22.
Louise Baudot, Maison de Charite de Clichy; 82, 6t.
Louise Boulanger, Maison de Charit6 de l'Hay; 74, 47.
Marie Gondard, Orphelinat de la Boissiere; 49, 28.
Jeanne Floris, Hopital d'Auch; 41, 13.
Victoire Barbot, Asile Saint-Vincent de la Teppe; 82, 57.
Josephine Brouzes, H6pital de Lavaur;92, 73.
Marguerite Gray, Refuge de Boston (ltats-Unis);78, 48.
Pauline Martelez, H6pital de Nogent-sur-Seine; So, 57.
Catherine Richard, H6tel-Dieu de Toulouse; 82, 61.
Hdlhne Cizej, H6pital Saint-Jean de Budapest; 53, 34.
Fanny Middelton, Maison Centrale de Constantinople; 88,66.
DWsiree Gonse, Maison Saint-Jean de Troyes;91, 69.
Anne Guilbert, Orphelinat de Tourcoing; 58, 34.
Elise Singer, Maison de Charite du Raincy; 90, 68.
Marie Lecordier, H6tel-Dieu de Rennes; 62, 41.
Claudine Viard, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 81, 57.
MarieRonayroux, Maison de Charite de Clichy;60, 38.
Carlina Rincon, H6pital de Buga (Colombie); 30, 8.
Rosalie Godineau, Maison de Charit6 de Clichy; 24. mois.
Gabrielle Arias, H6pital Saint-Jean--de-Dieu de Quito; 59, 34.
Adelaide Ferraro; Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
So, 51.
Ernestine Cagliero, Asile de Villafora (Italie); 46, 22.
Maria Caleffi, Maison Centrale de Turin; 79, 57.
Rosa Porta, H6pital de Guissano (Italie); 54, 29.
Marguerite Scassa, Maison Centrale de Turin; 47, 28
Adolphine d'Albis,. Maison Saint-Michel de Toulouse; 54, 32.
Maria Fossati, Maison Centiale de Turin; 27, 5.
Hortense Marie, Maison Saint-Pierre, a Nantes; 63, 39.
Marie Apparicio, Maison de Charit6 de Montolieu; 73, 54.
Marie Murat, Santa-Casa de Rio de Janeiro; 72, 52.

Louise Corbel, Hopital de Fortaleza (Bresil), 69, 47.
Marguerite Higgius, Ecole Sainte-Marie de Troy (EtatsUnis); 25, 4.

-Elisabeth Lyddy, H6tel-Dieu de la Nouvelle-Orlians; 41, 20.
tlisc Barbe, Hopital de la Paix de Constantinople; 57, 26.
de
Marie Vollerin, Maison de CharitA Saint-Jean-Baptiste
Belleville, a Paris; 59, 38.
AnnaBnika, H6pital Cantonalde Kolomyja(Pologne); 4', 1763. .
Marie Poirier, Maison de Charite de Saint-Brieuc; 84,
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Marie Bonnet, Hospice d'Athde; 87, 65.
Fernande Duminil, Maison de Charit6 de Montolieu; 30, 5.
Lucie Vergnano, H6pital de Dondra (Algerie); 64, 42.
Julie Cayon, Hospice de Saint-Gilles; 89, 69.
Marie Barlet, Maison Chardon-Lagache, a Paris-Auteuil;
67, 47.
Charlotte Harmaty, Prison de Marianostra (Hongrie); 32, 7.
Aurelia Simbeni, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Salerne
(Italie); 73, 5 .
Jeanne Du Homme, Maison de Charit6 d'Yvrd-l'kEvque ;58,32.
Anne Cordellier, Hospice de Mouzon; 73, 5o.
Jeanne O'Connell, H6pital Saint-Joseph de Tien-Tsin
(Chine); 61, 35.
Dominga Erezuma, Hospice de Sdville (Espagne); 56, 33.
Maria Humedes, H6pital d'Aranjuez (Espagne); 74, 46.
Conception Cerlogne, Hospice de Sdville (Espagne); 65, 44.
Juliana Esparza, Hopital de Burgo-d'Osma (Espagne); 85, 63.
Carolina Faiella, Maison Centrale de Naples; 24, 3.
Madeleine-Marie Miri, Maison Centrale.de Turin; 83, 64.
Ursule Bocchia, Saint-Joseph de Grugliasco (Italie); 67, 43.
Maria-Martha-Leandra Navarro, Hopital Saint-Jean de Tolede (Espagne); 51, 34.
Blanche Poli, Asile de Morrovalle (Italie); 47, 24.
Angele Barli, H6pital Sainte-Marie de Sienne; 47, 26.
Madeleine Ly, Shuntechfu (Chine); 27, 3.
Anne Gestin, Ecole Santa-Rosa de Cabal (Colombie); So, 28.
Louise Kowalska, Maison Centrale de Cracovie ; 71,48.
Sebastiana Miranda, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro
(Espagne); 46, 27.

Carmen Gaviria, H6pital de Cajamarca (Espagne); 42, 5S.
Maria Marquesan, College Saint-Vincent de Saragosse (Espagne); 40, 16.
Teresa Quintans, Prison des Femmes de Barcelona (Es-

pagne); 61, 39.
Josefa Arceluz, H6pital de Cabra (Espagne); 65, 46.
Francoise de Ranchia, Mis6ricorde de Pau; 83, 62.

Marguerite Boido, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie)79, 54.

Lucie Boetti, Asile d'Ozieri (Italie); 25, i 1/2.
Angelina Viti, Maison Somma Vesuviana (Italie); 74, 54.
Marie Keller, Maison de Charite de ChAtillon-sous-Bagneux;
72, 50.
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Lionarde Bruno, Maison de Charite de Clichy; 72, 5o.
Marie Saldanha, H6pital de Campanha (Brisil); 33, 5.
Jeanne Ginaty, CollegeSaint-Vincent de Pernambuco (Br6sil;
82, 6 ;
Eugenie Mirasson, M-aison de Chariti Saint-Sever, a Rouen;
73, 46.
Marie Aries, Maison Principale, h Paris; 34, 33.
Marie Hutar, Ecole de Gyougyos (Hongrie); 25, 6.
Eve Krumm, Maison de Retraite de Piliscsaba (Hongrie);
5i, 32.
Therese Finec, Maison Centrale de Ljubljana; 38, 17.
Marguerite Boyle, H8tel-Dieu d'El Paso iktats-Unis); 51, 31.
Ellen Kenny, H6pital Saint-Vincent d'lndianapolis (EtatsUnis): 83, 63.
Emilia Rossi, H6pital Civil de Perugia(Italie); 33, io.
Adelgunda Franenschuh, H6pital de Schwarzach (Autricne);
83, 59.
Marie Zell, Maison Saint-Victor de Liege; 73, i8.
Maria Rodriguez, H6pital Saint-Roch de Nice; 38, 17.
Maria Perez, College N.-D. de Santiago (Espagne); 72, Si.
Jeanne Lemaitre, Maison de Charitc de Rennes; 84, 58.
Marie Hacard, Orphelinat de Kiiz-Kiang (Chine) ; 63, 40.
Marguerite Gdrard, Providence de Smyrne; 72, 48.
Amerina Ortenzi, Maison Centrale de Sienne; 22, 4.
Marie Bravard, Maison de Charite du Berceau Saint-Vincent
72, 47.
Victoire Stelmaszyk, H6pital Cantonal de Swiec (Pologne);
S3o, 6.
Marie Cahri', H6tel-Dieu de Toulouse ; 64, 38.
Anastasie Mrozinska, H6pital General de Porznan (Pologne); 31, 12.
Marie Renard, H6pital Gdneral de Saint-Omer 73, 48.
Jeanne Antoneic, Maison Centrale de Ljubljana; 26, 2.

TRES HONOREE MNRE EMILIIE MAURICE
Supirieure de la Compagnie des Filles de la Cirarit.
Au moment oil nous finissons de corriger les 6preuves des dernieres
pages des Annades (jeudi, 29 decembre), nous apprenons la mort foudroyante de la Tres Honoree MItre Emilie Maurice.
EliH avait assistd i tons les offices de Noel et de Saint-Etienne. Le
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lundi soir 27 dcicembre, lorsque le Tres Honor6 Pere partait pour
assister aux funerailles du cardinal Cabri.res & Montpellier, rien ne
faisait prevoir qu'il ne reverrait plus dans le temps la trts regrettee
M&re Emilie. La nuit du 26 au 37, elle se sentit oppressee et, le lendemain 27, le mndecin diagnostiqua une congestion pulmonaire. Trois
medecins vinrent donner leurs soins empresses et intelligents. Le 28 au
matin, elle semblait aller mieux; aussi quand les sceurs servantes de
Paris et de la banlieue se present&rent dans la journie pour offrir leurs
vacux de bonne annte h la Tris Honoree Mere, la respectable scrur
assistante, tout en leur declarant que la Tres Honoree Mere ne pouvait
les recevoir, les rassura en leur disant qu'on esp'rait, avec le secours
de leurs prieres, obtenir la guerison de la chere maiade dans an laps
de temps assez court. Mais la Tres Honoree Mere dtait mure pour le
ciel et Jesus voulait la couronner dans son paradis. Le sois du 28, la
maladie prit une mauvaise touroure; la digne malade ne pouvait plus
expectorer; on commenca k trembler dans son entourage. La nuit fat
plus mauvaise encore et, aux premieres heures du 29, on comprit que
c'tait fini. On accourut & Saint-Lazare pen apres quatre heures du
matin. M. Planson, sous-direeteur des sceurs, administra les derniers
sacrements a la Tres Honoree Mire qui les recut avec toute sa connaissance en prdsence des Officieres, des secretaires, des directrices et des
premieres d'office. La seur assistante lut la formule des voeux que la
malade ae pouvait plus prononcer. On r6cita quelques prikres puis celles
des agonisants et, h six heures dn matin, la Tres Honoree Mere Emilie
Maurice rendait son Ame & Dieu. La Sainte Eglise nous faisait dire
alors a la messe l'evangile de la fete de saint Thomas : Je suis le bon
Pasteur. Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. La Tres Honor&e
M&re a etl vraiment ce bon pasteur qui ne compte pas avec les fatigues,
Les travaux, qui se neglige lui-meme pour le saint de ses brebis; elle
est morte la houlette a la main; elle a aim6 Dieu aux d6pens de ses
forces et de sa vie.
Risumons rapidement sa carriere trop vite achevie. Emilie Maurice
naquit a Paris, dans la rue de Babylone, le 3 f6vrier x857. Elle cotnut
de bonne heure la Maison-Mere et I'on raconte que, toute petite, elle
frappait contre la porte de la Communaute en disant : c'est 11 que j'entrerai. Son pOre. capitaine adjudant-major, lui donna cette virilitd et
cette force d'ame qui la soutinrent dans les cpreuves par lesquelles la
Providence la fit passer. Les Visitandines, chez qui elle fit ses etudes, y
ajo-ithrent de leur delicatesse, de leur douceur, de leur ameniti. Elle
s'ouvrit & son pere de ses projets d'entrer chez les sceurs de saintVincent
de Paul oh ddej se trouvait sa smcur ainee Marie. Aussit6t son pere lui
donna son consentement et la fit entrer immediatement; elle n'avait que
dix-huit ans. Elle fit son postulat Mletz, maison du Bon-Secours; elle fut
recue au s6minaire, le 29 mai 1875; placie a Saint-Germain-en-Laye,
elle devint scur servante de la maison d'6cole de cette ville, en 1889.
En 1893, quand l• Mbre Havard alla prendre la direction de la province
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de Naples, elle choisit pour son t-conome la seur Emilie Maurice. La
soeur Mauche. s•eur servante de la maison de Belleville, devait etre
assistante de la Mire Havard; mais les Belleviliois s'ktant opposes an
depart de la sceur Mauche, la soeur Emilie Maurice fut nominee assistante de la province de Naples. Elle occupa ces m6mes fonctions sous
la mxre Kieffer et la Mere Lamartinie. En 1903, elle devint Visitatrice
de la province de Naples. Elle e d&pensa sans compter au service des
nombreuses maisons qui dependaient d'elle; elle s'attacha ' cette province du plus profond de son catur; aussi lorsque le Tres HonorC Pere
Villette l'enleva de Naples en 19x6 pour la mettre Visitatrice a Rome, ce
fut une rude 6preuve. Elle la supporta vaillamment pour Dieu, pour la
Communaute. Et Dieu Pen dedommagea en lui faisant go6ter lesjoies
suaves de se trouver pros du Souverain Pontife Benoit XV au coeur si
paternel- C'est de la que les suffrages de la Communaut6 i'leverent i
la lourde dignite de Superieure de la Compagnie des Filles de la Charit6 Ie 2o mai 1918.
Le grand evtnement de sa superioriti a te6la beatification de Louise
de Marillac. Elle en presida les f&tes dans un certain nombre de maisons. Et voici qu'l la fin de cette annee 921z,qui a vu la cl6ture de ces
fdtes, la bienheureuse Louise de Marillac est venue chercher sa fille
pour l'introduire dans les rangs des bienheureuses.
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